

# काशi संस्वृृ्त ग्रन्थमाला 

## 989

雨雨

# श्रीमट्टोजिदीक्षितविरचिता <br> बैयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी सविमर्श-र्रत्रभा’-हिन्दीव्याख्यास्सहिता 

## व्याल्याकारः सम्पादकरच

ब्याकरणाचार्यः श्रीबालकृषणपश्चोली दे० सू० खेतानमहाविद्याल्य-का जिकराजकीय-संक्छतमहाविद्यालय-वाराणसेय-संकहृत-विश्थविद्यालय-पूर्वपाष्यापक:
( कारकान्तः प्रथमो भागः )


## चौरवम्भा संस्कृत संस्थान

भारतीय सांस्कृतिक साहिल्य के प्रकाइक तथा विक्रेता पो० आ० चोखम्भा, पो० बा० नं० १३ह जड़ाव भघन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी ( भारत)

प्रकाराक : चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी
संस्करण : द्वितीय,
मूल्य : र००००

हमारे प्रकाशनों की एकमात्र वितरक संस्था
चौरनक्भा ओरियन्टालिया
प्राच्यविद्या एवं दुर्लभ ग्रत्यों के प्रकाराक तथा विश्केता
पो० आ० चीखम्भा, पो० बा० नं० ३२
गोकुल भवन, के. ३७/२०९, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी-२२१००१ ( भारत)
टेलीफोन : प२९३९
टेलीग्राम : गोकुलोस्सव
शाखा-बंगलो रोड, $\varepsilon$ यू० बी० जवाहर नगर दिल्ली-१?0001

प्रधान शाखा चौखन्मा चिम्वभारती

पो० बाक्स नं० १३ह
चौक (चित्रा सिनेमा के सामने )
वाराणसी

> फोन : छप४૪૪

## KASHI SANSKRIT SERIES

# VIIYĀKARAMAM-SIDDHĀTTMA-KAUIILDİ 

BY<br>ŚRĪ BHATTTOJI DĪKṢITA

Edited with<br>'Ratnaprabhā’' Hindī Commentary

BY
Pt. ŚRİ BĀLAKṚṢNA PAÑGHOLĪ
Vyākaraṇāchārya
Ex-Professor, Khetan Sanskrit College, Varanasi and Sanskrit University, Varanasi

VOL. I
UPTO THE END OF KĀRAKAPRAKARANA

# CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN <br> Publisher and Seller of Oriental Cultural Literature <br> P. O. Chaukhambha, Post Box No. 139 <br> Jadau Bhawan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane VARANASI (INDIA) 

# Also can be had from <br> CHAUKHAMBHA VISVABHARATI 

Post Box No. 139
Chowk ( Opposite Chitra Cinema)
VARANASI-221001
Phone : 65444
C. Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi

Second Edition 1979
Price Rs. $20=00$

Sole Distributors :-

## CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

A House of Oriental and Antiquarian Books
P. O. Chaukhambha, Post Box No. 32

Gokul Bhawan, K. 37/109, Gopal Mandir Lane VARANASI-221001 ( India)
Telephone : 52939
Telegram: Gokulotsav
Branch-Bungalow Road, 9 U. B. Jawahar Nagar
DELHI-110007

## ममिका

## ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्दं तब आसुव।

भारतीय आयंसंस्सृति का मान्यग्रन्थ वेद के बडङ्ध-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निछकत, छानद एवं ज्योतिष हैं। उन अङ्ञों में मुख्य शब्दविद्या है। 'मुखं उ्याकरणं प्रोकमू' 'प्रधानं हि बड्झ्नेषु व्याकरणम्' यह आप्तोक्तियाँ यथार्थतः तथ्य हैं।

महाष पतन्जलि ने महाभाष्य में कहा है कि वेदार्थ ज्ञान साध्य है, क्याकरणज्ञान उसका साधन है। वेदमन्न्र घटक प्रयोगों की सिद्धि एवं उन के साधुत्व का ज्ञान शब्द-
 का निरसन व्याकरण के अधीन है। २—ऊहः-अर्थवश मन्नों में विभक्तियों का वपत्यास होता है, वह व्याकरण करताहै । यथा "अग्नये त्वा जुष्टे निर्वपामि", यह मन्त्र यौद सूर्य के लिए बयुक्त है तो "सुर्याय जुषटं निवंपानि" यह तर्क व्याकरणाधीन है। ३-वेद मन्त्रों में भागम ज्ञान शब्दरास्त्राधीन है। तत्तन्मन्तों में 'देवास:' '‘्वाह्गणास.' पयोगों में अनुक् भागमज्ञान 'आज्जसेरसुकू' व्याकरण-बूत्राधीन है । ૪-लाषवस्वल्पतमशब्द निर्देंश द्वारा अधिक पदार्थ ज्ञान शब्दविद्या सापेक्ष है। इस विषय में भगवान् पतन्जलि की यह उक्ति है :-

## "रब्बोहागमल४्वबंदेहाः भ्रयोजनम" दृति।

प-संदेहनिवृत्ति-'सथ्थूतृषतीमे' इस प्रयोग में कमंधारय समास अथवा बहुव्रीहसमास इनका स्वरदर्शान पूर्वक ज्ञान स्वरद्रन्चंक व्याकरण सूनाधीन है। संक्षेपतः यह सिद्ध हुआ-वेदरक्षा, ऊह, आगमंज्ञान, लाघवपूर्वक अधिकार्थज्ञान, संदेहनिवृत्ति, म्लेच्छता की अप्राष्ति, स्वरदोष-झून्य वर्णदोष-बून्य शब्द प्रयोग, वेदार्थ ज्ञान, तन्मूलक समृत्यादि ज्ञान, अर्थज्ञान पूर्वक शब्द भयोग, अपशब्द प्रयोगजन्य अधर्मोत्पत्ति, उसका ज्ञान, प्रत्यभिवादन में फ्रुतकरण, याज्यादिमन्नकरण = विभ⿸्ति रहित उच्चारण ऋम सविर्भक्तिक प्रयाजादि करण, पदविभाग, पद्लक्षण, स्वरविभाग, अक्षरविभाग, नामज्ञान, आख्यातज्ञान, उपसर्ग, निपात इनका ज्ञान, भूत-भविष्यत्वर्तमानकालज्ञान, नानाविध प्रकृति एवं प्रत्यय ज्ञान, प्रकत्यर्थ एवं प्रत्ययार्थ ज्ञान, इनका परस्पर अन्वयरुप सम्बन्धज्ञान अर्थाव् व्याक्कृतज्ञान, वर्णfिम्यन्जक स्थानज्ञान; परा, पईयन्ती, मध्यमा, वैबरी, रूपा वाणी चतुष्ट्यज्ञान, नामकरण संसकार में शास्त्रीय नामस्वरूपज्ञान, कारक विभक्तिज्ञान, धातु-लकार-कृत्-सुप्-र्वत्ययादि ज्ञानफलक अनेक प्रयोजनों से युक्त यह शब्द विद्या है । पूर्व वर्णत विषयों का ज्ञान अवैयाकरणों को सम्भव नहीं है ।

## [ छ]

किसी पिता का अपने पुन्न से व्याकरण विषयक अध्ययन में प्रवृत्ति के लिए यह कथन अतीव महच्च्व का है :-
"यघ्घपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुन्न ! उयाकरणम्य ।
₹वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृच्छछक्षत् ॥"
महावैयाकरण वाक्यपदीपकार श्री भर्तृहरि की उक्तियाँ वैयाकरणगण वेदवव् प्रामाणिक मानते हैं। अन्य दार्शानिक विद्धान् भी इनकी कृति का महान् आदर करते हैं । श्रीहरि कहते हैं कि संसार में धमं, अर्थ, काम रूप तीन पुछषार्थों को शबदविद्या साधिका है किन्तु परम्परया चरम पुरुषार्थ 'न स पुनरावर्तते' इस श्रुति-बोधित नित्य मोक्ष का भी साधक है एवं सर्व विद्याओं में यह शाव्दविद्या पवित्रतम ज्योति:स्वहूप ज्ञान яकाशिका है। ठ्याकरण वरणीगत मल निरासक होने से चिकित्सा शास्त्र है। तथा हि-
"तद्द्धारमपवर्गंस्य बाङ्मयानiं चिकिस्सकम्र । पविन्रं सर्वंचिद्यानामधिविघ्यं पकाशते ॥ इयं सा मोचगमाणानामजिह्मा राजपद्यतिः। अचातीतविपर्यासः केबलासनुपश्यति ॥" ठयाकरण की प्राचीच परूपरा एबं उन आचायों का नाम
आचार्य पाणिनि के पूर्व ६प महाविद्वान् राबदरास्त्र के मर्मज्ञ रहे । उनके पुँण्यजनक नाम इस प्रकार हैं-आनिन्नवेरम, आनिन्नवेरयायन, आग्रहायण, आत्रेय, अन्यत्रेय, आापिशालि, आह्बरक, उख्य, उत्तमोत्तरीय, उदीच्य-औदुम्बरायण, औद्त्रजि, औपमन्यव, बोपवि, और्णंवाभ, काण्डमायन, काण्व, कात्यक्य, काइयप, कौणिन्य, कौत्स, कौहलीपुत्र, कौष्टुकि, गार्ग्य, गालन, गौतम, चर्मशिरम, चाॅ्रवर्मण, जातुकण्यं, तैटीकि, तैत्तरीयक, दालঈ्य, नौगि, पन्चाल, पोष्करसादि, प्राच्य, प्लाक्षि, प्लाक्षायण, बाभ्रण्य, भारद्वाज, माण्डुकेय, मार्शंकीय मीमांसक, यास्क, वाडभीकार, पाॅ्स, वान्ट्य, वाष्यायणि, वाल्मीकि, वेदमित्र, व्याडि, शतबलाक्ष, मौऩाल्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल, शाकल्य, पितृस्पविर, शाई्झवायन, शोत्यायक, शौनक, सांकृत्य, सेनक, स्थौल्ष्ठीव, स्फोटायन तथा हरित।

इन आचर्यों की व्याकरण विषयक विभिन्न कृतियाँ, उन पर गवेषणएँमक आलोचनाएँ, उनका वर्णन यहाँ लेख विस्तार भय से असामयिक है। इन पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लेखन महान् उपयोगी सिद्ध होगा।
"जयन्ट्यष्टादि शानिदका:" यह कथन एन्द्रादि उयाकरणपरक है। "它न्द्दें चान्द्रं काशकृर्सनं कौमारं शाकटायनम्। साइस्घतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम् ॥" महाभाष्य में कहा है कि 'इन्द्र: प्रथमः राबिदकः:' इति। इस विषय में यह ऐतिद्य है। देवगुुु बृहस्पति ने इन्द्र के लिए दिब्य वर्ष सहस्य पर्य्यन्त प्रतिपदोक्त साधुजबदों का पारायण उपदेशार्थ कहा, किन्तु इन शब्दों की पूर्णता न हुई। समर्थ बृहस्पतिजी के समान वक्ता एवं देवराज इन्द्र समान अध्येता तथा समय की बहुल्ता इन सर्व सामग्री रहने पर भी शब्द पारायण की समाध्ति न हुई, ऐसी परिस्थितित में

## [ 6 ]

सम्प्रति अधिक से अधिक जीवन धारणकर्ता मनुष्य $२ 00$ वर्ष तक जीवित रह सकता है, ऐसे शब्द्धजान जिज्ञामुओं को साधुशब्द ज्ञातार्थ प्रतिपदोक्त शब्द कर्मक उच्चारणहूप उयापार उधित नहीं हैं अतः ₹कृति, प्रत्यय इनका अर्थज्ञान, तत्सम्बन्ध ज्ञान एकत्त्यरूपा जो व्याक्कृत है उसका ज्ञान कराना यह उपाय श्येष्षम जान कर बाद में यह कम प्रसारित हुआ ।

संस्कृत में मूळस्वरूप इस प्रकार है :-
"एवं हि श्रयते बृहस्पतिरिन्द्धाय किव्यं ंर्ष्सहसं प्रतिपदो़्कानां शब्दानां शब्द्दारा-
 काळस्तथापि न चान्तं जगाम किं पुनरघ्वे चयः सर्वरा चिरं जीवति स नर्षचतं जीवति। तरमादन नस्गुपाय पुप झाब्दज्ञाने" इति।

उ्याकरण पर्म्परा सामवेद के ऋक् तन्न्र में इस प्रकार वfणत है : —

 खबु इमम अनरसमाउन्नायम्र इल्याचत्ते" इृति।

## आचचार्य पाणिनि का महच्च्व

यह निनिवाद सिद्ध हो चुका है कि आचायं पाणिनि साक्षालक्कृतधमा रहे एवं सम्पूर्ण लोकिक-वेदिक बाङ्मय में उनकी अकुणित प्रतिभा रही (इनकी कृति अष्टाध्यायी व्याकरण है )। उनके सूत्रों के आधार पर निष्पक्ष यह घोषित किया जाता है कि भुगोल, इतिहास, मुद्राशाल्र एवं लीकिक व्यवहार के वे मर्मंज विद्धान् रहे। आाचार्य पतन्ज्जलि ने पाणिनि का महान् गीरव प्रदर्शान करते हुए आदर के साथ मुक्तकण्ठ से इनकी प्रशंसा की है :-

9-"яमाणमूत आचार्यों दर्भवविनपाणिः शुचाबकाने प्राङंसुख उपषिशय महता पयन्नेन सूत्राणि प्रणयति ₹म। तःाशशन्यं चर्णनाव्यनथंकेन भवितुं किं पुनरियता सूत्रेग"-म० भा० 91घभ।

दर्भ से पवित्र हस्तयुक्त यज्ञ करणार्थ प्रवृत प्रमाणभूत अचार्यं ने प्राची दिशा की ओर मुख करके पविग्न स्यान में स्थित होकर महान्न यत्न से सूतों की रचना की। इनके द्वारा निसमत सूत्रों में एकवर्ण निरर्थक नहीं है। कैमुतिक न्याय से सूत्र वैयर्य्यकट्पना का अट्यन्ताभाव सूभित इस उक्ति से हुआ। दृृफल, अदृषफल, दृृादृफल इनमें कोई भी फल है, सर्वथा निरर्थक कोई भी सूत्र नहींहै। । जिस प्रकार अष्टध्यायी रिखी गई है उसका आदितः अन्तावच्छेदेने अध्ययन कर्ता के हृदयावच्छित्न आकाश में समवाय सम्बन्ध से पुण्यजनक अद्ट उत्पन होता है। व्याकरण पर्किया ज्ञानपूर्वक शब्दोच्चारण विषय में भावान् भाष्यकार कहते हैं :-


## [ : ]

२—पतन्ज़ल्डि पाणिनि आचार्यं के विषय में लिखते हैं :-
'सामर्थ्यंयोगान हि किख्चिदन्र पश्यामि श्ञास्ये यद्र्थंकं स्यात्।'
३—श्रोजयादित्याचार्य ने पाणिनि के विषय में यह उद्गार व्यक्त किया है :'महती सूचमेन्क्रका वर्तते सून्रकारस्य' (४-२-७४)
४一चीनदेश निवासी यात्री ह्बेनसाङ्ञ महोदय ने कहा है कि "महाष पाणिनि ने शब्दभण्डार के शब्दों का चयन प्रारम्भ कर एक हजार इलोकों में अर्थात् ४०00 सूत्रों में सम्पूर्ण शब्द व्युत्पत्ति समाप्त की"। प्रत्येक इलोक ३२ अक्षरों का था। इनमें प्राच्यनव्यशब्दज्ञान राशि परिसमाप्त है। (ह्नेनसाङ्ञ, प्रथम भाग, हि० अनु॰ के आधार पर) । पाइचत्य विद्यानों ने भी आचार्य पाणिनि के विषय में उच्चतम भावना व्यक्त की है :-

१—मोनियर विलियम महोदय लिखते हैं कि "संस्कृत का अष्टाध्यायी व्याकरण मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आइचर्यतम भाग है जो कि मानव मiस्तिष्क के सामने आया।

२—श्री हण्टर भी लिखते हैं "मानव मस्तिष्क का अतीव महत्त्वपूर्ण आविष्कार यह व्याकरण अष्टध्यायी है।"

३—लेनिनगार्ड के प्रो० टी० शेरवात्सकी कहते हैं-"यह अष्टाध्यायी मानवमस्तिष्क की सवंश्रेष्ठ रचना है"।

४-विदेश से ज्ञानपिपासु स्नातकगण भारत में आकर ब्याकरण अष्टाध्यायी के अध्ययनोत्तर काल में चुणाण (महाभाष्य) का तीन वर्ष तक अध्ययन करते थे। $९ १ १$ ई० में भृगुवँरा का अन्तिम सम्राट्, हिन्द-चीन द्वीप का राजा 'अननाम' नगर वास्तव्य श्रीइन्द्र वर्म के आाठ लेख जो उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर यह पमाणित हो चुका है कि व्याकरण अष्षधध्यायी एवं काशिका का यथाविधि उन्होंने विदेशा में अध्ययन किया था। अष्टाध्यायी व्याकरण अध्ययन का चम्पा ( अनाम ) देशा में महान् प्रचार था।

## प्रक्रिया ग्रन्थों का इतिहास

१. रूपावतार, २. प्रक्रियाकीमुदी, ३. सिद्धान्तकौमुदी, ४ मध्यकौमुदी, ४. लघुकोमुदी प्रभृतित ग्रन्थों की रचना विभिन्न आचार्यों ने अधिकारियों की वस्तुस्थिति को देख कर की।

१-रूपावतार के लेखक बोद्द भिक्षु धर्मकीजित महोदय हैं, उन्होंने ईसवी द्वादश शताब्दी में अष्टध्यायी के चुने हुए सूत्रों पर व्याख्या की है। इससे यह सिद्ध हुआ की प्रक्रियाग्रन्थों की रचना बोद्धकाल में हुई ।

२—१४द० वि० में रामचन्द्राचार्य ने प्रक्रियाकौमुदी की रचना की, यही ग्रन्थ सिद्धान्तकीमुदी की अाधारशिला स्वरूप है ऐसा कुछ विद्धान् मानते हैं किन्तु सिद्धान्तकीमुदी उन प्रक्रिया ग्रद्थों से सर्वश्रेष्ट है, यह निर्णय हो चुका है।

## [ \& ]

## भीसहो्दोजि दीफितबर्यास

महावैयाकरण ओोदीक्षित ने व्याकरण सूत्रों के आधार पर अर्थ ज्ञान सम्भव न होने में सरल सरस भाषा में ३९७५ सूत्रों में अस्पष्टार्थ प्रतिपादक सूत्रों की संस्टृत भाषा में वृत्ति लिखी उनकी कृति ब्या० सिद्धान्तकोयुदी है। एवं अध्ययन र्रम में महती कठिनता की अनुभूतिकर दूर ऊद्रदेश में बिखरे हुए सूत्रों की माला सहश प्रक्रियोपयोगी सूतों का चयन करके प्रकरण विनाग प्रयोग साधनार्थ महान् परिश्नम से इस ग्रन्थ में किया है। कौमुदी का मूल आधार अष्टाध्यायी के सूत्र ही हैं। जब आधार-शिला पाणिनि सून्र ही है ऐसी परिस्थिति में प्राचीन क्याकरण एवं नवीन व्याकरण का भैद ही स्वकपोल कल्पित अवस्तविक है। यह दूषित मनोबृतिति विद्या के पविन्नतम क्षेग्र में रागादि दोष मूलक है उसका सात्विक वृत्ति से उच्छेदन अतीव आवइयक है। पाणिनि सनातन घर्म वालों के आचार्य न थे, एवं वे आयंसमाज के आचार्य भी न थे वे राबदविद्या के प्रवर्तक संवं धर्मावलम्बी विशव के समस्त मानवमाञ के मान्य आचार्य थे। अतः व्याकरण विद्या में अपूर्णकार्य क्षेश्र में समय का वे सदुपयोग कर यह कम श्रेष्ठ है, यह ₹म श्रेष्ठ नहीं इसमें समय एवं राकि का ह्रास उभय पक्ष के मान्य विद्वान् न करें यह सप्रेम आग्रह है। 'बुद्धे: फलमनाग्रह:' अभिनिवेश या दुराग्रह प्रतिभा को कुण्ठित कर समाज में विषमता का प्रसार करता है। 'रचीनां वैचिग्यात्' 'येनेष्टुं तेन गम्यताम्' यह उदात्त भावना से सवृत्तिक प्रक्रियोपयोगी ग्रन्थाध्ययन कीजिए। या प्रथमावृत्ति, द्वितीयावृत्ति तृतीयावृत्ति पूवंक अष्षाध्यायी कम से शब्दविद्या का ज्ञानप्राप्त कीजिये। मेरे मत से यह विवाद तर्कशून्य अवैज्ञानिक है । व्यक्तिगत में दोनों पक्षों को समान मानता हूँ। किन्तु पू० वर्षो के अध्यापन से यह अनुरूति हुई की कल्पित नव्यव्याकरण के विद्वानू उसयविध कम के अध्यापन कार्य में समर्थ होते हैं इसमें क्या कारण है वह समाज के लिए विचारणीय प्रशन है। विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में प्राचोन व्याकरण नाम से कुछ समयसे उद्धोषषत परोक्षा पाक्य कम के कल्पित प्रा० व्या० अध्यापन कार्य करते हुल सुचाहु रुप से नख्यव्याकरणाचां ही दृष्टि गोचर हो रहे हैं।

अष्ठध्यायो पर 'प्रभा' नामक मेरी व्याख्या है, उसकी भूमिका में इस विष्य पर विशोष प्रकाश प्रकाशित कर रहा हूं जो यन्भ्नस्थ है।

## आचार्य पाणिनिका काल

ईसा के 9800 वषंपूर्व पर्णिनि काल सिद्ध होता है। विरोष विवरण मेरे परर्मषिग महावैयाकरण शीबलूदत रारुी जिज्ञासु महोदय के गल्थ रत्नों से एवं परम गबेषक अनेक इात्र के मर्मझ्ञ विद्यान् आी युधिष्रिर मीमासक महोदय के व्याकरण० इतिहास से एवं गवेपक बिद्वान् ऑॉ० शी देवप्रकाशा शासती के ग्रन्थों से अवगत होगा, इन पूर्बोक दोनों विद्धानों से मेरा च्याकरण के अध्यापन विषयक विमशं स्नेह पूर्वक होता था, वे दोनों पूर्ण साधक शब्द शार्य के रहे यह निनिदाद सत्य है। विद्याके क्षेत्र में

## [ 80 ]

मतनेद होने पर भी मनोभेद न होना चाहिए। यही प्राचीन पद्वति काशी में रही।
आचायं पाण्णि ने सपादस्ताग्यायी सूत एवं गैपादिक सूत्रों का भैद ज्ञातपूर्वक असिद्धव प्रतिपादन पद्धति नैज्ञातिक स्वल्पतम शब्द बोध कराया है। छ प्रकार के सूनों की रचना आचार्यं ने की है। सून्रक्षण-


## अशाध्यायी पवं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

सर्वंशथम ४२ प्रत्याहारों की व्वहह रचना कर हल् अदि संज़ाएँ की, संक्षिप्त वर्ण वोधक को प्रत्याहार कहते हैं, इसके अनन्तर अनेक संज्ञाओं का निर्माण किया जिनको यद्चच्छाशब्द कह सकते है। चतुष्योी श्रब्दानां प्रवृत्ति:-जाति-नुण-क्रियायहच्छाशब्वाः । कचित् संज्ञाएं अन्वथं भी है।

## १-संक्षा सूत्रों का उपयोग

प्रधानाभूत विधि शास्त्र जन्य शब्द र्धामक साधुत्व प्रकारक बोध में संज्ञासूत्रार्थ बोष उपकारी है ।
"संज़ा च परिभाषा च विधिनियम पन च। अतिद्देशोऽधिकाशश्च पड्विधं मूत्रहुध्यते ॥" इससे छ प्रकार के सूनों में भेद अवान्तर है ।
२—जहां अव्यवस्था प्रसक्त रहे वहां स्वविधेयार्य की उपस्थिति द्वारा प्रमात्मक विधि शाख्त वोधोपोोगिनी परिभाषा है। अनियमे नियमकारित्वं परिभाषात्वं यह संक्षिप्त स्वस्प है। विशिष्ट रक्षण रलग्रभा में है।

३-विधि सूत्रों का व्याकरण में प्राधान्य है अन्यविध सूत्र विध्युपकारक है। अपूवं कारं बोधक को विधि कहते हैं यथा 'इको यण्णि' इति।
$\gamma$-व्याकरण शास्त्र में नियम पद संवंत्र परिसड्स्यापरक ही है। दार्शंनिक सम्मत नियम परक नहीं हैं।
विधिग्यन्तम्वाहौं नियमः पाबिके सीति। नच्र चान्यन्र च भावत्तौ परिमड्ल्येति गीयते ॥
यद्चनि अन्यनिवृत्तिफला हृ परिसड्ल्या = परिसड्ल्या द्वारा अन्यनिवृत्ति होती है, ख्वार्थ में प्रवृत्ति वहां आवश्यक नहीं है। अर्थात् परिसड्ल्या बोधित कार्यनुु्षान आवश्यक नहीं है इस परिस्थिति में अनेक स्पल में परिसड्ल्या परक नियम स्वीकार करने पर समाससंज़क का प्रातिपदिकत्व आवश्यक होगा। समास रहित पतिशब्द की संज्ञा आहि अनेक आर्पत्तयाँ आपतित होने से उसका उद्धार प्रकार स्वल्पतम जन संवेद्य गुएपरम्परया अातत ररनग्रभा में यह है कि पूर्वोक्त शह्ञा उचित है किन्तु एक शाद्विक सिद्धांत्त विभेयेय रहित को साधुत्व वारणार्थ र्वीछृत है उससे उत्क शइ्ञा का निरास है, "जहाँ-जहाँ तत्तच्छास्ख्रीय उद्देश्य बृत्तिधमं $=$ उद्देयतावच्छदेकता की स्थिति है बहाँ-वहां ततच्छाल्ब्रीय विधेयवृत्ति विधेयतावच्छेककता रहती है। अर्थाव् "उद्देश्यताबच्छेदकनिष्य्याप्यतानिरूपितव्यापक्ता विदेये भासते" यह नियम है।

## [ 89 ]

र-अतिदेशेश—आरोप वोषकत्वरूप अर्सतेहाश शार्ल 'स्थानिवदादेशः' बादि है वे बाधसमकालिक्केच्छाजन्यज्ञानविषयत्वरूप आहांय्यान सम्पादक है। अतिदेश बोषित स्पल में बस्तुस्थिति का स़मशश्रयण नहीं होता है। यथा 'रामाय' यहा' सुद्वाभान वास्तविक यदेशे में हैं किन्तु मुप्व्व ज्ञान का आरोपकर दोर्ष हुआ।

६-अधिकार-स्वयं कायं विरोष को प्रतिपादन न कर अधिकृत विधेय शाल्रों में अनुगमन पूर्वंक विशिष्टर्यं प्रत्यायक अधिकार सूत्र है।

## कौनुढ़ी पवम् अभिनबा साविसर्शा रत्नपभा व्याख्या

सवं प्रथम सिद्धान्त को० में वैज्ञानिक कम से संज्ञापक्रण की रचना की जिनके ज्ञात से संकेत युत्त विधि सूतों का प्रमात्मक बोध होता है।

स्नातकों को आचायं प्योग सिद्धि के पूर्व संज्ञातुशारं का ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त इस लिए हुए की उन संकेतों से युक्त विधिस्तूतों का वाक्यार्थंबोध उनको अनायास हो सके।

१-पहाँ स्नातक दो वर्ग में विभक्त हुए। एक वर्गं आचार्योपदेश में हछतर श्रढा युत्त है, वह जानता है कि इन उपदेशों का भविष्य में अवश्य फल होगा, अतः वह वगं संजासूत्रार्थ एवं परिभाषा सूत्रां का ज्ञान करके पुनः विधिसूत्र देश में उन संकेत युक्त पदों को देषकर तदथं क। वह पक्ष अर्थ ज्ञान स्वतः कर लेता है वहां पुनः आचार्योपदेश की आवश्यकता उनको नहीं है यह अपेक्षा बुद्दियुत्त स्नातक वर्ग 'ययोद्देश संज्ञापरिभाषम्’ पक्ष का उत्थापक है।

२—अपर शिष्यवगं आचार्योपदेश काल में प्रयोग सिद्धि रूपफल संज्ञासूत्रां नहीं एवं परिभाषा सूत्रार्य का भी नहीं अतः आचार्योददेश्र की उपेक्षा कर उन संकेतित पदों को विधिसूत्र में देखकर तदर्थंज्ञान विषयक जिज्ञासा वहृ करता है कि इसका क्या अर्थ है उस वर्गं को पुनः आाचार्य उन पदों का उपदेश विधि देश में करके एकवाक्यता से अर्थ बोध कराते हैं यह उपेक्षा बुद्दिमान कायंकालं संज्ञापरिभाषम् पक्ष का उत्थापक है। यह् विषय कोमुदी में अनेकत्र स्थल में मूल परिभाषा मात्र वर्णन से लिसा है, उसकी पूवॉक्त प्रकार स्पष्ट व्याल्या सप्रमाण रतनप्रा में लिखी गई है।

रालग्रभा की अतीव संक्षिप्त विरोषताएं सागरमथनवव् चहीं प्रदर्शंन संभव नहीं तथापि कुछ विशेषताएँ प्रद्धाित करते हैं ।

१-आचायं होने पर भी संज्ञा सूत्रों का सुस्पष्ट ज्ञान संजास्वरूप ज्ञान सज़िस्वश्प ज्ञान प्राय: अधिकांश स्नातकों को नहीं होता है। इन दोषों का निराकरण सुगम प्रकार से रन्नग्रभा में लिखा गया है ।

२-अनुवृत्ति कम निर्देष सूत्रां्य बोध कम र्कणत किया है।
३-प्रक्रिया साधनिका के साय-साथ प्रयोगों के अर्थ सुस्पष्ट सथासम्भव प्रदा़त किये हैं जो अन्य व्याल्याओं में दुर्लभ हैं।

## [ १२ ]

४-'इको यणचि' में अचि में अधिकरण में सपप्तमी वह किस आधेय का अधार है इस प्रश्न का समाधान इस व्याख्या में है। इक् का आधार अच्त् है। इक् आधेय है वह अव्यहितोतरत्व सम्बन्ध से अच् में स्थित है। यह सूक्ष्म ज्ञान व्युत्पत्ति के लिए छानों को अपेक्षित है।

2-सिद्धान्तकोमुदी में जो संस्कृत वाक्य छोटे-छोटे आते हैं इनका भी सारर्गभित व्याल्यान व्यास्या में लिखा है।
 थी अतः अर्थज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। छात्र स्वयं अर्थ ज्ञान करते थे। किन्तु सव्प्रति अथं ज्ञान के बिना अन्युत्पन्न छात्र्त्रण होने लगें एवं अध्यापक वृन्द भी कमशः अर्थ ज्ञान प्रस्तुत करने में उदासीन हुए इन दोषों का इस रत्न्राभा में यथाशक्ति निराकरण किया गया है।

७-"अर्थज्ञानार्थ शब्दर्रयोगः। प्रत्यर्थ शब्दामिनिवेशः" इस भाष्योक्ति की अध्ययन-अध्यापन में सम्प्रति उपेका हो ₹ही है वह्ह आत्मघातक दोष है।

सात वैदिक मन्त्रों की व्याल्या इस व्याख्या में की गई हैं। यथा '‘युवं वख्लाएि' 'क् वोइइवा:' प्रभृति की। सृष्टिसन्चि, संहार सन्धि दो ही सन्धियां है, पांच नहीं इस पर पणिडतराज स्वर्गीय श्री रामाज्ञा पाण्डेय जी मत का उद्धरण किया गया है।

5-पौोढ़ पाणिडत्य रक्षार्थ फक्तिकाओं का बिशद शास्त्रार्थ वर्णन रत्नप्रभा में है।
३-पोडशमातृका स्वरूप, सुदर्शान चक्र का महत्व अहिब्बुंध्यसंहिता एवं भीभासकरानन्द विरचित वरिवस्था रहस्य के आधार पर रत्नप्रभा में एवं विमर्श में उल्लेख है।

१०-पाणिनि-कात्यायन-पतब्जल्डि को ग्रिकालदर्शित्व साधन पूर्वक परस्पर ऐक्यमत का रतनत्रभा में रोचक व्यास्यान अन्यत्र नुर्लंभ यहां लिखित है।

११-प्रसङ्ञतः आगत परिभाषाओं में ज्ञापन, परिभाषार्थ बिवेचन पूर्णजानार्थ यही लिखा गया है।

स्रीप्रत्यय प्रकरण में विशिष्ट जात्रार्थ व्याख्या में है। अनुल्योम सद्धर एवं प्रतिलोम सहुर जातियों का विशद वर्णंन धर्मंशार्य के प्रामाणिक घन्पों के आधार पर लिखा गया है ।

१२- 'षट् कारकाणि' मत का निरास पूवंक $\gamma$ कारक सिद्ध किये गये हैं। कर्मादि कारकों में व्यापारजन्य फलोंप्पत्ति में कार्यंकारणभाव का विवेचन व्यास्या में है। यथा-"समवायेन विक्लित्तिम्प्रति तादात्येन तण्डुलस्य कारणता" एवमन्यन्न भी विशद विचार वणित है।
'कालाह्वनो:' सूत्र पर विघद कालस्वरूप में समस्त दार्शंनिक मतों का संक्षिप्त दिनदर्शान रोचक प्रदरशत हुआ है। एवं महावैयाकरण श्री हाराणचन्द्र भट्टाचार्यं महोदय ने 'कालविर्मशिका' निबन्ध में वर्णतत विषयों का संक्षिप्त दिग्दर्शान कराया है।

## [ ヶ३ ]

## १३-'समर्थ पदविधि:' का बिमर्घ यहीं अपूर्व है।

१४-समासों के नाम एवं उनमें ही उदाहरण फम अद्यावधि अन्यन्र अप्रकाशित इस व्याख्या में है। यथा 'वत्पुछष' यह संज्ञा है एवं इसी में उसका उदाहरण भी है'स चासो पुछष:'=तत्पुहाः:=कर्मंधारय समास। एवं 'वस्य पुरुष:'=तत्पुऊष:=सासान्यतत्पुरष्: 1 एवं बहवो श्रीहायो यस्य 'बहुद्रीहि:' समास का उदाहरण एवं विशोष नाम ।

११-न्युप्पम्न छात्ग्र को तद्धित प्रकरण कम वैयाकरण अर्थ ज्ञानपूर्वक पढ़ा सकते हैं उसमें संकेतित अर्थों का अतीव काठिन्य है, वह अर्थुज ज्ञान यथाशक्ति कोषादि के आधार पर स्पष्ट व्याख्या में निद्दिष्ट है। इस व्याख्या की यह विशोषता है कि-व्युत्पत्तिद्वारा अधिकांशा रब्दों को योगिक सिद्ध करने का यत्न यथार्मति किया गया है।

१६-धातुओं का परिनेंछ्छित सिद्धान्त अर्थ, एवं सकर्मकत्व अकर्मकत्व व्यवस्था, क्रियात्व का सामान्य लक्षण एवं क्रियात्व का व्याप्यभेद प्रदर्शान, एवं गणों में सूक्ष्मेक्षेकया अंनेक विवेचन पड्नित्तियों का विशादशार्ताथं, वाक्यर्परिवर्तनकम इसमें प्रद्दाित है।

Q७-"औननव" की प्रखिद्ध पङ्क्ति का समन्ब्य कर ग्रन्थकार के मत का भाष्यादिप्रामाप्य से खण्डन कर 'औनिनव' इत्येव इति पन्चोलिनः। लोडर्थ एवं णिजर्थ का पर्याय वाचकत्व का खण्डन व्यास्या में किया गया है। यङन्त में 'वध्याव' 'अवधीव' रूप ग्रन्यकार ने लिखे हैं। वस्तुतः 'जंबघ्यात' 'अजंचधीव' इत्येब इति पन्चोलिनः। 'ओ: पुयण्जि' सून्र में 'ओ:' महणं न कार्यम्' यह विमशं दर्शानीय है।

१५-अपाणिनीय उणादि ७४ᄃ सूतों की उपेक्षा वैयाकरणों के लिए आत्मघात उमान है उन सूत्रों की व्याख्या एवं कोशादि के आधार पर एक शब्द के अनेकार्थत्व सिद्धि का प्रयास 'रत्नप्रभा' में किया गया है। पाठ्यक्रम में उणादि ज्ञान का अभाव दोषाधायक है। उसकी उपेक्षा से शब्द भण्डार की कमी अनुवाद एवं प्रवचन में होती है। एबर प्रकरण एवं बैदिक प्रक्रिया का विशाद विबेचन व्यास्या में है।

१९- आान्तनवाचायं प्रणीत $\angle १$ उपतणीनीय सूत्रों का प्रामाष्य भाष्य आदि प्रमाणों से सिद्ध किया गया है।

नु यायिक मत की आलोचना पूबंक पुंल्डिच्धादि के लिए अन्तिम प्रकरण के प्रारम्भ में ??६ अपाणिनोय सूत्रों पर गवेषणा पूवंक तशत्य घ्राहषन मह़स्व पूर्ण है।

प्राय: ३९७久 वाणिनीय सून एवं अपाणिनीय ७४૬ उणाद्वि सून एवं अपाणिनीय ? ?६ लिद्भानुरासन सम्मिलित सूश संख्या-४૬३९ सूनों की व्यास्या प्राय: $१ २ 00$ वातिकों का व्याब्यान, २२०० धातुओं के अर्थनिद्देशा, ररेनप्रभा में वणित है। उच्चतम शिक्षण संस्थाओं में मी सवंत्र ‘वैयाकरण सिद्धान्त कीमुदी' का अध्याषन कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दों के माध्यम से होता है । यह निविंवाद है।
₹वतन्न्र भारत का महच्च्व संस्कृत भाषा एवं राष्त्रभाषा हिन्दी से है एवं होगा यह धुव सत्य है। दैनिक सर्व विध कार्य ॠम भारत के अनेक प्रान्तों में हिन्दी भाषा के

## [ 98 ]

मध्यम से होता है। इस परिस्थिति में संस्कृत के ग्रन्थरत्नों का हिन्दी में विशिष्ट मोल्लिक व्याल्यान विमशं द्वारा करने का यह मेरा वृद्धावस्था में प्रयास सहुदय समाज जो गुणैकपक्षपाती है उनकी दृष्टि में आदरणीय होगा इस भारत में कुछ्छ ऐसे भों जन थे एवं हैं जिन्होने सन्त हिरोमणि श्री तुलसीदास का ई₹वरवाद प्रचारार्थ हिन्दी रामायण का भी अज्ञान वश विरोध रामायण के निर्माण काल में किया था। परचात् के उसका वेदवाक्य की तरह अनुझीलन करने लगे अतः किसी विषय साच्तिक भावना से लेखन क्रिया द्वारा प्रकारान का मूल्याद्धन इतिहासवेत्ता बाद में ही करवे हैं। लेखक के जीवन काल में उसकी कृति का उचित मूल्याङ्ङन नहीं होता है।

## उपसंहार

पू० श्री बालरास्त्री के प्रधान शिष्य परमगुरुवर श्री दामोदर शाख्ती के विद्या वंश में पूज्य गुरुवर श्री सभापति शर्मोपाध्याय महोदय द्वारा गुरुपरम्परया ज्ञात शानिदक सिद्धान्तों को यथा समय यथा स्थान उल्लेख इस अन्नर्थं व्यास्या रत्नप्रभा में किया गया है। पूर्वोक्त कथन दिग्दर्शन मात्र है। पूर्ण ग्रन्थावलोकन से व्याख्या का वैशिष्ट्य ज्ञान स्वतः होगा।

यद्यपि इस ग्रन्थ पर अनेक मान्य व्यार्याएँ संस्कृत में प्रकाशित है। यथा-त₹वबोधिनी, बालमनोरमा पूज्यगुरुदेव कृत स्रीप्रत्ययान्त लक्ष्मी व्याख्या! किन्तु आधुनिक समय में छात्रों को अनेक व्याकरणेतर विषय पढ़ने में श्रमांधिक्य से संस्कृत माध्यम से कठिनता को दृष्टिगत फर समाज की महती आवशयकता की पूर्ति हिन्दो माध्यम से रत्नप्रभा द्वारा की गई है। इस नूतन रघना से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी की महती शीवृद्धि एक गुजराती मातृभाषाभाषो द्वारा हुई है। जिस गुजरात प्रान्त ने सर्व प्रथम हिन्दी को सहर्ष अपनाया एवं राष्ट्रपिता रूप में महात्मा गान्धी को दिया, वैदिक धर्मोप्रचारक ऋषि दयानन्द सरस्वती को वैदिक धर्म प्रचारार्थ दिया, लोहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटल का प्रादुर्भाव किया। महाकवि माधकवि का प्राकट्य किया। अपनी स्वल्पमति से इस महान् ग्रन्थ की व्याख्या एवं विमर्शा द्वारा राष्ट्रभाषा की स्वल्पतम संवा का मुझे भी सोभाग्य प्राप्त हुआ । एवं अखिल भारतीय स्वरूप चोखम्बा संस्कृत सोरीज का सेवा साहित्यिक प्रचार दृष्ट्ट से अद्वितीय हो है, यह निविवाद है। राष्ट्र की सुसम्पन्नता समृद्ध साहित्य पर निभंर होती है उस कां में चौखम्बा संस्कृत सीरीज महारथी है।

इस कृति से छुात्रगण एवं गुणैकपक्षपती विद्धद्रण अवरय लाभान्वित होगें ऐसा मेरा हढ़ विशवास्स है। किसी कवि ने कहा है-
बोषाषाणवतों भान्ति गुणा गुणवतामिए। सुधियां सुधिय। दोषा अदेंषा पुण्यरालिनाम ॥।


## कृतश्षता-ब्ञापन

इस ग्रच्य की व्यास्या लिखाने के लिए श्री मोहनदास गुप्त महोदय ने साग्रह मुईं प्रोत्साहित किया एवं सीरीज सम्बद्ध गुप्त बन्धुओं ने समय-समय पर लेखनार्थ अनेक पुस्तक भण्डार मेरे समक्ष प्रस्तुत किया एतदर्थ में इनको शुभारीर्वाद पूर्वक धन्पवाद प्रदान करता हूं। प्रभु उनकी उत्तरोत्तर अभ्युत्नति करें।
"चोखम्बा संस्कृत सीरोज" के सहृदय विद्वान् प्रकाशन कला के पूण आभः पणिहतप्रवर श्रोरामचन्द्र झा महोदय का में अतीद कृतज़ हूँ जिनके महान् सहृयोग से इस शुद्ध संस्करण पुस्तकाकार स्वल्प समय में हुआ। विद्यावयोवृद्ध होने के कारण मैं श्रो झाजी के आशीर्वाद पूर्वंक धन्यवाद प्रदान करता हैं।

मेरी धर्मपत्नंा विदुषा शान्तादेदी पन्चोली ने इसकी प्रेस कापी में एवं सम्पादन कार्य में मुझे सहायता प्रदान की एतदर्थ मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। चि० प्रिय कमलेसा शास्ती एवं चि० प्रिय रमेश शास्त्री इन दो मेरे बालकों ने शब्दों के चयनादि कार्य में यथाशात्ति सहाएयता मुझे दी एतदर्श अनेकानेक आशीराद उनको प्रदान करता हूँ। गुजरात विद्यामन्दिर कारी के संस्कृत विभागाध्यक्ष पं० श्रीद्विजदेब उपाध्याय आचार्य एम० ए० का में इस के सम्पादन कार्य में :उपकृत ूㅠ․ एतदर्थ गुछत्व पद से उनको चभाशीर्वदि से पुरस्कृत करता हूं।

में अपने बिद्याप्रदाता आचार्यंचरण पुण्यइलोक गुरुदेव दिवङ्ञत व्याकरण पतब्जलि पण्डितराज सवंतन्न्नस्वतन्त्र पं० भीसभापति रार्मोपाध्याय महोदय के पूर्वप्रदत्त शुभाशीवर्वद प्रयुक्त इस महान् कार्य को सविधि पूर्ण कर सका उनका आजोषन में 㢵णी हूँ। एवं भ्रद्धान्जलि इस रत्नग्रभा रूप कुसुम द्वारा प्रदान करता हूँ। सुझ पाठकों से नम्र निवेदन है कि मेरी मातृभाषा गुजराती है। एवं संसकृत माध्यम से मेरे द्वारा अभ्ययन-अध्यापन कार्य ४० वषं तक काइी में उच्चतम संस्याओं में सम्पन्न हुआ, ऐसी परिस्थिति में इस अभिनव कृति राष्ट्रभाषा हिन्दी में मेरे द्वारा हुई इसम भाषा प्रयुक्त याद कोई नुटि हुई हो तो हिन्दी जगत् क्षमा करें यही नम्र प्रांथना है। नसमै पूर्णातिने नममः।

के० १३/द, कृषणकुटोर जतनवर वाराणसी, दि० १।४ा६?

## भीबालक्णषण पश्रोली

वाराणसेय संस्कृत विशव विद्यालय पूर्व प्राध्यापक

## बिषयमनुक्षणिका



# 11 श्री: 11 <br> बेगा क्रण सिद्विद्न कौनेम़ी सविमर्श ‘रत्रभभा’ हिन्दोग्यास्योगेता 

अभ संत्रमझरणम्त
मुनित्रयं नमस्त्रत्य तढुक्ञीः परिभाष्य च। बैयाकरणसिद्बान्तकौमुदीयं

विश्यते ॥ ? ॥

## रन्न्रमा

शासे रूलेगुरजन



तीन मुनियों को प्रणाम कर, प्राण्णों से प्राच्चीन बैयाकरणों के अपसिद्धान्तों का खण्डन कर, तीन मुनियों के मत का अनुचिन्त्रन कर इस वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी नामक मनन्य की मैं रचना करता है।

विमर्श-व्याकरण शाल्के पवर्तक अनेक वैयाकर गों में पाणिनि, कात्यायन और पतअलि प्रधाइ हैं। सूर्नों के रचायता पाणिनि हैं। सूत्र की परिभाषए-खव्प शब्दों से अधिक अर्ष को दिसा देने वाला। सूर्थों में न्यूनता के परिहार के लिए कात्यायन ने जो वाक्य रचे उनहे वातिक कहते हैं। वातिककार के लूप में कात्यायन प्रसिद्य हुए। कात्यायन का वरुचि भी नाम है। सूत्व एवं वातिंकोंों का विचार कर उनके सिद्धान्तों को पत्ऊलि घुनि ने प्पष किया, उनका प्रन्य ‘महाभाष्य’ है, पतअलि माव्यकार कहे जाते हें। कौसुद्रीकार मद्धोजिदीक्षित ने अपने मइल श्रोक में हन तीनों मुनियों कों नमस्कार किया है।

अनेक वैयाकरणों ने सून्न-वातिक-भाष्य के अर्थो पर प्रमाणों से जों सिद्धान्त किये हैं, वे वैयाकरणसिद्धान्त हैं, एवं यह मनन्थ चन्द्रिका (चाँदर्ना) सदृश प्रकाइक है। इन कारण इसका नाम जैगाकरण-सिद्धान्त-कौमुदी है।

एस मझल श्रोक में २—विषय, २—प्रयोजन, ३—अधिकारी एवं \% साध्य-साधकमाव स्वरूप सम्बन्ध का निर्देश अध्ययन में प्रवृत्ति कराने के लिए निर्दिष्ट है। वैयाकरणसिद्धान्त विषय है, उनका ज्ञान प्रयोजन है, ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी। है, एवं पूर्वोंत्त सन्बन्य है। 'मुनित्रयस्' में कारक विभक्ति द्विताया ने चतुर्थी का बाप किया है, वर्तमान समीपभूत में वर्तमान तुल्य प्रयोग से
‘विरच्यते' में वर्तमान काल निदिंट्ट है। अनकार्थ धातु है-त्रिए्कार एवं बिचार दोनों अर्थ अनुपूर्वक भू का है। "कौमदद्री चन्द्रिका ज्योत्ला" यह कोष हैं, '‘ोंई" का विकास चाँद्रती से होता है, कौमुदी सदृरा यह ग्रन्थ दैयाकरणसिडान्त का प्रकाइाक है। ?०-जबगडदश् । ? ใ-सफछठथचटतव । ? २-क्रपय । ? ₹-शाष-

## सर्। १४-हल्।

इति माहेख्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि। एषामन्त्या इतः। लण्मध्ये5कार浔। हकारादिए्वकार उच्चरणार्थः।

यह किंनदन्ती प्रचलित है कि भगवान् शक्षरे की आराधना करने पर प्रसाद ₹वरूप कित से प्राप्त ये चौदह सूत्र अण् आदि संज्ञाओं के निमित्त हैं। इन चौहह तूत्तों में प्रत्येक सूत्र के अन्तिम वर्ण ण् अादि की हत् संजा होती है । इसी प्रकार 'लण्' में अकार भी इत्स्सक्ष है। ह से ल्कर अगे जो वर्ण हैं, उनमें जो अकार वर्ण है, वह् केवल स्पप्ट उच्चारण के लिए जोड़ा गया है—उसका अन्य फल नहीं।

विमर्श्र-१-तीक्ष्ग बुद्धिमान् आलोचक पाणिनि मुनि ने प्राचीन अनेक व्याकरणों का अनुरीलिन कर ख्वकीय प्रतिभा से सूत्रों की रचना के लिए वैज्ञानिक कम से $४ ?$ या $४$ ? प्रत्याहारों द्वारा संक्षित्त वर्णवोधनार्थ इस प्रकार 'अभइडण्' आदि वर्णों का उपन्यास किया है, यद् पाणिनि की मौलिक कृति है। किसी आस्तिक शिवन-भक्त ने शाह्ररप्रसाद लन्च है, यह उपन्यास किया है। किन्तु गुणग्राही निषपक्ष लेखक पाणिनि है, यह निःसंदेह ही है, अपने सूत्रों में उन्होंनें जिन जिन आचार्यों से जो कुछ प्राप्त किया, उसका र्पष्ट निर्देश सूत्रों में किया है । वे साह्हित्यिक तस्कर वृत्ति का समाश्रयण करने वालों में अन्यतम नहीं थे-अपिशलि-गार्ग्य-शाकल्य-भारदाज आदि छोंटे २ वैयाकरणों के मतों का भी जब वर्णन करते हैं तो किसी प्रसक्न में वे लिखते हैं कि मुझे शाद्रर्रसाद रूप में २४ चौहह सूत्र प्राप्त हैं।

२—ताण्डव नृत्य कोषावस्था में ही होता है जो महान् भयानक है, पुराण एवं इतिहास गन्धों में जब जब शक्रर जी ने ताण्डव भयानक नृत्य किया उसका वर्णन है। किन्तु सनकादि एवं पाणिनि के तपश्रर्या समय ताण्डव नृत्य करना असामयिक है एवं उसकी समाप्ति के अनन्तर डमरु के शब्द से इन चौदह सूत्रों की सपष्ट वर्णात्मक ‘वनि हुई, यह भी पक्ष विचारणीय है। 'नृत्यावसाने' यह होक प्राचीन आर्ष ग्नन्यों में वर्णित नहीं है, वह मी शिवमक्त की रचना है।

३—जब अनेक वैश्तानिक अनेक आश्चर्यजनक अपनी कृतियों से पदार्थ निर्माण करेते हैं, यथा 'एटमवंब' आदि का, तो एक महीि आजीवन अपरी साधना द्वारा इस वैज़ानिक वर्गंभम एवं तन्मूलक सूत्रों की रचना क्यों नहीं कर सकते ?, इस परिस्थिति में इसकी रचना का श्रेय इन्ही को स्वतन्चतापूर्वक दिया जाय तो क्या हानि है ?। भगवान् सदाशिव ज्ञान के अधिष्ठता है, इसमें यहाँ विवाद नहीं है, इस क्षेत्र में वे मान्य एवं स्तुत्य हैं।

Ү-ऐसी परिस्थिति में "पाणिनि मूर्ख थे, दूसरे शिष्य उनका उपहास गुरुकल में करते ये। उससे दुःखी होकर पाणिनि ने महेधर की सेवा की। शिव ने पसत्न होकर नृत्य की समादि में चौदह वार उमर बजाया उससे जो शब्द निकले, वह चौदह सूत्र है" यह् कथा कहाँ तक संगत

है, इस पर गवेषक विचार करें, विचारार्य यह विषय प्रस्तुत है। इसमें खण्डन बुद्धि या अभिनिवेरा ( आग्ंह ) बुद्धि नहीं है। 'उपज्ञोपकम’ सूत्र पर बिना उपदेशा लन्ध स्वतः ज्ञान को उपज्ञा कहते हैं। उपदेशें विना जातं प्रथमं ज्ञानम् $=$ उपज्ञा = आधं ज्ञानम्। इसका उदाहरण-पाणिन्युपजें ग्रन्य: = अष्टाध्यार्यो में यह दिया है । इससे भी सिद्ध है कि यहाँ उपरेशक पाणिनि के शी सदाशिव नहीं हैं। वेदान्तादि अनेक शार्स्रों में यह कलिपत कथा नहीं तो व्याकरण में ही क्यों? पाणिनि का उद्दवकाल प्रायः २७०० सौ वर्ष पूर्व गदेपकों ने सिद्ध किया है। पुराणों का काल पाणिनि के उत्तर है अतः पुराणों में जो कुछ व्याकरण का मिलता है वह पश्नात् अव होने से पाणिन्यादि व्याकरण से ही लिया गया है। यही सिद्धान्त है, पुराणकाल पश्चात् है इसमें अनेक प्रमाण हैं। प्रार्चीन कुछ स्वल्प पुराण मूल रूप में रहे। समय २ पर परिवर्षन होता गया है। ७०० वर्ष पूर्व पुराणकाल कुछ लोग मानते हैं।

## प्रसिद्य कधा के आधार पर अग्रिम व्याख्यान है।

चैयाकरण मत में अक्ष्र नित्य है, शब्द अझ्स वर्णों को कहा जाता है महल का प्रतिपादक होंने से। इन चौदइ सूत्रों को 'वर्णसमाम्नाय' कहा जाता है, अम्नाय देद को कहते हैं। ग्याकरण वेदाइ है। इस ब्याकरण के आठ अध्याय हैं, इनको अषाध्यायी कहते हैं । संकेतित अर्थ को बोधन जो करे उसे संज्ञा कहते हैं। संश्राओं का निर्माण लाघवार्थ है। संज्ञाए धोड़े शब्दों से अधिक अर्थ का बोधन कराती हैं । गमनार्थक इण् धातु से किप् त्रुक् से निष्पन्न इत् का अर्थ केवल किसी सूचनार्थ अन्त में जोड़े हुए वर्ण का निकल जाना अर्थ है। इत् संजक् वर्ण प्रत्याहार बोध्य नहीं है। अर्भाव अन्य वर्ण की तरह इनकी गणना नहीं है।
"अ इ उ फ ल ए ओ ऐ औ" स्वर है। 'हयवरट्' आदि में वर्णों के स्पष्ट उच्चारण के लिए अकार र्वर का उपन्यास है। स्वर न मिलाया जाय तो प्रत्येक वर्ण को विरामयुक्त य्, व्, आदि लिखने पड़ते। उच्चारण के लिए हयवर््ट्में अकार है उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। 'लण्' सून्र के मध्य में ‘अ' उचारण के लिए नहीं है किन्तु उस अकार की हत्संज्ञा द्वारा 'र' संज़ा की सिद्धि होती है । वर्ण का अर्ध अक्षर (अविनाशी) है, विशेष रूप से सूत्रक्षरों में इसक! व्यवहार होता है, एवं उच्चारणों में वर्ण शब्द पयुक्त होता है। वर्ण का अर्थ ‘ंग’ भी है। पक्के रंग पर कोई अन्य पहार उसके नाइार्थ नहीं करता है। 'इत्' 'अण्' आदि संज्ञा आगे के दो सूनों से दिखाई गई है।

सिद्धान्तकौनुदी अष्टाध्यायी की व्याख्या है किन्तु अष्टाध्यायी में $\begin{aligned} & \text { जो सून्कम है वैसा इसमें }\end{aligned}$ कम नहीं है। एक कार्य के विधायक सम्पूर्ण सूत्र एक स्थान पर अंधाध्यायी में हैं। कौमुदी में अलग-अलग रब्दों की 'सिद्धि के लिए पृथक् प्रकरण है। प्रकरण के अनुसार सूत्रनिर्देश है। कौसुदी में इस कारण सूत्रों का कम मूलकम से भिन्न है । प्रयोग सिद्धि द्वारा अध्ययन में कौमुरी का कम सुगम है। इस कम में अनुवृत्तियों के ज्ञान में अधिक प्रयास होता है किन्तु विशोषज्ञ प्राध्यापक छात्रों को उसका ज्ञान करा देते हैं। यह भद्टोजिदीक्षित वर्णित कम भी वैज्ञानिक है।

## १-हलन्त्यम् १।३।

## हलिति सून्रेडन्त्यमित् स्यात्।

हल् सूत्र में अन्त्य विधमान ल् वर्ण की इत् संशा है। (इस प्रकार इत्संश्ञा सिद्ध कर-)

## २-आदिगन्त्येन सहेता ?!?ज?

अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। (इति हल्ल् संज्ञायम् ) ।

पथथम वर्ण एनं अन्ट्य ₹त्संक्क वर्ण दोनों को मिलाकर जो शब्द उचरित होता है, वह ( हल्) बीच के अक्षों का एवं अपना बोषक है। अर्थाइ द्रलादि संजाएँ इससे सिद्ध होती हैं, हछ्ड संज्ञा सरूप्प है है से लेकर ल् तक वर्ण हल् प्रत्याहार के बोध्य हैं।

विमरा-यहाँ अवयव वाचक आदि एवं अंत्य से समुदाय का अर्थापत्ति प्रमाण से अक्ष्षेप है, ख्व शब्द की ‘‘वं रूपन' से अनुवृत्ति है। प्रत्याहारों का विधि सून्ों में संकेतित अर्थ ज्ञानार्थ धाबरयक है। वहाँ आदि एवं अन्य्यवर्ण एक साथ उच्चरित हैं। अतः आदिं अन्त्य की लक्षणा करके अन्त्य इस्तंशक वर्ण सहित आदि सदृख अपने एवं मघ्य में रहने वाले वर्णों की संक्ञा होती
 वर्णसमाम्नाय में आदि एवं अन्त्यवर्ण दोनो मिलकर उचरित नहीं हैं। इस प्रकार हल् प्रत्यालार की सिद्धि के बाद-

## १-हलन्ट्यम् १।そ।

उपदेशे़ेन्त्यं हलित्स्यात्। उपदेशे आच्योचारणम्। ततोडर्जजित्यादिसंज्ञासिद्धौ।

उदेशे में अन्य्य हल की इत्सज्ञा होती है। उपदेश का अर्ध हे--उच्चारण। वह उच्चारण पाणिनि, फात्यायन एवं पतअ़्ञि को है ।

विमर्शं-यहाँ अय रूब्द का प्रयम अर्थ नहीं है। किन्तु अझात वर्णों के स्वहप ज्ञान के लिये तीन मुनि द्वारा उच्चरित को उपदेश कहते हैं, उच्चरित वर्ण अधिक वर्णों को या न्यून को जहाँ बोधन न करे उसको ही उपदेरा कहते हैं। यथा वर्णासमम्न्ताय में। विधि सूत्र में ‘₹क्’’ दो वर्ण उच्चरित है, वोष हुआ इ उ कत कर का अतः ‘र्क्? उददेश नहीं।

## ३—उपदेगोडनुनासिक क्त्त ?।३।

उपदेशेडन्नुनासिकोडजित्रंजः स्यात् 1 प्रतिज़ानुनासिक्याः पाणिनीया: । लण्सूत्न्थावर्णन सहोश्चार्यमाणो रेफो रलयोः संज्ञा। पन्याहार्रेषितां न प्रहणम्, अनुनासिक इत्यादिनिर्देशात् ! न हत्र ककारे परे अचकार्य हश्यते। आढिएन्ल्येनेत्येतन्सून्रेण कृताः संज्ञःः प्रत्याहाशशब्द्रेन उयवह्वियन्ते।

उपदेश्र अवस्था में विथमान अनुनासिक वर्ण की इत संत्रा होती है।
गुरुपरमपरो से निश्रयात्मक क्यन से पाणिनीय वरों को अनुनासिक जानना। सथवा इत्संज्ञा रूप कार्य से इल्संज्ञा के कारण अनुनासिक वर्णो का ज्ञान करना। बण सूत्र में जो के ₹व है, वह दोनों मिल के ( र' ऐसा उचारण हुआ, र ‘रल' की संजा है । कमी कमी र से लकारें का बोध करना पड़ता है वहाँ इस संज्ञा का उपयोग है। प्रत्याइारों में इत्संशक वर्णों का ग्रहणन नहीं होता, कारण कि इत्संइक सून में ख्वयं पालिनि ने ‘अनुनासिक' उच्चारण किया है । यदि अच् प्रव्याहार में इत्तंशक क् आता तो सि के इकार को यणा अाचार्य करते। 'कुत्सितानि कास्सन्नवचनानि' हल्यादि अनेकन स्यलों में सन्धिफार्य न नुआ। प्रत्याहार पद से यहाँ बर्णसममान्नाय ने
 करना। वे ही संकाषँ प्रत्याइार शब्द से हस ज्ञाख्न में न्यवहत होती हैं।

विसर्शा-प्राचीन काल में गुरुपरम्परा ज्ञान का सोपान ( सीढ़ी) है। उस सीढ़ी द्वारा अनेक पदार्थ अवगत होतो थे, जो अन्यत्र दुर्लन धे। वर्णों के अनुनसिकत्व आदि का जान उससे गम्य था । पुरातन अध्ययन की पद्धति यह रही-समस्त अष्टाध्यायी को छात्र कण्ठस्थ करते थे जिससे अनुवृत्तियों का ज्ञान सुगम होता था। उंन शब्द्छों की अनुवृत्तियों के ज्ञान के लिए एवं सुख से अर्यजानार्थ सूर्त्रो की यृत्ति का निर्माण हुआ। वर्णसमान्नाय को प्रत्याहार जो कहा है वह गौण प्रयोग है-पत्यत्याहारसिद्धि में उपकारक होने से ।

स्वरवर्ण के उच्चारण में अवान्तर मेद है, उसके पदर्शान के लिए सूत्र-

## 

उश्र ऊท्र ऊ३श्च व: । वां काल इव कालो यस्य सोऽच कमादूधस्वढ़ीर्घप्लुत संज्ञक: स्यात। प्रतयेक्मुदातादि सेदेन्न त्रिधा।

तीनो उकारों को 'वः' कहते हैं। उनके उच्चारणतुल्य उच्चारणवाले अच् की अच् कृम से हस्वदीर्घप्लुत संशा होती है। हस्व द्वरंन-प्लुत संश्रा स्वर उदात्त-अनुदाप्त-स्वरित भेद से तीन प्रकार का है।

विमर्शा-मात्रा काल विशेष है। आँख के उपरि भाग की पलक को स्वाभाविक कम से नीचे आने में जो समय लगता है उस काल को एक मात्रा काल कह्ते हैं ।

## \&-उच्चेरदाच: श121291

तलल्वादिषु समागेषु स्थानेषूध्र्जभागोषु निएपाओडजुदात्तसंझकः। आ ये।
कण्ठ की घट्टी से ओठ तक के आग को मुख कहते हैं। मुख में जो तालु आदि घर्णों के उच्चारण के स्थान हें, उन स्थार्नो के जो उच्च एवं नीच आदि भाग हैं, उनमें से उच भाग में वायु का आघात होकर जो अच् निए्पन्न होता है वह उदात्त है । 'आ’ 'ये’ यह दोनों ही स्वर उदात्त हैं। यह्द उद्दाहरण "आा ये तन्वन्ति ररिमभिस्तिरः समुद्रमोजसा मरुन्द्रिरम आगहि"। ज० मं० ? सू० १९ मन्न्र < में है ।
"हे वायुदेव गण! बाप आकाश को सूर्यकिरणों के साथ प्रास करते हैं, एवं अपने बल से समुद्र को तिरस्कार करते हैं। यहाँ स्थिर जल तरर्को की उत्पति होने पर चल्कायमान होने से तिरक्कार की कल्पना हुई यह मन्त्रार्थ है। उदात्तादि सवरॉँ के नियमों का ज्ञान स्वर प्रकरण में विशद रूप से समझ में आार्वेंगे।

## ६-नीचैरनुदाँः: १1२1々०।

## स्पष्टाम, अर्वाड्ड।

तालु आदि स्थानों में, बीचे के भागों से निषपन हुआ जो अच् वह् अनुदात्त है ।
यथा अर्वाङ्, यहाँ आदि अकार अनुदात्त है। अर्वाङ् का अर्थ है सम्मुख। "अर्वा़् एहि सोमकामं त्वामाहुरयं सुतस्तस्थ पिवामदाय : उरुत्व चा जठर आवृषस्व पितेव नः भृणुछि हूयमान:"। ( घ 1 १ मं० $\gamma$ सू० १०४)

इन्द्र को देवगण कहते हैं कि "हे इन्द्र! आप हम लोगों के सम्मुख आइए, आप सोमरस की कामनायुक्त हैं यह प्राचीनों का कथन है। कृतिर्जों द्वारा निकाले गये सोमरस का हर्ष से पान करे। महान् इरर्रर को धारण कर आप हमारे खरीर में सोमरस का सिक्वन करे"। वेद में अनुदाष्त एवर दिखाने के लिए आडी रेखा देते हैं। उदात्त का चिए्न कुछ नहीं हैं।

## ง-समाहारः सवरितः १२२३?।

उढात्त वानुदात्तनें वर्णधर्मौं समाहिग्रेते यास्मिन् सोडच स्वरितसंज्ञ: स्यात्। उदात्त एवं अनुदात्त यह स्वरों के दो धर्म जिसमें एकत्र हो जाते है उस अच् की स्वरित संजा है।

विमर्श-विरुद्ध धर्म के भेद से वर्ण भेद है, एक साथ न रह्ता उसे विरोध कहते हैं। यदि उदात्तत्वहूप वर्ण धर्म एवं अनुदात्तत्वरूप वर्ण धर्म एक रवर वर्ण में रहा तो स्वरों का विभाग अवान्तर मेद सिद्ध न होगा? अतः जिस वर्ण की स्वरित संज्ञा करर्ना है उसमें अंशा द्वय की कल्पना कर जिसमें उदात्तत्व धर्म की स्थिति है, उस अंश में अनुदात्तत्व धर्म की स्थिति नहां। एवं जिस अंश में अनुदात्तत्व की स्थिति हैं वहां उदात्तत्व धर्म की स्थिति नहीं है। ठ्यष्टि रूप से अस्थिति समष्टि रूप से स्थिति से स्वर में स्वरित का जान करना उचित है ।

## ८-तर्यादित उदात्तमर्धहस्वम् १।२ा३२।

हस्वम्नहणमतन्न्रम । स्वरितस्यादितोऽर्वमुदात्तं बोध्यम्। उत्तरार्घन्नु परि-


 प्रल्येकमनुनासिक्वाननुनासिक्व्वाय्यां द्विधा।

सूत्र में हस्व शब्द का पस्तुत विषय से सम्बन्ध न होने से उसको छोड़कर अर्ध करना चाहिये। स्वरित का पूर्वर्घ उदात्त जानना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि उत्तरार्ध स्वरित का अनुदात्त है। परन्तु खवरित का उत्तरार्ध जो अनुदात्त है वह सब स्पष्ट सुनाई देता है, जब उसके आगे उदात्त या स्वरित न हों। उदात्त एवं स्वरित आगे रहने पर केवल उदात्त का ही श्रवण रहता है। यह बात वेद व्याकरण में प्रसिद्ध है। यथा-"की? वो श्वाः काईे भीशावः क थं शोक कथा यय पृष्ठे सदों नसो यंम’" (ॠ० म० ५ सू० ६१ मंत्र २)। रथवि नामक राजा का वायुओ से प्रश्न है-हे मरुद्रण ! आपके घोड़े किस स्थान में उत्पन्न हैं ? अश्धनन्धनार्ध रस्तियाँ कहाँ हैं। किस प्रकार शीं्र गमन में आप लोग समर्थ हो सके हैं। किस प्रकार आप लोग गमनझील हैं । अथ्थों की पीठ पर सजावट की सामर्ग्रत है। पलायन में बन्धनकारिणी नासिका-रन्ध में ररिसयाँ है। इस प्रकार घोड़ों से शुक्त आप लोग शीघ गमनयुक्त दीख पड़ते हैं ऐसा आप लोग कीँन हैं ? यह हम्न स्वरित का उदाहरण है। दीर्घस्वरित का उदाहरण-"रथानां न येरे राः स नोभयो जिगीवांसो न शूरां अभिघेवः । वरे यवो न यच्यां घृतपुषोऽमिख्वर्तारँं। अर्क न सुष्टुभः ( ऋ० म० २० सू० ७८ म० ४)।

रथ के नाभि नेमि के मध्य में रहने वाल लकड़ी के डुके़े यचपि अनेक हैं तो भी व समान नाभि में सिथत हैं, उसी प्रकार समान बन्धनगुका होंकर एक अन्तरिक्ष में रहने वाले मरुद्या परस्पर बन्धनभूत हैं। विजयझील शू रों की तरह् अप दीतिमान है। मनुष्यों की तरह जल देने वाले है। बन्दिगण की तरह् मूर्य के चारों तरफ शब्द करने वाले आप हैं। रलुत स्वरित


७८,\%) यह मन्त्र सोमलता की स्तुतिपरक है। अनेक यर्जों का सम्पादक सोम को सुपर्ण ने दूर लोक से अपहरण किया था। यहाँ अनुदात्त श्रुति है। अम्निसीके में उदात्त्र्भुति है ।

इन मन्न्रो में ‘बो’’और 'रा’ इन अक्ष्रों के स्वर उदात्त हैं। अतः इनके पूर्व में ‘क’ का अकार एवं 'वे' का एकार ₹न दोनों ख्वरितों के उन्तरार्द्ध में रहने वाले जो अनुदात्तांश है उसका भी बोलने में अवण ₹पष्ट होता है। वैसे ही 'घः' ख्वरित आगे है इसलिए पिछटे यो३ में का जो ओ३ है उसके उत्तरार्ध में रहने वाला अनुदात्तांश का भी सपष्ट भ्रवण है। परन्तु ‘अभि मीले इस मन्त्री में पुरोहित के प् के बाद का उकार वह अनुदान्त्त होने के कारण 'ल' का ए स्वरित होने परें भी उसमें का उदात्त सुनाई न देकर केषल उदात्तमात्र सुन पड़ता है। स्वरित ज्ञान के लिए अक्षर के जिए पर लड़ी रेखा करते हैं। जहाँ ใ२।३ अक्र लिख कर नीचे ऊपर ख्वर दिये गये हैं, वहाँ वे ख्वरित अनुकम से हखव, दीर्घ, प्लुत जानने चाहिए। और उनके उत्तरार्द्ध, में अनुदार्तों का श्रवग ₹पष्ट है ।

प्रत्येक अच् के तीन मेद हैं औंर उस प्रत्येक के उदान्त, अनुदात्त, खवरित तीन भेद हैं। इस प्रकार प्रत्येक के नव नव मेद हैं फिर उनके अनुनासिक अननुनासिक मेद से दो दो मेद होते हैं। अननुनासिक को निरनुनासिक कहते हैं।

## ९-मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १११।८।

मुखसहितन नासिकयोष्षार्यमाणो बर्णोडनुनासिकसंज्ञः स्यात्। तदि़िथम् । अ इ उ ऋ इन्येतेषां वर्णानां प्रन्येकमश्रादश भेदाःः। लृवर्णस्य द्वादश, तस्य दी़र्घाभावात् । एचामपि द्वादश, तेषां ह्हस्वाभावात् ।

मुस्द एवं नोसिका इन दोनों स्थानों से उचरित वर्श की अनुनासिक संघा होती है। इस पभार अ३ उ क्र इनमें से प्रत्येक वर्ग के अठारह मेट हुए। दीर्घ नोने से ता वर्ण के बारह मेद्ध हैं। हस्व न होने से ए ओ ऐ ओ इनमें प्रत्येक के बारह मेद हैं।

अं सवर्णसंश्ञा का निल्पण आचार्ये करते है-

## १०-तुल्यास्यग्रयनं सवर्णम् १११९९।

तात्वादि स्थांनमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्द्द्यं यस्य येन तुल्यं तर्मिथः सवर्णंसंज़्ञं स्यंत् । अकुद्धविसर्जनीयानां कण्ठः। इचुयशानां तानु । ॠटुरणाणां मूर्धा ! लुतुलसानां दन्ताः। उपूपधमानीयानामोठौ। नमङणनानां नासिका
 यस्य निद्धामूलम्। नार्सेकाइनुस्वारस्य। इति स्थानानि ।

 स्वराणांक हस्वस्गावर्णस्य प्रयोगे संटृतमं। पाक्ञयादशायान्तु ववृृतमेन । एतच मुनकारण ज्ञापितम ।

तान्द आदि स्थान और आम्यन्तर म्यल यह दोनों जिसके समान हो वे वर्ण परस्पर सवर्गंसेंजक जानने चाहिए।

प्रशम स्थान कहते हैं-अ कवर्ग हह एवं उनके सर्माप विसर्ग का कण्ठ स्थान है। (यहां कवर्ण से क, ख, ग, घ, ङ पाँच वर्ण हैं ) । च छ ज झ ञ य श इनका तालु स्थान है।

ॠट ठ ड ढ ण र एवं घ इनका मूर्ध स्थान है। (यहां मूर्षच् मुखभव स्थानार्थक है, मस्तकवाचक नहीं है ) । लू थ द ध न ल एवं स इनका दन्त स्थान = दन्तसमीप स्थान है उ प फ ब म म एवं उपध्मार्नाय का झोष्टस्थान है। ज म ङ ण न इनका नासिका स्थान मी है। ए एवं ऐ का कण्ठ तालु स्थान है। ओ एवं औ का कण्ठ एवं ओष स्थान है। वकार का दन्त एवं ओष्ठस्थान है। जिह्दामूलोय का जिह्बामूल स्थान है। अनुस्वार का नासिका स्थान है। (पाँच उदिव् वर्ग हैं प्रत्येक में पाँच पाँच वर्ण हैं। कु चु टु तु पु । प्रत्येक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग का बोधक है। पाँच उदित् में २५ वर्ण हैं (क से म तक) विसर्जनीय का अर्थ है विसर्ग (:) । उपध्मानीय का अर्थ है प फ व इनके पहले आधे विसर्ग समान $\asymp$ चिह्न विशेष। इसी
 ऐेट् भोत् में त व्यर्थ है केवल वर्ण मात्र का ही बोध होता है, या उस्षारण में मुख सुखार्थ है ।

स्सान के बाद अब प्रयत्न का विवरण इस प्रकार है—प्रयल दो प्रकार के हैं-आभ्यन्तर एवं बाद्य। आभ्यन्तर के चार भेद हैं-? स्पृष्ट $₹$ ईषत्सृृष्ट $३$ विदृत $ठ$ संवृत इन मेदों से। क से स तक के स्पर्श अक्षरों का स्पृष्टप्रय है । य व रल इन अन्तस्थ अक्ष्ररों का ईपत्त्पृष्ट प्रयल है। शल् प्रत्याइार बोध्य अक्षरों का एवं स्वर वर्ण का विवृत प्रयल है। हुस्व अ वर्ण का वाक्य योजना में संवृत प्रयल है, एवं पदसिद्धि होने तक विवृत प्रयल है । (दण्ड आए कम् वहाँ दीर्घ होने में कोई बाधा नहीं है। दीर्घ की दृष्टि में दोनों अकार विवृत ही हैं।)

विमशं-सूत्र में आस्य से मुख़वस्थान का ग्रहण करना न कि मुख का। अन्यथा आस्य पद व्यर्थ होगा। प्रयब में प्र शब्द से सुखमव यल साभ्यन्तर का ग्रहण होता है, वहल का नहीं । यावस मुखमवस्थान परस्पर तब्य अपेक्षित है अत '३ ए' की सवर्ण संज्ञा नहीं हुई ।

त्रणों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति के पाँच कण्ठ आदि स्थान हैं। कण्ठ= गले के टेंटुए का शिखर कहाता है। मूर्थ = दाँतों के पिछले भाग की ऊँचाई, एवं इस जँचाई के पीछे तालु स्थान है। जीभ के चार माग है-मूल, मध्य, उपाम्य एवं अग्र । ये चार और नीचे का ओठ मिलकर जो पांच अवयव होते हैं उनका अनुक्कम से कण्ठ, तालु, मूर्था, दन्त और ओष्ठ इनका परसपर सम्बन्ध होता है। इन अवयवों का जो एक दूसरे से पूर्ण स्वर्श़ है वही स्थृष्ट प्रयल है और थोड़ा स्पर्श हो तो ईष्त्सह, और उनका एक दूसरे से दूर होना विवृत प्रयब्न और उनका एक दूसरें के समीप आना संवृत पयल है।

वाक्ययोजना में हरव अकार संघृत है अर्थाँव कण्ठस्थान और जित्रामूल यह दोनों बहुत निकट होते हैं। परन्तु प्रकिया = शब्दलिद्रि होने तक उसे विवृत प्रयल वाला ही समझना चाहिए। अर्थाव् उसके उच्चारण काल में जिहामूल कण्ठ स्थान से दूर होना चाहिए। इसका कारण यह है कि- ई ई उ ऊ समान अ का दीर्घ आ होने के लिए दोनों का एक प्रयत्ल अवेक्षेत है। वहीं तो उचारण करते समय जो संवृत अकार है वह दीर्घ करने से लम्बा २ अ ही रहेगा, परन्नु ‘आ’ नहीं होगा इस कारण ब्याकरण में पहले से ही उसको विवृत समझना चाहिए। और व्याकरण के कार्य हो जाने पर प्रयोग में उसको संतृत समझना चाहिए। उन्धकार लिखते हैं कि विदृत प्रयल से ऊष्मा और स्वर उत्पन्न होते हैं। परन्तु इसमें एक और अवान्तर मेन्र है कि विवृत में आधे आधे स्टृष्ट पयत्न से ऊक्मा, और केवल अस्पृष्ट भयत्न से स्वर उत्पन्न होते हैं। रह सतीव सूष्ष्म बिचार है।

## ? ? -अ अ द1४८६८।

विघृतमनूद्य संवृतोऽनेन विधीयते। अस्य चाष्टाध्यारीं सम्पूर्णां प्रत्यसिद्धब्वाच्छाघहृह्ट्रूा विवृत्वमस्त्येव। तथ! च सून्रम् -

सिद्ध विधृत अकार को संबत का विभान इस सूत्र से होता है। वह मूत्र अषाध्यायो के सम्पूर्ण सूर्ंो में अन्तिम होने से ‘‘र्व्वासिद्बसे' से असिद्ब है अतः इस सूत्र से विधीयमान संद्धत्व्व का जान किसी भी सूत्र को नहीं है, उन शाख्बों की हृद्टि में उस्वाकार विशत ही है।

विसर्श-सूत्र में प्रथम अ विवृत द्दितीय संब्टत है ऐस्सा ज्ञान करके दीरीं नहीं हुआ। अयवा सूत्र छन्द के समान हैं ‘छन्दसि’ छन्द में सभी श्राब वैकल्पिक हैं अतः दीर्व न हुआ। असिज्द विधायक सूत्र निर्देंश करते हैं-

## १२-पूर्वच्चासिद्यम् ज1श1?

अधिकारोऽयम्। तेन सपाढ़सतांघार्यीं प्रति त्रिपार्घसिद्धा त्रिपायामापि पूर्व प्रति परं शाल्लमसिद्धम्। बाह्रपयन्नस्वेकादशधा। विवारः संवारः अ्वासो नाढ़ो घोषोऽघोषोऽल्पप्रणो महाम्राण उदान्त्तोऽनुदा|त्तः स्वरिवश्चेति ।

खयां यमाः खयः $\asymp$ क $\asymp$ पौ बिसर्गः शर एव च ।
एते अ्वासानुपद्राना अघोषाध विवृणवते॥?॥
कण्ठमन्ये बु घोषःः स्युः संवृता नादुभागिनः।
अयुग्मा वर्गयमगा चणश्घल्पासवः स्मिताः॥२॥
वगेष्वाद्यानां चतुर्णां पक्घमे परे मध्ये यमो नाम पूर्वसहशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः। पालिक्कूनीः चख्ख्वनतु: । अग्गूनिः । घ्घून्तीनयन्त्र ऋमेण क-ख-ग-घेम्यः परे तत्सहृा एव यमाः। तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः खयः तथा तेषामेव यमा:, जिह्धामूलीयोपध्मानीयौ, विसर्ग; शषसाश्चेट्येतेषां विवार: স्वासोऽघोषश्च। अन्येषान्बु संवारो नाद़ो घोषश्च। वर्गाणां प्रथमृृतीयपध्ध्रमा: प्रथमतृतीययमौ यरलवाश्बल्पप्पणाः। अन्ये महाप्राणा इत्यर्थः।

बाह्यमयन्नाश्य यद्यपि सवर्णसंज्ञायामनुपयुक्ताः। तथाफ्यान्तरतम्यपरीक्षायामुपयोद्यान्त इति बोध्यम्। कादयो मावसानाः स्पर्शाः। यरलवा अन्तस्थाः । शष-
 जिन्लामूलीयोपध्मानीयौ। अं अ: इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो। इति स्थानप्रयत्नविवेक:। छल्लवर्णयोर्मिथ: सावर्ण्यं वाच्यम्। अकारहकारयोरिकारशकारयोलंकारसकारयोः्च मिथः सावर्ण्ये प्राते-

यह अधिकार सूत्न है। सवा सात अध्याय के सूत्रों के सामने त्रिपादी असिद्ध है। इसका अधिकार अहाध्यायी की समात्ति तक रहता है। इस कारण त्रिपादी के पूर्व पूर्वराब्ल की दृष्टि में पर पर त्रिपादी शान्ब भी असिद्ध होते हैं।

बाल प्ययल ग्यारह प्रकार का है । २ विवार, २ संबार, ₹ श्वास, ४ नाद, ५ घोष, ६ अदोष, $७$ अलपप्राण, ८ महामाण, ९ उदान्त, २० अनुदान्त, $२ २$ स्वरित श्न भेदों से। वर्गों में के पहले चार वर्णों के आगो किसी मी वर्ण का पन्नम वर्ण आवे तो बीच में एक समान वर्ण अवहय आता है,

उसको वेद व्याकरण में यम कहते हैं। उदाहरण जैसे पहिक् क्ती:, चख़ ख़्नतु:, अग् गत्बिः, घघन्तिः, इन शब्दों में क ख ग घ इन वर्णो के पश्चात् वही वही वर्ण जो पुनः आये है, उन्हीं को यम कहते हैं। वर्गो के प्रथम, द्वितीय खज्, खय् उन्हों के यम, जिह्लामूलीय, उपध्मानीय, विसर्ग, राषस उन सबों के विवार, ( कण्ठ-विकार) श्वास, अघोष प्रयल है। खय आदि से भिन्न हरा, हशसम्बन्धी यम, अनुस्वार एवं स्वर का संवार (कण्ठ-संकोच) नाद, घोष, प्रयब जानना चाहिये। वर्गो के प्रथम, तृतीय, पश्चम और प्रथम तृतीय के यम और य र ल व का अल्पप्राण जानना चाहिये। ख छ ठ थ फ इ्नन वर्गों का इनके यर्मों का, अनुस्वार, विसर्ग जिह्दामूलीय, उपध्मानीय, इाल इनका महाप्राण है ।

बाघ्यम्रय यद्यपि सवर्णसंज्ञा में उपयोगी नहीं है, तथापि अतिशय साहुरय जानने के समय इनका उपयोग अवइय होता है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। क से लेकर मकरपर्यन्त पाँचों वर्गों के अक्षर स्पर्शा कहलाते हैं। य ₹ ल व यह्ह अन्तस्थ है। स्पई एवं ऊष्मा वर्णो के मध्य में रहने से मध्य में स्थित यह अन्तस्थ शब्दार्थ सार्थक है। श ष स ह यह् ऊष्मा कहाते हैं। अच् को स्वर कह्ते हैं। ऑक के पूर्व एवं ऑप के पूर्व अर्धविसर्ग को कमशः जिह्रामूलीय एवं उपध्मानीय जानना चाहिये। स्वरों के उपरि भाग में एक बिन्दी * को अनुस्वार एवं स्वर के बाद $₹$ को विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार स्थान-पयल़ का विवेचन किया गया। माष्यकार के मत में अभ्यन्तर प्रयल के विवृततर विवृततम ईषद् विवृत अदि से सात मेद हैं।

ॠ एवं ल की परस्पर सवर्णसंजा होती है। 'तुल्यास्य प्रयतन' सूत्र से अकार हकार इन दोनों की, इ एवं श् इनकी, फ एवं ष की एवं ल्ट एवं स छन दोनों की सवर्ण संश्ञा पाई । किन्तु निषेधक सूत्रे सवर्ण संज्ञा नहीं होती है ।

## १३-नाडऽज्झलौ १1?।?०।

आकारसहिंतोऽच् आच् स च हल् चेत्येतौ मिथः सवर्णां न स्तः। तेन दृधीत्यस्य हरति, शीतलम्, षत्रम्, सान्द्रू, ,-इत्येतेषु परेषु चणादिक न । अन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि मह्णकशाख्बबल़ादच्च्चं स्यात्। तथाहि -

इस सूत्र में दीर्घ आकार पंं ं चुता आ३कार दोनों का परहेष है। समाहार दून्द कर दीर्घसन्धि से 'अन्च्' ूूप की सिद्धि है । अच् से ख्वर का ग्रहण करना। दीर्ध आकार प्लुत आकार एवं स्वर और हल्की परसपर सवर्णसंश्रा नहीं है। सवर्णसंज्ञा का निषेध से दधि हरति, दधि शीतरं, दधि पहम्, दधि सान्द्रमू में यण् द्रीर्घादि कार्य नहीं होते। यह सूत्र न होता तो महणाक शाल्ब-‘अणुद्धि' सूत्र के बल से दीर्घादिकों में जैसे अक् शब्द की प्रवृत्ति होती है वैसे ही हकारादिकों में भी प्रवृत्त होकर यहाँ भी यणादि सन्धि कार्य हुआ होता

बिमर्शं-चहाँ ही़ीं आकार के प्रहलेप से 'रमातु' आदि लक्ष्य में ‘आदेशश्रत्यययो:' सूत्र से फकार सकार को नहीं। कालसमयवेलासु यह निर्देंश इस सूत्र में दीर्वाकार के परलेष में प्रमाण है। एवं हे यियासं ! हे पिपससंं ! यहाँ एलुत आकार-हकार की सवर्णंसंज्ञा से छकार प्रास है, माख्यपयोग दन्त्य सकारगुक्त है अतः सूत्र में ज्कुत आ३कार का भी प्रलेष है। हन बोनों के प्रहुेष में सूत्र एवं इसका प्रत्याख्यान उभय पक्ष में फल में एकता रहे वह भी प्रमाण है । बहाँ तुल्यास्य एवं इसकी एकवाक्यता से अच् अच् की स्थान आम्यन्तर तुल्य होने से सवर्णसंश्रा छोती है, एवं हल् वृ् की उभय तुल्य होने पर सवर्णसंश्ञा होती है। अतः वह सूच ‘तुल्यास्य’

सून्र का स्वाब्न $=$ अवयव एकवाक्यता से है। इस सूत्र में 'अणुद्दिए' की पवृत्ति नहीं होती है। पश्र्रधा = पाँच प्रकार के महावाक्यों के ज्ञान के उत्तर 'अणुद्रिव' सूत्रस्थित अण् प्रत्याहार एवं सवर्ण का ज्ञान होता है, प्रथम नहीं। पब्वथा महावाक्य इस प्रकार है १-"वर्णानामुपदेशास्तावर , २-तदुत्तरकाला इत्संशा, ३-तदुत्तरं प्रत्याहारज्ञानम्, $૪$-तदुत्तरकाल्ग सवर्णसंजा, ५-तदुत्तरत् 'अणुदिव' इति सवर्णंयाहकम्। इति एतेन समुदितेन अन्यत्र सवर्णय्राहकम्, न स्वर्मिन् (अणुदितट ) नापि स्वाईे (नाइडज्सलौ इत्यन्न) । तात्पर्य यह है कि अण् प्रत्याह्दार श्ञान में पूर्वोच तीन का-ज्ञान आवइयक है। ततः सवर्णसंशा का ज्ञान आवइयक है क्योंकि सूत्र में 'सवर्णस्य' है उसके शानार्थ $४$ तुल्यास्य सूत्रार्थ ज्ञान आवश्यक है, "नाडsज्मलौ" तुल्यास्य का स्वाङ्ल है यह कह चुके हैं, 'अणुदित' स्वयं अभी पूर्णरूप से निष्पन्न न होने से स्वयं अपने में मी नहीं लगेगा अतः ‘अण्’ से वर्णसमाम्नाय में निद्दिष्ट वर्ण समान वर्ण का ही ग्रहण करना, अन्य सवर्णों वर्णों का नहीं। 'नाडडज्झलौ’ में अच् का बोध्य ऐसी परिस्थिति इस्वाकार होने से दीर्ष आकार प्डुताकार का अणुदित् से ज्ञान न होगा अतः उभयविध आकार का प्रश्लेष उचित एवं प्रमाणसिद्ध है।
 स्वराणां विवृतम्' इस प्रकार प्रयल्बमेद से अकार हकारादि की सवर्णसंक्षा आम्यन्तर पयलमेद से न होगी "नाडऽज्झलो" सूत्र ज्यर्ध ही है।

गहणक शास्त्र का निर्देश करते है-

## १४-अणुदित्सवर्णस्य चापत्ययः ११११६९।

प्रतीयते=विधीयत इति प्रत्ययः। अविधीयमाणोऽण् उदिश सवर्णस्य संज्ञा स्यात् अ अन्रैवण् परेण णकारेण। कु चु टु नु पु-एते उदितः। तदेवम्-अ इत्यप्यद्रानां संज्ञा। तथेकारोकारौ। ॠकारबिंशतः। एवं लृकारोडषि। एचो द्वादशानाम्।

एदैतोरोरोदोतोध्र न मिथः सावर्ण्यम्, ऐऔजिति सूत्रारभ्भसामर्थ्यात् । तेनैचन्नवुर्विशतेः संज्ञाः स्युरिति नापादनीयम। नाडSज्रललाविति निषेधो यघ्यययक्करसमाम्नायिकानामेव, तथापि हकारस्याकारो न सवर्ण:, तत्राकारस्यापि प्रश्किप्रप्वांत्। तेन ‘विश्वपाभि:' इत्यन्न 'हो ढ’ इति ढत्वं न भवति। अनुनासिकाननुनासिकमेद्रेन यवला द्विधा। तेनाननुनासिकास्ते द्वूयोर्द्वयोः संज्ञा।

यदपि प्रत्यय शाब्द का विधान कर्म = विधीयनान अर्य में प्रयोग अन्यत्र नहीं है, किन्तु प्रत्ययसंजक का ही गहा होता है, तथापि ग्न्न्बकार के अनुतोष से व्याख्यान होता है विधीयमान भिन्न को अविधीयमान कहते हैं। सम्भव एवं असम्भव होने से अविधीयमान भ्षण् का ही विरोषण है। अविधीयमान अण् एवं उदिव ( जिसमें उकार इत्संशक रहे) वह दोनों अपने अपने सवर्ण = सरार्ण अक्षरों के ग्राहक हैं। पाइक = वोषक है। इस संश़ा सूत्र में सवर्णों वर्ण संश़ है। अण् अत्याहार के समपूर्ण वर्णा-अ ₹ उ कर तु ए सो ऐ ओो य वर ल के वर्ण संजाएँ हैं । अनेक संशाएँ दुरां।अ संक्षा अदि प्रत्येक अण् बोध्य में अन्त में संक्ञा शब्द लगाना चाहिए।
 कवर्वा बोधक कु, चवर्गवोषक चु, टवर्वोधक ङु, तवर्वबोषक डु एवं परर्गबोधक पु ये उदित हैं । सपष ज्ञान के लिए यह प्ययास है-अ संज्ञा अठारह अकारों की। इ संजा अठारह इकारों की, उ संश्रा अठारह उकारों की, कृ संज्ञा तोस वर्णों की ( कृ कृ के ३८ एवं २२) लू संशा फ लू तीस

की ( सवर्ण संश होने से ) छोती है। एवं ए संश्ञा बारह ए की छोती है। ऐ संशा बारह ऐे की, ओ संश्रा वारह गो की औ संघा बारह औी की होती है।

ए ऐ तथा ओो औ इनकी परसपर सवर्वसंश्रा नहीं छोती है। यथीि इनका स्थान प्यल समान है तो मी चतुर्दर सूर्धी में © औच् ऐसा पृथक् सूत्र करने से उनकी सवर्णलंश़ नहीं होती ीै। अतः ए ओ ऐे औौ हन पत्येक के २४ मेद हैं यह राब्का निरस्त हुई। तात्पर्य यह है कि 'ए दो ऐं ओोब्' या 'ए ओ ऐ ओोन्? हनमें से एक ही पाठ यदि सवर्णसंश्ञा होती तो
 होता है कि छनकी परसपर सवर्ण संश नहीं होती है। भाष्यकार के मत में तो परखपर पयल
 सर्वंधा अमात्ति हीं है। यदि सवरंसंघघ इनकी होता तो एच् की अनुवृच्ति फ्लुतावैच् सूच्न में करते पुनः उस सूत्र में प्न्त् पहण व्यर्ध होता। छन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि 'परपपरं न सावर्ण्यम्य' खति।
‘नाइडज्दलौ’’ की व्याख्यां में स्पह कर चुके हैं कि अन्स् वर्णसमाम्नाय में पठित समकालिक वर्णो का ही महण होता है, गहणा श्ञाब की मवृत्वि पब्षषा महावाक्यार्ध्योध के बाद होती है तो भी ‘वेलासु’ निदेंश़ से नाड्जज्ञली में 'आाए्' में दीर्षाकार का मी पररहुष है, अतः दीर्घ आकार
 यहाँ हल का अर्थ ठत्वाभय में हैं। हसी तरह कुलव, श्युत्व, जरत्व में घान करना। 'अणुदिव' सूत्न से अनुनासिक, निरुुनातिक दो प्रकार के यवर्ण की 'य' संजा है। इसी प्रकार दो प्रकार के बकार की ' 'र' संज है। दो प्रकार के ल वर्ण की 'ल' संश है। उन संज्ञाओं से उनके सवर्णसंज्ञायुक्त वर्गों का ज्ञान होता है।
 की पृृत्ति होकर ग्रणन शास 'अणुदिव' से दोर्घसंजक फक्षार का महुण न हो एवं 'उअवं सूं में मी तपर्टहण दीर्ध की व्यावृत्ति के लिए किया है।

यदि 'अणुदिए' सूत्र में सण् से 'अ इ उ' हन वर्णन्चय का पूर्व ण्ते वोध होता तब तो पूर्ण ज् तक के अण् म्रत्याइए में अया नहों सवर्ण म्र्ण प्रात ही नहीं हैं, निषेष तो प्राम्पिमूलक होता है, अभात्त कार्य का निषेष निरर्यक है ऐसी परिस्पिति में 'फ्छ'' में अचार्य द्वारा उच्चरतित तु व्यर्य ोोने से कहलना होती है कि ‘्युुदिए' सूत्र में केष"ङ अण् पूर्व ण् तक नहीं किन्तु पर णु तक है यधपि जण् में ह भी है किन्तु अनेक की एक संबा न एक की एक संजा हके मेद नहीं है अतः
 सिका न हौ"।

## १५-तपरस्तर्कालक्य १1श1001

तः परो यस्मात् स च तात् परस्घोचार्यसाणसमकालस्यैब संज्ञा स्यात् । तेन अत् इत् उत्-इत्यद्यः: षणणां षणणां संज्ञा। घद्धिति द्वादशानाम् ।

जिस वर्ण के आगे या पीछे '‘', वर्ण जोड़ा गया है वह् उच्चारण समकालिक वर्ण का ही बोधक होता है। इस कारण अव, इव, उव, इनमें केषल हुख्व स्वर होने से इनते इनका समकालिक इस्व वर्ण ही लेना चाहिये। दीर्घ, फ्डुतों का चहण नहीं होता है। स्वरमेद एवं अनुनासिक मेद से हनके ६ मेद हैं। उनका ही केवल घहण होता है। इसी कारण तपर स्वरों में प्रकार जानना।

कर रु कन परस्पर सवर्णसंज्ञा होने से फह० से बारह ॠकार का बोध करना, एवं बारहे प्रकार के ल की लूट्र संज्ञा करनी चाहिये।

## १६-चृद्विसदैचू ?1?1?!

## आदैच बुद्विसंज्ञः स्यात ।

भा, ऐ, औ, इनकी वृद्धि संजा होती है।
विसर्श-अषाध्यायी के सर्वप्रथम इस सूत्र में आचार्य पाणिनि ने मद्धल के लिये वृद्धि शब्द का प्रयोग किया है, यद्यि प्रथम उद्दे तय तनन्तर विधेय बोधक शब्द का उपन्यास 'क्को यणचि' अादि में है, सिद्ध वस्तु के असिद्ध कार्य का अपूर्व बोधन को विधेय कहते हैं।

## १७-अदेङ् गुणः १1? १२।

अढ़ेङ च गुणसंज्ञः स्यात्।
अ ए ओ की गुणसंज्ञा होती है।
विमश्श-यहाँ अ ए ओो उद्देश्य है गुणसंज्ञा विधेय है। सूत्र के निर्माणकीर्ता आचार्य हैं, विधेय कार्य ही विधान का कर्म है, सूत्र करण है। विधानरुपा क्रिया है श-कती, २-कर्म, ३-करण, $\gamma$-क्किया, इनका झान प्रत्येक सूत्र में यथासम्भव करना चाहिए। सूत्रार्थ की स्पष्ट प्रतीति के लिए यह ज्ञान आवावयक है।

## १८-सूवाद्यों धातनः १।३।?। <br> क्रियावाचिनो भूवादयो धातुसंज्ञां स्यु:।

कियावाचक भू आदि की धातुसंज्ञा होती है।
विमर्श-भूशब्द द्रव्यार्थक एवं अद्रव्यार्थक है, वाशब्द अव्यय एवं अंव्ययभिन्न दो प्रकार का है।
यहाँ परसपर सादूरय लेकर ज्ञान करने से अभिमत अर्थ का लास होता है। 'भू' के साहचर्य से वा अनव्यय, अन्ययभिन्न वा के साहचर्य से भू द्रव्यभिन्न अर्थवाचक, ऐसे भू-वा क्रियानाचक ही है।

विमर्श-निरुक्तकार यास्क मुनि ने कहा है कि सम्पूर्ण शब्दों की मूल्रकृति धातु ही है "सर्व नाम धाुुजमाइ" एति । धातुपाठ में सब कियाओं की बीजस्थिति है । गणपाठ, धतुपाठ, अधाध्यायी, लिक्नानुझासन यह चार ग्नन्थ पाणिनि के बनाये हुए हैं। शिक्षा उनके शिण्य की कृति है। उणादि सूर्तों के कर्ता पाणिनि नहीं हैं, किन्तु शाकटायन उसके कर्ता हैं, फिट् सूर्तों के कर्ता शान्तनव अाचार्य हैं ।

धातुपाठ में पठित शब्द स्वकीय वर्णमाला के प्रत्यायक (बोधक) हैं। यथा-सत्ता अर्थ में 'भ ऊ' = भूराब्द साधु है। धातुपाठ पठित सभी शब्द क्रियावाचक नहीं हैं, लक्ष्य में भू एध् कियावाचक है किन्तु गणपाठ में पठित वे नहीं हैं। इसलिये सूत्रार्थ इस प्रकार है-धातुपाठ में पठित शब्द तुल्य वर्णमालायुक्त क्रियावाचक भू आदि शब्दों की धातुसंजा होती है, भावि संशा का आश्रय कर कहाँ २ धातु शब्द का सानुबन्धक शब्दों में किया गया है। 'या' 'वा' टान्त एवं अन्यय है, प्रापणार्थक या के समान वर्णमाला युक्त है, गति गन्धनार्थक वा के समान अन्यय है किन्तु क्रियावाच्चक वे नहीं हैं।

## १९-प्राग्रीश्वरान्निपाताः १1८।५६।

## अधिक्तृं।

यह अधिकार सूत्रे । ई शराव इस पज्वमी विभक्तचन्त का ही अर्थ हैं, ईंभर से पूर्व। अधिरीयरे (?-४-९७) इस सूत्र के रेश्यर साब्द से पहल जो शब्द एकतालीस सूतों में कहे गये हैं उनकी प्रयम निपातसंज्ञा होती है। 'भ्राक् निपात' इन दो पदों का एकताहीस सूनों में अधिकार होने ते सर्वष्रम निपातसंज्ञा, उसके बाद जो जो संज्ञा प्रात्त है। उसको भी करने में कोई बाधा नहीं है, निपातसंज्ञा उपजोग्य है, अन्य संज्ञाँ जो उनकी प्रास होंगी, वे उपजीवक कही जायँगो। सूत्र में रेफ घटित निरेंशे से "ईर्रें तोषोत" तून्र का यहाँ मुहण न हुआ।

## २०-चादयोऽसन्चे १18/५७

अद्रव्यार्थाश्वादयो निपातसंज्ञाः स्यु:।
सत्व एवं द्रव्य दोनों शब्द एकार्थक हैं। अद्रूव्यवाचक च, वा आदि बहत्तर हान्दों की निपात संज्र है। चादिगण अव्यय प्रकरण में है। चादि श्रव्द में लिद्ध एवं संख्या की मतीति नहीं है । उनसे बस्तुओं का बोष नहां होता।

## २१-प्रादयः १।४।५८।

## अढ्रव्यार्थाः प्रादयस्तथा।

प्रादिणा में पर, परा आदि वारत शब्द हैं। उनमें से जो शुद्ध द्रव्य भिन्न अर्ध का वोधक है उनकी निपात संश्रा है।

## २२-उपसर्गा: क्रियायोगे १।४।५९। २३-गतिश्य श८ا६०।

प्राद़य: क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञां गतिसंज्ञाश्य स्यु:। प्र परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आड् नि अधि अपि अति सु उतू अभि प्रति पारे उप एते प्रादयः !

प्र अदि शाब्द किया में जोड़े गये हों तो उनकी उपसर्ग एवं गतिसंज्ञा होती है ।
विमर्श-संस्कृत व्याकरण में इन उपसर्गों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इन उपसर्गों के प्रयोग से धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं-प्रहार आहार विहार परिहार संहार। अनुभवति, पराभवति आदि में भी विभिन्न अर्थों की प्रतीति होती है। यहाँ उपसर्ग को घोतकत्व है या वाचकत्व्व यह वर्णन अपेक्षित नहीं है भूषण आदि म्नन्ध्यों से शास्तार्थ को अवगत करना चाहिए।

यहाँ तृतीयान्त ‘कियया’ सूत्र में पढ़ने पर योगार्थ पर्ताति होती, योग यहण व्यर्थ है उससे यह गाप्य वचल है -जिस धात्वर्थ किया से जिस प्र आदि के अर्थ सम्बन्ध है उस पादि में उस किया निमित्रक उपसर्गसंश्ञा एवं गतिसंजा होती है। संस्कृत में बचन इस प्रकार का है। "यक्कियाहुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्तसंज्ञः स्युः"। उपसर्गसंज्ञा का फल णत्वषत्वादि है। उत्कृष्ट नायक इस अर्थ में ‘प्रणायक? यहां 'उपसर्गादसमासे’ से उपसर्गसंश्ञा निमिन्त ण हुआ, चहां प्र के अर्ष एवं धतु के अर्थ का परस्पर साक्षात् सम्बन्ध है ।

जायक = नेता चला गया इस अर्थ में 'पगतो नायकः' '्रनायकः' में प्रार्थ का गमन में अन्क्वय

है, नियाव्वर्ध किया में नहीं, अंतः यहाँ उपसर्गं संश्रा न होने से न कों ण न हुआ। इसी तरह अन्यन्न ज्ञान करना चाहिए। गतिसंश्ञा का फल (गतिकारक) से बुद्तर प्रृृति स्वर आदि अनेक है ।

## २8-न वेति विभाषा $91818 \% 1$

## निषेधविकल्पयोर्विभाषा संज्ञा स्यात्।

इति राब्द्र का न के साथ और वा के साथ सम्बन्ध है अतः ‘नेति' का अर्थ निषेध और 'वेति’ का अथ्थे विकल्प है। निषेध एवं विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। अर्थात् जहाँ विकल्पार्थ शब्द रहे वहाँ कमराः प्रथम निषेध रूप संजी की उपस्थिति से प्राप्त कार्य का निषेध, पश्वाव उसी स्थल में विकल्प रूप संज्ञी की उपस्थिति से कार्य विकलप होता है। कोई 'देश्ली दीपक' न्याय से इति का विभाषा में भी सम्बन्ध करता है, विभाषार्थ संज्ञा, अर्थ में संजत्व बाधित होने से विभाषा के अर्थ प्रतिपादक पर्यायवाचक अन्यतरस्याम् अदि संज्ञाएँ. हैं ।

निमर्श-विभाषा तीन प्रकार की है, १-प्राप्त विभाषा, २-अप्राप्त विभाषा, ₹-भाप्ताडप्राप्तविभाषा। 'न वेति विभाषा' का उपयोग प्राप्ताप्रांप्त विभाषा में ही है।. 'प्रथम चरम' से सर्वनाम संजा जस् में प्रथमादि की विकलप होती है, वहाँ नेम ₹ब्द सूत्र में पठित है उसकी 'सर्वादीनि' सूत्र से नित्य सर्वनामसंश्ञा प्राप्त थी, प्रथमादि इाब्दों की अप्राप्त संश्ञा थी वर्दाँ इस न वेति ने निषेध की उपस्थिति करके नेम की सवनामसंज्ञा जो प्राप्त थी उसका निषेध किया, बाद में विकल्प की उपस्थिति कर प्रथन आदि की जस् में सर्वनामसंशा विकल्प से बोधन की ।

## २५-स्वं रूपं शब्द्रस्याशब्दसंज्ञा १1१६८।

## शबद़स्य स्वं रूपं संशि, शब्दशर्खे या संज्ञा तां विना।

वह संजा सूत्र है। शून्द के उच्चारण के बाद अर्थ की लोक में अभिया आदि बृत्ति से ज्ञान होता है उपस्तित अर्थ विरेष्य ( प्रधान) रहता है एवं तद्वाचक शब्द विशेषण (अप्रभान) पतऱायमान होता है। शास्ब में अर्ध का प्राभान्य बाधित है अतः अयं विशेषण होकर शब्द ही विरेष्य है, यथा बद्धावस्था वाचक जरा को जरस् होता है।

विमर्श-अर्थवाचक वर्णमाल संशी है, उसकी शब्द संशा होती है, अतः ठ्याकरण में ‘गोपय-
 पर्य्यायवाचक शब्दों से यद नहीं होता है।

यहाँ ‘असाब्बसंजा’’ ते व्याकरण शार्ब की संजाओओ में इस सूत्र की पृृत्ति न होने से वे संज्ञायें अपने अपने सके़ितित अर्ध को ही बोधन फरेगा।

यथा वृद्धिसंशा-आद्रेच् प्रत्ययक है। गुणसंश्ञा-अदेढ्ब वोधक है। जुसंशा-दा, धा संश्री का बोषक हैं।

## २६-येन निधिस्तदन्तस्य १1? ज२।

विशेपणं तद़न्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य । समासप्रं्ययविधौ प्रतितेघः । उतिद्वद्ण प्यह्ण्णनर्जम्।

यह सूत्र विश्रेषण संजा करता है, तदन्त संशी है ।
जिस विरोषण के निमित्त कोई विधि का़ी हुई होती है, वह विरेषण उसके अन्त की संशा होती है। अर्थाइ वह विशेषण जिस वर्ण समुदाय के अन्त भाग में हो उस सब समुदाय को वह कार्य होता है । यषा 'एर्द्य पा० सू०। यहाँ धातु विश्रेष्य बाचक पद है '३' की विछेषण संश्रा

मे तदन्तविधिः। छवर्णान्त धातु से अच् प्रत्यय हुआ छवर्णान्त धातु जि, यर 'जयः' आदि प्रयोग सिद्ध हुए। 'खवं रूपम्' से यहाँ ख्व की अनुवृष्ति से अपने रूप की भी संज्ञा होती है। यथा ₹ से छधातु का बोध होकर अच् प्रत्यय से 'अयः' बना, प्रति अय यण् प्रत्यय की सिद्धि । उ्यपदेशिवद्य भाव से स्वयं स्व के अन्त में है ऐसा मान लेने पर स्वराब्द की अनुतृत्ति व्यर्थ है।

विमर्श-जिस विशेषण निमित्त समासों का या प्रत्ययों का विधान होता है उससे उसके अन्त का दोध नहीं होता। 'कृष्णभितः' होता है, 'परमकृष्णश्रितः' नहीं होता। सुबन्त अभिशब्द से ठक् होता है परमाग्निराष्द से नहीं। प्रत्यय विधान में विशोषण से तदन्त का ग्रहण नहीं होता, यह कथन तथ्य है तो भी जिस सूत्र में 'उगित' शब्द का ग्रहण है अथवा किसी एक वर्ण का प्रत्यय विधान में उद्दे खयतया उच्चारण रहे वहां तदन्त का ग्रहण होता है। उगिर का उदाहरणभवती अतिभवती परमभवती। प्रत्ययविधि-अस्याषँत्य में अ सुबन्त से अत इज् से '₹ः' दाक्षि: भादि प्रयोग सिद्ध होते हैं।

## २७-त्रिरामोडनसानम् १।ध1? ? ०।

## वंर्णानामभावोऽबसानसंज्ञः स्यात्

जहां क्किया की समाति रहे उसको विराम कहते हैं, र्राब्द शार्ब में श्दाब के उच्चारण का भमान रहे, अर्थाव किसी भी वर्ण के अनन्तर अन्य वर्ण के उच्चारण का अभाव है उसकी अवसान संश्र है। रामाद् यहाँ द् के वाद हसका अन्य अवयव का उच्चारण नहीं है अतः अवसानस्थित दू का ‘वाइबसाने’’ से चर्र्व हुआ-रामाए, रामाद।

## २८-परः सन्निकर्ष: संहिता १181?०९। <br> बर्णानामतिशयितः सानिनि: संहित्तासंज्ञ: स्यात्।

वर्णों की जो अत्यन्त समीपता, उसका संहिता कहते हैं। स्वाभाविक एक वर्ण के उच्चारण के बाद अर्धमान्रा काल का व्यवधान होता है, उससे अधिक काल का ठ्यवधान न रहे। यहाँ पर शब्द का अर्थ श्रेह है, सन्निकर्ष का अर्ध है-सन्निधि । सन्निकर्ष में श्रेष्त्व = उत्कर्षत्व क्या है ? अतिशयत्वरूप ही, अर्थतः अत्य न्ना सामीव्य। वर्णों का पूर्वा-परीभाव बुद्धिस्थ लेना।" "बुद्धिविषयत्वमेव शब्दानां पौर्वापर्य्यम्"।

वस्तुतः अवसानसंश्ञा संहितासंश्ञा इनके लिए दो सूत निमोण व्यर्थ हैं ने तो लोक में प्रसिद्ध ही हैं। विशोष विचार अन्यन्र है ।

## २९-सुप्तिङन्तं पदम् १।४1?४। <br> सुबन्तं तिङन्त्तः पद्संक्षं स्यात्।

मुप् का अर्थ प्रातिपदिक $=$ नामावेहित विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय और तिब् का अर्थ हैधातु से विहित विभक्तिसंज्ञक प्रत्यय, वे जिसके अन्त में रहें वे कमशः सुबन्त एवं तिद्न हैं हन दोनों की पदसंश्ञा होती है।

विमई-‘प्रत्ययम्पहणे' परिभाषा से तदादि की उपस्थिति होकर प्रत्यय की विशोषणसंज्ञा से तदन्त का लाभ हो जावेगा, अन्त ग्रहण व्यर्थ होकर 'संशाविधी प्रत्ययम्यहण' प०को छापन करेगा, फल 'ईददेद्र' प्रगृह्यसंशा विधायक सूत्र में ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त द्विवचन अर्थ हुआ हिवचनान्त अर्थ न हुआ, यदि वहाँ द्विवचनान्त अर्थ होता तो समास में 'कुमारी अगारम्' 'वधू अगारम्' में प्रगछ्बसंशापूर्वक प्रक्ततभाव से हृ यण् आदेश न होता ।

## ३०-हलोडनन्तरा: संयोग: श।?।ज1

## अध्जिमरठ्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्यु:।

बीच में अच् लाकर जो हल् अलग नहीं किये गये (अर्थात् अन्व व्यवधान, शून्य हल्) उनकी संगोंगसंज्ञा होती है । दो या अधिक व्यक्जनसमूह को संयोग कहते हैं।

## ३१—हसंनं लघु १।४।?०।

हस्व अक्षर की ल्बुसंज्ञा होती है। विधिसूत्र में जहाँ लचु शब्द्ध है वहां हस्व का जान करना चाहिए।

## ३२-संयोगे गुरु १|४1? ?।

## संयोगे परे ह्नस्बं गुरुसंज्ञ स्यात्।

आगे संयोग हो तो हैंव की गुरसंज्ञा होती है। देवदत्त !, यहाँ त्त में दो त त है उन दो त की संयोंगमुंज़ा, संयोगपरक ट् अ का अ की गुहसंज्ञा होकर 'गुरोरनृत"' सूत्र से देवद₹त्त अकार भा प्डुत दुआा है ।

## ३३-दीशे च १। 1 ११ २।

द़ीर्वंज्ञ गुकुसंज्ञं स्यात् ।

## इति संज्ञाप्रकरणम्

दीव्न अक्षर की गुरूसंज़ा जानना चाहिए। फल देवद₹त्त ! ट् के बाद का ए दिमात्रिक है उसकी दीविसंज़्ञा है उस ए की गुरूसंज्ञा से ए टलुत हुआ दे ३ वड्त्त ! लोक में गुरु शब्द का अर्ष-वेढ़ार्य उपदेशका, एवं शार्ल्धीय सदान्चारों का उपदेराक में है।

विमर्श-प्रथमअध्याय की सन्चिकार्यार्थ उपयोगिनी संझाओं का अकरण समात्त हुआ। अरी? अनेक संबा अवशिष्ट हैं-म-पद अभेडिन, प्रगृह्य आदि ।

## रलरभा में संज़ापकरण समाष्त ।



२ सि० कौ०

## अथ परिभाधाप्रकरणमू

## ३४-दको गुणदृध्दी १११।३।

गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यन्र गुणवृद्ध्रा विधीयेते तन्रेक इति घछ्यन्तं पद़मुपतिप्रते ।

गुण या वृद्धि शब्द को उच्चारण कर गुण या वृद्धि का जहां विधान रहें वहां इक् पष्टच्यन्त पद की उपस्थिति होती है।

विसर्श-तात्पर्य यह् है कि विधिसूत्रों में अमुक के स्थान में गुण या वृद्डि होती है ऐसा स्पष्ट जहाँ न बताया गया हो वहाँ यह परिभाषा इक की उपस्थिति करती है, यथा 'मिदेर्गुण:' यहाँ 'मिदे:' अवयव पष्ठ्यन्त है, मिद के अवयव अनेक है, गुण का स्थानी निर्देश नहीं है, यहां इक् की उपस्थिति होकर मिद् अवयव इक् का गुण होता है। 'मृजेर्वृद्धि:' में इस परिभाषा से इक् ऋ की आर् वृद्दि हुई। 'अनेनुणः' से गुण की, वृद्दिरादैच् से वृद्धि की यहां अनुवृत्ति है। इस सूनस्थ्य गुण का अदेढ् वृद्धि का आदैच् अर्ध है। अनुवृत्त गुणवृद्धी का स्वकीय वर्णमाला रूप ही अर्ध हैं।

दीर्घ आकार, ए ओ ऐ ओ, व्यक्जन इन वर्णों का गुण न हो जाय अतः यह परिभाषा की है—इक् को गुण होता है। इक् में इ उ क ब एवं उनके सवर्णी है । अतः 'याता' 'वाता' में आ का 'अ' गुण न हुआ, आ हक् नहीं है ।
( सूत्र खण्डन ) -"आतोडनुपसर्ग क:" उदाहरण गोदा क, क् की हव संज्ञा लोप कित्त्व होने से 'आतो लोप:' से आकार लोप 'गोद:' यदि आकार का गुण अकार होता तब आलोप के लिए कित् व्यर्थ है। 'अ' प्रत्ययविधान कर धातु के आ का गुण अ कर अ प्रत्यय का अ इन दोनों का पररूप से 'गोद:' बन जायगा। किव् व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि आकार का गुण नहीं होता है।

विधान सामर्थ्य से सन्ध्यक्षरों का गुण नहीं होता है, 'सप्तम्यां जने डं:' में टिलोपार्थ डित् अहण व्यर्थ होकर कहेगा कि व्यक्जन का गुण बहीं होता है। अन्यथा 'ड' न कहकर अप्रत्यय करते 'न्' का अकार गुण से 'मन्दुरजः' प्रयोगसिद्धि होती। अतः ₹क् ग्रहण व्यर्थ है ।
(समाधान) गम् धातु से म् को ओकार गुण प्राप्त है स्थान कृत सादृइन सब से प्रतल है अतः इक् की आदइयकता है । एवं अनेक किष्ट काल्गनाओं में ज्ञानगौरव भी है ।

## ३५-अचश्य १।२।२く।


जहां ह्र्त्र दीर्घ टल़ुत का विधान हो वहाँ "अच् के स्थान में वह्ट कार्य है" ऐसे अर्थनोंधनार्यक 'अचः' यह घ घट्यन्त पद उपर्थित होता है। इसका छदाहरण-‘ह्वो नपुंसके' 'श़ामप्राऩां दीर्धः' में अच् का दीर्ध हुआ। 'श्रीपम्' शाम्यति ।

## ३६-आघ्यन्तौ टकितौ श1१।४६।

टितिक्कितो यस्योक्ती तस्य ऋमादादन्तावयनौ स्तः।
टित्ट एं कित आगम जिन आगामियों को विषीयमान रहें उनके कमशः आघनयन एवं अन्न्यावसव होता हैं।

विमर्श-ट् की एव संजक को टिव् एवं क् की इत्संज़क को किव कहते हैं, सूत्र में आदि शब्द का अर्थ प्रथम अवयव, अन्त का अर्थ है चरम अवयव । टिव्- 'धुट्' आगम, किष्-तुक् आगम, जिसको आगम हो उसको आगरी कहते हैं, आगम मित्रवए है। आगम से आगमी का आक्षेप अर्थापत्ति से होता है । उपपाय के जान से उपपादक के जान को अर्थापत्ति कहते हैं।
 धुट् टित् होने से आघवयव हुआ। 'सन् शम्नु:' में 'शि तुक्' से कित् तुक् का तकार न् के बाद उसका अवयव हुआ। कित् अन्तावयव होता है।

## ३ツ-मिदचोडन्त्यात् पःः १।?1४91

अच इति निर्द्धारयो षर्ठी। अचां सध्ये योऽन्त्यस्तस्मात् परस्तस्यैवान्ता बयनो मित् स्यात्।

अच् सनुदाय में जो अन्त्य अच उससे पर मित् होता है, वह मित् अच् समुदाय घटित शब्द का अवयव होता है।

विसशी-म् की इव् संज्ञा जहां होती है, उसे मित् कहते हैं। 'ज्ञान इ' यहां 'नपुंसकस्स्य' सूत्र से नुम् होता हैं उ म् की इत्संजा, ज़ान शब्ट् में 'आ अ’ दो अच् है अन्तिम अच् अ है उस से पर '‘्' हुआ वह 'न्' आगम अच् ्वटित समुदाय ज्ञान उंसका अवयव हुआ। ज्ञान आगमी हुआ ज्ञानग्रहण से ज्ञानन् का ग्रहण हुआ, नान्त पद की उपथा का दीर्घ से ‘ज्ञानानि' भयोग बना। पचन्ता, दीव्यन्ती आदि अनेक मिव् के उदाहरण हैं

## ३८-पष्ठी स्थानेयोगा १1?।८९।

## अनिर्धारित सम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। स्थानध्व प्रसङः।

निश्चित नहीं है सम्बन्धविशेष जिसका ऐसी षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिक सम्बन्ध प्रतिपादक है अर्थाव वहां स्थानपदार्थ की विशेष्यतया उपस्थिति होती है।

विमर्शं-सम्बन्ध अर्ध में ‘रोषे बही’ से सम्बन्ध के प्रतियोगि वाचक शब्द से षह्धा होती है। यहाँ यह विचार आवइयक है कि सम्बन्ध किसको कन्ते हें। अलग-अलग पदार्थी को परस्पर जोड़ने वाले को सम्बन्ध कहते हैं। 'राशः पुरुषः' यहां राजपदार्थ, पुरुषपदार्थ अलग्रललग स्वतन्त्र है, सम्बन्धार्थिका पही ने खामि-सेवकत्व सम्बन्ध प्रतिपादन किया, राजपद्रार्थ विशोषण, पुरुषपदार्थ वि₹ोष्य हुआ, यहां पूर्वोक सम्बन्ध का विशेषणतया राजपदार्थ प्रतियोगी है। विशोष्यतया भासमान पुरूपपदार्थ अनुयोगी है। प्रतियोगी एनं अनुयोंगी से भिन्न सम्बन्ध होता है, वह सम्बन्व प्रतियोगी, एनं अनुयोगी में रहता है, सन्बन्ब आधेय है । अधिकरण = प्रतियोगी एवं अनुयोगी है। यहां सम्बन्व ज्ञान = ( स्वामिस्सेवकत्व) सुर्पष्ट है।

इको यणचि में इक् पदोत्तर पह्ठा का अर्थ सम्बन्ध है, सम्बन्ध अनेक हे-सार्मीप्य, अवयवअवयर्वीभाव आदि । उसका प्रतियोगी इ्व् है किन्तु अनुयोर्गी का ज्ञान नहीं है, वहां इस सूत्र की आवइ्यकता है। अर्थ—"जिसका सम्बन्ध्धी (अनुयोगी) शब्द द्वारा ज्ञात न हो वहां स्थानपदार्थ को अनुयोगी मानकर कार्य निर्वाह करना, अर्थात जिस षर्डा का कोई सम्बन्धविशेष निदिंष्ट नहीं है वह षछी स्थानेयोगा जाननी चाहिए। यहाँ 'स्थानेयोगा' में बहुद्धीहि है, अन्यपदार्थ षष्ठयर्य है। व्यधिकरण बहुवीहि से स्थानेन योगो यस्याः सा स्थानेयोगा = स्थाने यहां निपातन से एत्व है अनुयोगी जिसका ऐसा पष्छयर्थ है, अर्थाव स्थानपद्वार्थानुयोगी सम्बन्ध बोधक षही है। ‘ऊदु-

पधायाः गोह!' 'शास ददल् हलोः' वहां उपधापदसन्निधान से अवयव अबयनीभाव सम्बन्ध निश्रित है वहां यह सूत्र प्रवृत्त न होगा। अव्यवस्था में व्यवस्था करन! परिउस्या। का कर्तन्य है। स्थान झाब्द प्रसझवाची है।

## ३९-स्थानेऽन्तरतम: १११।५०।

प्रसझे सति सहशतम आढेशः स्यात्। यत्रानेकविधमान्तथ्य नत्र स्थान त अन्तर्य बलीयः।

एक वर्ण के स्थान में अनेक वर्णों की प्रापि होने पर प्राप्त होने वाले आदे शों के मध्य में स्थान व प्रयल करके अतिश्रय सदृरा आदेश होता है।

जहाँ अनेक प्रकार के सादइय दिलें वहाँ स्थानसम्बन्धी सादृइय का बल विरोष जानना चांटिये।

विमर्श-सादइय अनेक प्रकार के हैं किन्तु मुख्य चार हैं। २-स्थानतः, २—अर्थनः, ३-गुणतः, ४-धमाणतः। ₹ सुर्ध उपास्य में ₹कार को यकार ३कार एवं यकार को स्थान समान हैं। शान्द के अनित्यत्व वारणार्थ आनुमानिक स्थान्यादेहाभान माना गया है उस पक्ष में तृतीया तत्पुरूष समास युक्त सुर्धा उपास्य के साथ में यग् गुक्त तृत्ताया तत्पुरुप वाला ही आदेश होता है। बहुनीकि समास जुक्त यग् ्वटित नहीं। यह भी अर्ध्ृत अन्तरतम्य का उदाहरण है। सुर्धीभिः उपास्यः। सुर्धाः उपास्यो यर्य सः दो समास सम्भव है अर्थभेद है। २ शृगालवाचक कोष्टु शान्द तदर्थक कोषृट्रान्द समानार्थक है। ३ ‘ह-घ' का संवार नाद घोप महाप्राण प्रयल समान है । $\gamma$ 'अदसोडतेः' से हस्व के स्थान में हर्व उकार, दीर्ध स्थानी के स्थान में दीघं ऊकार-'अमुष्मै' 'अमूभ्याम्ं'। यहां प्रमाणकृत आन्तर्य है। गुण पद से स्यानतः अर्थतः प्रमाणतः से भिन्न सर्वविध साह३य का महण होता है गुण से बाह्यादि, आदि पद से अाम्यन्तर का महण करना। यहां ? 'अन्तरतम:' २ 'स्थाने' योग विभाग, भिन्न कम से दो सूत्र हैं । ? प्रसक्ञ होने पर स्थानी सदृरा आदेश होता है। २-पूर्वोंक ? का हो अर्थ इसका है। २-स्थाने नियमार्थ है इएस नियम से प्राप्त 'यत्रानेकविधम' यह परिभाषा है। 'चेता' में इकार का एकार हुआ, प्रमागन: इकार का अकारगुण प्राप्त था वह न हुआ।

## ४०-तर्मिमनितिति निर्दिशे पूर्बस्य १११६६

सत्रमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं बर्णान्तरेणाव्यव्रितस्य पूर्वस्य बोध्यम् ।
औपद्यिक सप्तमी निर्देशा द्वारा जिसका विधान हुआ हो पेसा कार्य सत्तमी विभक्त्यन्तपदार्थ से अव्यवहित पूर्व को ही होता है।

विमर्श्श-अधिकरण में सममी होती है। आधार को अधिकरण कहते हैं। इसकी सत् सपमी में प्रवृत्ति नहीं है, 'कर्टृरम्मणोः कृतिः' में 'कृति' सत्सप्रप्रा है। अनः इसकी मवृत्ति न हुई़ । सत्सम्रमी में 'उभयप्रापौ कर्मगि' प्रमाण है। औपशेपिक सप्पम्यन्त पदघटित शासत में यह परिभाषा अव्यवहितांश, पूर्वन्धांश, पह्यंश्रा ₹न तीन अंसों की उपस्थित कहती है, ₹न्नमें से जो अंश सिद्ध रहे या वाधित रहं उस अंश की उपस्थिति नहीं होतीर है। इको यणनि में इक् शब्द का अचन के साथ सामीय्य सम्नन्ध है । उप = समीपे लेपः सम्बन्धः। सामीय्य एतन्मूलक सम्बन्ध अंठ्यनहिनपूर्वेत्व या अव्यवहितोत्तररत्व है। अन् ह्क् का आधार है, अने नें हक् अव्यवहिं-तोत्तरत्व-स्सम्बन्ध से स्थित है। आधंय हक् का अधार अचृ है । अचु अव्यऩहिन पूर्व इक्ता का ही यण्

होता है। यहां आधार कटिपत है। 'वटे गावः' की तरह, इति शब्द के सन्निधान से सूत्र में तब् सप्रम्यन्त पदार्थंक है, 'तरिमननणि' सून्नस्य तर्मिन् का अनुकरण नहीं है। 'निर्दिंट्टे का अव्यवहित उच्चारित अर्थ है।

## ४१-तरमादित्युत्तरस्य १११६७ण

## पज्वमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्य वर्णान्तरेणान्यवाहितस्य परस्य क्षेयन्।

'तरमात' में पब्वमी दिग्योग लक्षणा है। यहाँ तत् शब्दार्थ = पश्श्यम्तन्त पदार्थ है। दिग् योग लक्षण पश्वम्यन्त पद्दवरित शाख्ब में अव्यवहितांश, उत्तरांश, पष्हांश इन अंशत्रय की उपस्थिति होती है । अथवा पक्वम्यन्त रान्द्र का उच्चारण कर जो कार्य विर्धीयमान हो तो उसके आगे का अतिनिकट जो वर्ण उसको वह कार्य होता है।

विसर्श-"उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य" "तिङतिङ" इसके उदाहरण हैं। ‘उद:' पश्वम्यन्त है, उद् से अव्यवहित पर (अगला अतिनिकट स्था या स्तम्भ है उसको पूर्वस्वर्ण होता है। उद्र अस्थाव् में उद् एवं स्था के बीच में अकार का व्यवधान होने से पूर्व सवर्ण न हुआ। उद् से अस्थात् अतिनिकट है किन्तु षष्ठी प्रकृति स्था से स् थ् आ ही उपस्थित है वही निर्दिंयमान है, उर्सी को आदेश होता है। सप्तम्यन्त एवं पश्बन्यन्त पदार्थ का निर्दिरयमान में ही अन्वय होता है। अन्य में नहीं।

## ४२-अलोडन्त्यस्य १1१५२।

## घष्हीनिद्धिश्र्स्यान्यस्याल आदेशः स्यात् ।

सथानषम्ध्यन्त से निर्दिष्ट आदेश स्थान षष्ठी की प्रकृति सहृा शब्द् के अन्तिम अल् भ. होता है। '‘्यदादोनाम् अ: 'सः तौ ते' उदाहरण है।

## y३-ङिच श १1914३।

## अयमप्यन्त्यस्यैव स्यात्। सर्वस्येल्यस्यापवादः ।

जिस इत्संश्रक ङकार का अन्य कोई प्रयोजन नहीं वह डित आदेशा अन्त्य को होता है। 'सखा’’ यहां अनल् ‘खि' के इकार जो अन्त्य हे उसे हुआ 'भवतु’' में तु को विधीयमान तातए् के ङकार की हत् संबा से 'तात्' हित् है परन्तु उस ङकार का गुणनिषेथ आदिफल है अतः वहाँ यह न लगा, परत्वेन 'अनेकाल्' की ही प्रवृत्ति हुई। अतः फलितार्य यही है कि अन्यार्थ हित्व में प्रवृत्त यह सूल्न नहीं । गो अग्रम् अवढ् ‘गवाग्रम्’। यह सूत्र ‘अनेकाल्' सूत्र का बाधक है ।

## 88 -आदे: परस्य १1१।५४।

## परस्य यदिविहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्।

किसी शब्द के अनन्तर आने वाले पर अर्थात आगे के शब्द को कोई कार्य कहा गया हो तो वह कार्य उस पर शब्द के आदि (प्रथम) वर्ण को होता है । यह अलोडन्त्यस्य सूत्र का बाधक है। 'उद् स्थानम्' यहाँ स्था के आदि अल् स् के स्थान में पूर्वसवर्ण थ् होता है।

## ४५-अनेकालू शित्सर्वस्य ११११५५।

स्पष्पम् । अलोऽन्ल्यसूत्रापवादः। अष्टाल्य औश् इत्यादावादे: परस्येल्येतद़ि परत्वादनेन बाध्यते।

जिसमें एक से अधिक वर्ण रहे उसको अनेकाल् कहते हैं, श्कार की हत् मंघा जहाँ हो उसे

शित् कहते हैं । अनेकाल् एवं शित् आदेश जिस शब्द को कहा हो उस सम्पूर्ण शब्द का नाश करके डसके स्थान में उत्क आदेश होता है। 'अलोडन्त्यस्य' सूत्र का यह अपवाद=वाधक है। 'रह कर न रहें' उसको स्थानी कहते हैं। 'न प्रथम रहकर बाद में रहें' उसे आदेदा कहते हैं।

अष्टन् से प्रथमा एवं दितीया के बहुवचनसम्बन्धी अस् प्रत्यय को और् ( औ) ऐसा शित् आदेशा विधीयमान है वह अस् सम्मूर्ण का नाश करके सर्वादेश होता है। यहाँ अलोडन्त्यस्य प्राप्त था, उसका 'अदेः परस्य' ने बाध किया, अस् के आद् केवल अकार को 'ऊौ' प्राप्त हुआ यधपि 'आदेः परस्य' ‘अनेकाल्’ सूत्र का वाधक है तथापि यहाँ 'आदेः परस्य' न लगा, क्योंकि अपवाद 'आदेः परस्य' अनेकाल् सूत्र की अपाप्ति स्यल में सावकाश = चरितार्थ है, अतः अन्यत्र बाधक 'आदेः परस्य' को परत्व के कारण 'अनेकाल्, सूत्र बाध करता है, अर्थाव् बाधक आदे: परस्य यहाँ बाध्य हो गया। रििल्टों ने कहा है कि-"अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थे््वेत्परान्तरकाभ्यां वाध्यते" इति।

## प६६-₹वरारितेनाधिकार: १।३।? ?।

स्वरितत्वयुक्त शबद्स्वरुपमधिकृतं बोध्यम्। परनित्यान्तरङ्नपवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः। असिद्धं बहहेरङ़ममन्तरझ्ने। अकृतव्यूहा: पाणिनीया:। निसित्तं विनाशोन्मुखं हछ्वा तत्र्पयुक्त कार्य न कुर्वन्तीचयर्यः।

## इति परिभाषाप्रकरणम्।

यहाँ स्वरित शब्द धर्मप्रधान निर्दिंट है, स्वरित वर्ण को न बोधन कर स्वरितत्व रूप धर्म का प्रत्यायक है। पूर्वर्णरित अच् वृत्ति केवल यह धर्म नहीं है किन्तु विलक्षण है, वह अच् में, हल् में, अच् हल् उभय में रहता है । इस स्वरितत्व का ज्ञान च्यवहारतः होता है। उत्तरोंत्तर सम्बान्धार्धक यहाँ अधिकार शब्द है। 'जटाभिः तापसः' की तरह यहाँ 'इत्थंभूत लक्षणे' से तृतीया है। $१$ स्वरितत्व प्रतिश्ञायुक्त का उत्तरोत्तर सम्बन्ध है, अत्रिम सूत्रों में उसकी अनुवृत्ति होती है। ? स्वरितत्व प्रतिज्ञायुक्त झान्द से अधिक अर्य की प्रतीति होती है। यथा-हस्वविधायक 'गोस्लियोरुपसर्जनस्य' में गो साहचर्य से 'ख्री’ शब्द्वर्वरूप का ग्रहण पाप्त हुआ। किन्तु स्नी पर स्वरितत्व प्रतिश्ञा होने से टाप् हीप् हीष् ङीन् आदि स्रीप्रत्ययों का बोध कराकर 'स्तीपप्ययान्त' अर्थ हुआ ।

आनुनासिक्य की तरह स्वरितत्व का ज्ञान शिष्टकथन से या "कार्याव कारणमनुमीयते" अनुवृत्तिरूप कार्य से अनुवृत्त पद ख्वरितव्वप्रतिश्ञायुक्त है, ऐसा जान करना।

पर बित्य, अन्तरक एंं अपवाद ₹नमें कम से एक-एक उत्तरोत्तर बली है । अष्टाध्यायी में त्रिपादिस्थ शाखों को छोड़कर पूर्वशास्त्र से परशास्त "विप्रतिषेधे परं कार्यम्" शनकी सहायता से बलवान् है। परबलवान् है, एतावता पूर्व दुर्वल है, दुर्बल को बलबान् बाध करता है। यदि पूर्वश्शास्न नित्य है तो पर को बाधकर नित्य पूर्वश्राख्न बली होने से प्रवृत्त होता है। पर से नित्य बलनान् है, नित्य से अन्तरक्न बली है, उससे अपवाद बलवान् है। कम से उदाहरण-१ वृक्षेग्य:' पूर्वस्थित ‘सुपि च' को बाधकर पर ‘बहुवचने’ से एकार हुआ। २ ‘पर से निज्य-‘तुदति’ में लघूपधक गुण को बाधकर शविकरण हुआ। ३—नित्य से अन्तरङ-सपुंसकत्वप्रयुक्त नुम्प को बाधकर अन्तरक, हस्व हुआ -य्रामणिने। ४-अन्तरक से अपवाद-'ुधियौ’' यहाँ अन्तरदयर्ण को बाधकर अपवाद छ्यब् हुआ।

विमर्शा-वहिरक्र शाख अन्तरक शाख्य की दट्टि में असिद्ध है, अनेक विध अन्तरक है जातबहिरह़. या समकालिक बडिरक्न अन्तरन की दृष्टि में असिद्ध है। 'वाह ऊठ्' का ऊठ् সह्एण एवं ‘ओमाबोश्व'

का आड् ग्रहण से यह परिभाषा सिद्ध हुई है, तथाहि - विश्षवाह् अस् यहां सम्प्रसारण व् को उकार कर, पूर्वरूप के बाद, लघु उपधा में है गुणकर वृद्धि से 'विभौहः' की सिद्धि होती ऊठ् ग्रहण व्यर्थ होकर इस परिभाषा में जापक है, परिभाषा रहने पर 'वृद्दिरेचि' से विहित वृद्धि अन्तरङ़ है, गुण बहिरङ है वह असिद्ध होगा एच् परक न होने से वृद्धि नहीं होगी। अतः ऊठ् किया, ऊढ् को मान कर 'एत्येधत्यो:' से वृद्धि हुई।
'शिव अा इहि' में दीर्ध करके गुण से शिवेहि की सिद्धि हो जाती, * परूपपर्थ आङ् का ओसाङोश्व में ग्रहण किया है वह उ्यर्य होकर अन्तरझ परिभाषा में ज्ञापक है, ज्ञापन करने के पश्चाव् 'धातूपसर्ग' का कार्य गुण अन्तरद्न एवं दीर्घ बहिरद्न है, गुण के बाद वृद्धि की व्यावृक्ति के लिए आङ ग्रहण पररूपार्थ सार्थक है।

अन्तरद परिभाषा त्रिपादिशथ शास्तों में प्रवृत्त नहीं होती है। त्रिपादी अन्तरह शास्त असिद्ध होने से वहां इस परिभाषा को अन्तरद शास्त्रव्व रूप से अन्तरङं का ज्ञान नहीं है। अतः 'राइः? इत्याद्वि में अन्तरब्न बहिरद भाव से श्षेत्व का निरास न करना ।

सभी संज्ञाएँ एवं परिभाषाओं में अधिकारी मेद से दो पक्ष हैं-१ यथोद्दे शा २—कार्यकाल। आचार्य़ प्रदत्त उपदेश की अपेक्षा कर बुद्विमान् छात्र प्रथमपक्ष में कारण है। उपेक्षा बुद्धिमान् द्वितीयपक्ष में कारण है। संज्ञा सूत्रार्थ, परिभाषा सूत्रार्थ का जिस प्रदेशा में सूत्र है वहीं ज्ञान करने वाला आचार्यवन्चन पर विश्षस्त अपेक्षा धीमान् जो ख्लातक है वह संशासूत्र देश में एवं परिभाषादेशा में संज्ञा सूत्रार्थ एवं परिभाषार्थ का ज्ञान करता है। प्रयोजनाभाव से उस समय उपेक्षा से ज्ञान न कर विधिप्रदेश में परिभाषार्थ ज्ञान, एवं संश्ञापदार्थ ज्ञानवाला उपेक्षाबुद्धियुक्त छात्र कार्यकाल पक्ष में बीज है।

इार्न की घ्रवृत्ति में निमित्त जो है उसका भविष्यकाल में यदि बिनाश होने वाला है तो अन्तरङ भी कार्य आचार्य पूर्न में नहीं करते हैं। यथा ‘सेद् वस् अस्’ यहाँ अन्तरङ्भ वलादि निमित्तक ₹ट् न हुआ, क्योंकि भविष्य में वकार का सम्प्रसारण से उकार होने पर वलादित्व जो इट् प्रवृत्ति में निमित्त है वह न रहेगा। उदाहरण-‘सेतुषः'। "पक्षालनाद्धि पङ्सस्य दूरादेव पलायनम्" न्याय से यही अर्थ उचित है। कार्य प्रथम करना बाद में निमित्त कर नारा होने पर जातकार्ये की निवृत्ति करना यह पक्ष सर्वथा अनुचित है, अतः "कृतमपि निवर्तयन्ति" यह् परिभाषान्तर को स्वीकार न करना ही श्रेयस्कर है। "अकृतव्यूहा:" परिभाषा का खण्डन परि० शो० में विस्तृत है।

विधिसूत्नो से आकब्क्षित, प्रथमाध्याय की, एवं सन्धिकार्योपयोगिनी परिभाषाओं का प्रकरण पूर्ण हुआ। परिभाषा का लक्ष्षण-"अनियमे नियमकारित्वम"" (जहाँ अव्यवस्था प्रतीयमान हो वहाँ ठ्यवस्था करने वाली जो है उसको परिभाषा कहते हैं ) । विशोष लक्षण-"संकेतग्राहकमिन्नतंव सति विधिशास्वविशिष्टत्वम्। वैशिष्ट्यश्व-अननुवृत्त्या स्वजन्यप्रमात्मक बोधोपकारकत्व-स्वप्रवृत्ति-निवृत्यन्यत्यरप्रयोजकत्वविशिष्टपाणिनिप्रयबनन्यायन्यतरसिद्धत्वान्यतरसम्बन्धेन । १संकेत वोधकभिन्न कथन से संज्ञासूत्रों में परिभाषा का लक्षण न गया। ?—‘अननुवृत्त्या' = अनुवृक्तिरहित कभन से अधिकार सूत्रों की व्यावृत्ति हुई, ३—विधिशास्त्र के प्रमात्मक= प्रामणिक बोर में उपकारक कहने से अष्टाध्यार्यी में पठित परिभाषाओं का संग्रह्त हुआ । ४-जापक एवं न्यायसिद्ध यावत् सभी परिभाषाओं क! संग्रह हुआ ।

* रलप्रभा में परिभाषाप्रकरण समाप्त *


## अथाचूसन्धिध्रकरणम्

पूर्व में सन्धि राब्द का समरण है, स्सतपदार्थ की उपेक्षा उचित नहीं है अतः प्रसत्र संगति से पभान खररनिमित्रक सन्धि का प्रार्म है-

## पӨ-इको यणचि ६।?1901

इकः स्थाने चण् स्याद़चि संहितायां विषये। सुधी उपास्य इति स्थिते । स्थानत अन्तर्योद़ीकारस्य यकारः। सु घ् य् उपास्य इति जाते ।

संहिता संज्ञा के विषय में अच् से अन्यवहित पूर्व इक् को यण् आदेश्र होता है।
विमर्श-चहाँ एक्स्ते द६ वर्ण का ज्ञान है। यण्से सात वर्ण, अच् से अनेक ख्वरों का ज्ञान होने से समान संख्यक उढे़ेय एवं विषेय न होने से स्थानतः साछइय से ईंकार का यहॉँ यकार आदेशे किया। विद्वानों से पून्य इस अअंधोरक तृतीया तन्वुर्ष समास युक्त 'सुधी उपास्यः उकार से ब्यव्यान रहित ध् के बाद ई वर्ण को यणादेश हुआ। स् के बाद उकार एवं रंकार के मध्य में प् होने से प्रथम उकार को यण् नहीं हुआ। यणादेश्श सें सु थ् ्य डपास्य ऐसा हूप बना।

## ४८-अनचि च द1818け

## अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वव् ।

अच्त् से अव्यवहित पर यर् कां विकल् से द्विज्व होता हैं, २-अन् से अव्यवहित पूर्व एवं अच से अन्यवहित उत्तर जो यर् उसका दिवित्व नहीं होता है।

विमर्श-यहाँ योग विभाग के द्वारा दो सूत्र हे -? 'च' २ अनचि। दोनों का कम से अर्य पूर्व में निदिध है । चहाँ 'बर् पद से रेफ भिन्न यर् प्रत्याहार के अक्षरों का गहल होता है। रेफ में दिंत्वाय निमित्तता है, उससे स्थानिता का बाध है। दित्व से दो धकार निष्पन हुए।

## 8Q-स्थानिबदादेशोडनलानिर्धौ $2191^{\circ} \because$ द।

आदेश: स्थानिवस्स्यान्न तु स्यान्यलाभ्रयिधौ। अनेनेह यकारस्य स्थानिवद्धावेनाच्त्वमाश्रित्यान चीति द्वित्वनिषेधो न शब्टयोडनलविधाविति तन्निषेधात्।

आदेेश स्थानी के तुब्य होता है, स्थानी के रहने पर जो कार्ये होता है वह आदेश होने पर सी होता है । परन्बु जो स्थानी अल् अर्थात एक वर्ण हो और उसके आश्यय से कार्ये होता हो तो आदेश स्थानी तुल्य नहीं होता। आशय वह है ऐसे प्रसक्र में स्थानी के रहने से होने वाला कार्य आदेश होने पर नहीं होता है। पक्तत में यकार को स्थानिवद्वाव से अच्त्व मानकर 'अनचि चं हस द्वित्व निषेधक से थ् का दित्व न होना चाहिए, यह रहा। यहाँ न करनो, कारण यह है कि अल विधि में स्यानिवद्राव नहीं होता है सूत्र में 'अनल वियीं' है। अल् के आध्रय से कुछ विथान हों तो आदेशच स्थानिवस् नहीं होता। अतः ध्रे दे दित्व में यहाँ बाधा नहीं हैं।

विमर्श-रहकर बाद में न रहे उसको स्थानी, एवं पूर्व में न रहफर बाद में रहे उसको आदेश कहते हैं। छः पकार के सूर्ोो में यह आरोष बोषक अतिदेश शास्ब है। आदेश से स्थानी का नाश होने पर स्थाों की सत्ता कदाधि नहीं रहती है। किन्डु स्थान में रहने वाले धर्म =

सुप्व्वादि का आदेश य अदि में आक्षेपमात्र है वस्तुतः ‘रामाय' राम य वहाँ 'य' में सुप्त्व नहीं है। किन्तु इस अतिदेशा ने सुप्त्व के अभाववान् यकारादेश में सुप्त्व का आरोंप किया, 'सुपि च' से दीर्घ होकर ‘रामाय’ आदि प्रयोग सिद्ड हुए।

अतिदेश सूत्रारम्भ सामर्थ्य से आहार्य्यारोप ही यहाँ प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का नियामक है। परमार्थ स्थिति का आदर न करना। प्रक्रियाओं में अव़िदा हो उपवर्णिंत है। पदीव्य, प्रपछ्य में स्थानिवन्द्राव निषेध से एट् आगम वलादित्व के अभाव से नहीं हुआ। "स्थानिघटकाल्वृत्तिधर्मेघटितधर्मनिमित्तके विधौ न स्थानिवत", व्यूढोरस्केन, थाँः, चुकामः, 'क इह्ट:' यहाँ स्थानिवद्भाव निषेध से कमेण णत्व-विभक्तिलोप-वलोप-हशि च से उत्व कार्य न हुए। 'अल्विधि' शब्द में तृतीया-पश्बर्मी-षष्धी-सप्तमी तर्पुरु समास है, उसी कम से पूर्वोक्त उद्दाहरण है। अतः कमेण अट्व्व-हल्त्व-वत्व-हशत्व का स्थानिवन्दाव से आरोप न हुआ आदेशों में। इस सूत्र का विषय महान् है। "स्थानिनि सति यद् भवति तदादेशोडपि भवति"। ऐसा भावातिदेशा होता है।

## ५०-अचः परसिमन् पूर्वविधौ १।? 14 ज।

अलविध्यर्थमिद्यम् । परानिमित्तोडजादेशः स्थानिवस्स्यात्, स्थानिभूतादच: पूर्वत्वेन हृष्टस्य विधौ कर्तठये। इति यणः स्थानिवद्वावे पार्ते ।

पूर्वसूत्र से अल् विधि में स्थानिवन्द्राव नहीं होता। यह व्यवस्था स्पष्ट हो चुकी है अतः यह सूत्र अलू विधि में स्थानिचद्रावार्थ अवावयक है। परवर्ग के निमित्त से केवल अच् के स्थान में जो आदेश हों वह स्थानिवत् होता है, आदेश के स्थानी अच्से पूर्व में रहने वाले वर्ण को कार्य हो तब।

विमर्श-सूत्र में केवल अचे के स्थान में आदेश हो यही अर्थ हैं, अच् पं हल्ड्उसयस्थान में जायमान आदेशा स्थानिवत् नहीं होता है। 'मरूतम् आचष्ट' यहाँ टि संजक उत् का लोप से मर् गिच् से 'मारयति' में उट् के लोप का इससे स्थानिवद्ञाव न हुआ 1 पूर्वविधि में पूर्वस्य विधिः। षही तत्पुरुष एवं पूर्वस्माव विधिः पब्वर्मातत्पुरुष है। ष० त० स० में अर्थ कह चुके हैं प० त० स० पक्ष में पूर्वव्वेन दृष जो वर्ण उससे परवर्ण को कार्य कर्तन्य रहें तब परनिमित्तक अच स्थानिक आदेश स्थानिवृष्ति धर्मवान् होता है। बेभिदिता, माधतिकः, अपीपचन् यहाँ कमशः स्थानिवद्राव से इट् निषिध-कादेश-जुस् कार्य न हुए। अन्यथा एकाच् उपदेशे से इट्निषेध प्रथम प्रयोग में होता। २ यहाँ स्थानिवन्द्राव से तान्त नहीं अतः 'इसुस्' सूत्र से ठ को कादेश न हुआ। ३ में स्थानिवद्राव से ‘सिच’’ सूग से ‘झोडन्तः' को बाधकर जुसादेश नहीं हुआ।

१-'पविगणय्य' एस भाष्य प्रयोग से एवं २-'निधायां तेटि' में सेट् ग्रहण से यह पश्भमी समास पूर्वस्माब विधि: पूर्वविधिः अनिस्य है।

१-णिच् के पूर्व में गण धातु के अबयव अकार लोप हुना है, उसका इस सूल्य से स्थानिबद्व भाव करने पर अपूर्क जो ण् है वह लमु नहीं है, लन्तु गकार के बाद अ है वए ण् से व्यवहित है अतः 'ल्यपि' लघुपूर्वाव से णि के ₹ को अयादेश न होगा, अतः पश्रमी समास के अनित्यत्व से स्थानिवद्धाव निषेध से अयादेश हुआ है ।

२—करितम् आदि में पश्नमी समास से स्थानिवन्दाव से ही अनेकाच् होने से 'एकाच्' सूत्र से इड्ट् निषिध न होगा पुनः कालावधारणार्थ = इटि कृते एव णिलोपः ( इट् करने पर ही जिलिोप ( इलोप) होवां है इस विहोषार्थ फल्याय़क सेट् प्रहण व्यर्थ होगा प० स० अ० पक्ष्व में इट् निषेध णिलोप होने पर हो जायग़ा, अतः पूर्वं हट् ततः णि (₹) बोप 'कारितम्'। अव़ेक्रा से

स्थारी का अपहार $=$ नाश है तो मी उपलक्षण प्रकार से स्थानीभूत अच् से ही पूर्वत्व का जान करना आदेश एवं निमित्त से पूर्व न हेना, अन्यथा 'वैयाकरण:' यहाँ ऐं को आय् आदेश होगा-भाए्योक्तिः-"स्थानीभूतादयः पूर्वंव्वेन विशानाद् ऐचोः श्रवर्ण सिद्दम्" 'सौवश्ष' में औ को आव् न हुआँ । उपलक्षण की परिभावा-₹वयं न रहकर अन्य की व्यावृत्ति (निषेध) करें। यथा "काकवन्तो देवदत्तस्य गृहा:" यहाँ गृह के परिचयकरण समय में काक था किन्तु बाद में उसके न रहने पर भी ‘देवद्त्तगृहं गच्छ' कहने पर उस गृह को कहा जाता है जहाँ काक था। प्रकृत में आदेश से नष्ट अच है तो भी आदेशा के पूर्व में जब अच् की स्थिति थी उससे पूर्व वर्ण का म्रहण करना। सु ध् ्् उ० प्रकृतोदाहरण में ईवर्ण वृच्ति अच्त्व का जान यकार में कर के इससे स्थानिवन्दाव प्रात्त हुआ। किन्तु उसके निषेधक सूत्र का आरम्भ करते हैं-

## 

## श1श14ढ1

पदस्य चरसावयवे द्विशचनाढ़ौ च कर्तठये परलिमित्ताजादे़ेो न स्थानिवत्। इति स्थानिबद्रावांनेषंधः।

दन्द्द समास के अन्त में विधि शब्द का प्रत्येक में अन्बय है-‘पदान्तविधो' आदि । अन्त शब्ट का चरम (अन्तिम) अवयन अर्थ है। विधान कार्य का जो कर्म उसको विधेय कहते हैं। २. पदचरभावयव विधेय रहे, २ द्विर्वंचन = द्वित्व विधि में, ३ वरच् म्पत्ययपरक अजादेश कर्तन्य रहें, ४ यलोप विधान में, ५ स्वर विधान में, ६ सवर्ण विधान में, ७ अनुस्वार विधान में, ८ दीर्ष विधान में, ९ जरत्य कर्तन्य रहे वहाँ एवं १० चर्र्व विधान में परनिमिन्तक अच् के स्थान में उत्पन्न आदेश स्थानिवत् $=$ स्यानितुल्य $=$ तद्वृक्ति धर्मवान् नहीं होत! है।

इससे यहाँ स्थानिबद्दाव निषेध से ध्-ध् घटित प्रयोग होकर 'सुध् ध् ्् उपास्यः' बना, कमशः उदाहरण २-प्रथम वाक्य निर्माग कर जिस कम से कार्य प्राप्प रहे वह करना वाक्य संर्कारपक्ष में 'कानि सन्ति' 'कौस्तः' चहाँ अस् थातु का अकारलोप स्थानिवत् न होने से यण् एवं आव् आदेश न हुए। २-सुध् य् उपास्य में यणादेश का स्थानिवद्राव न हुआ। ३-‘यायावरः' अकार का लोप का स्थानिवद्राव से 'आतो लोपः' सूत्र से आकार लोप में स्थानिवद्राव का निषेच। $\gamma$ '‘याति' 'यायाय ति' अलोप, यलोप आलोप यलोप के बाद आकार लोप का स्थानिवन्दाव से य् लोप नहीं प्राप्त होता था अतः स्थानिवन्हाव का निषेध हुआ। प-‘चकीर्षेकः' में सन् के अकारलोप का स्थानिवन्द्राव से 'की' क ईकार को 'लिति' से आधुदाप्त निंबेध में स्थानिवन्द्राव न होने
 होने से अनुस्वार कर परसवर्ण करने में भी स्थानिवद्रान निषेष हुआ। <-प्रतिदीवा' दीर्ष करने में अकार लोप का स्थानिवद्राब न हुआ 'हलि च' से दीर्घ हुआ। ९-'सग्धि:' यहाँ घस् के अकार का लोप है उसका जइत्व करने में स्थानिवन्द्राव का निषेष है। 20 -‘क्षत्रतु’ यहाँ घस् के अकार का लोप है उसका स्थानिवन्द्राव निषेध से चर्त्य से ककारादेश हुआ।

## ५२-झलां जश् झशि C181५१।

स्पष्टप्। इति धकारस्य द्कारः।
ह्रश् से अव्यवाित पूर्व घल् के स्थान में. जश् होता है। एससे ध् को दू होकर 'सु द्ध धू यू उपास्यः? ।

## ५३－अद्रशनं लोप：१1？।६्०।

प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंक्ं स्यात्।
प्राप्त वर्ण के अदर्शान＝बहीं दीखने को लोप कहते है । प्रथम दृहिगोचर वर्ण के मिट जाने का नाम लोप है। यह लोप भी अन्य आदेशों के समान आदेश है किन्तु यणादि आदेशा भावात्मक $=$ भावस्वरूप है। लोप $\begin{gathered}\text { सावस्वरूप }=\text { अर्थाठ शून्यस्वरूप है，वह किसी का अवयवस्वरूप }\end{gathered}$ नहीं，प्रत्युत नाशस्वरूप है।

## ५8－संयोणान्त्तय लोप：१1११६०।

संयोगान्तं यत्पद्धं तदुन्तस्य लोपः स्यात्। इति यलोपे ग्रापते। $\%$ यण：प्रति－
 यकारस्यापि द्वित्वम्। तदिए धकारयकारयो⿸्दित्वविकल्पाधत्वारि रूपाणि। एक－ धमेकयमू｜द्विधं द्वियम् । द्विधमेकयम् । एकधं द्वियमू｜सुट्रध्युपास्यः｜मध्वरि：। धात्रंशः। लाकृति：।

जिस पद के अन्त में संयोग रहे उसको संयोगान्त पद कहते हैं। यहाँ अहोडन्त्यस्य से अन्त्याल् की उपस्थिति है। संबोगान्त पदावयन अन्त्य अल् का लोप होता है। इससे＇य्य＇का लोप भाप्त है किन्तु संयोगान्त पद् का अन्त्य अल् यदि य् ्् र् ल् रहे तो लोप नईीं होता है ऐसा जानना चाहिये। यहाँ कार्यं के अनुरोष से＇मयः＇पश्बम्यन्त है，＇यण：＇षष्घन्त है। मय के अव्यवहित यदि यण् रहे तब यण् का द्वित्व होता है। इस पक्ष से यकार का द्वित्व है। इस प्रकार धकार एवं यकार के द्वित्न विकल्प से चार रूप हुए। २－एक ध् एक य् २—दो ध् दो य्। ३— दो ध् एक य्। ૪－एक ध् दो य् । २—सुध्युपास्यः २—सुद्यर्यपास्यः। सुद्धयुपास्यः। ૪－ सुध्युपास्यः। विद्दानों से उपासना करने योग्य।

विमर्श－अन्निपुराण，नारदपुरणादि में अनेक उदाहरण निर्दिष्ट हैं उन्हीं को अनेकत्नस्थल में भट्टोजि दीक्षित ने कौसुदी में दिये हैं। अनेक उदाहरण भाष्यादि प्रदर्शित भी हैं एवं कुछ उन्होंने अपनी प्रतिभा से दिये हैं। अल्निपु० ३४९ अ० में स्कन्द की उक्कि न्याकरण विषय में है－ कात्यायन एवं बालकों के सुखबोध के लिए सिद्ध शब्दों के स्वरूप ज्ञानरूप व्याकरण के सार को मैं कहता 赏। शब्दशाख्र के न्यवहार के लिये प्रत्याहारादिक संजाएँ बताना 营। अकार से ल् तक ५० वर्णो का निर्देश कर अन्त में＇इति घ्रत्याहारः＂＇यह लिखा हैं। इसके बाद सान्ध्रप्रकरण अादि अनेक प्रकरण हैं। यह अझ्निपुराण कीं कथा है।

नारदपुराण में सनन्दन ब्याकरणशाख का वर्णन करते हैं कि हे नारद！वेदाख न्याकरणं संक्षेप से मैं कह ता 公। इस पुराण में पद आदि संज्ञाएँ हैं पदावलि सम्बोधन प्रातिपदिक पथमादि संजाएँ। कारक＝कर्तु आदि संशाएँ हैं। धानु लकारादि निर्देश भी हैं।－हर्रेव आदि अनेक उदाहरण भी उसमें प्रदर्शित हैं। शब्दों के रूप भी हैं । नद्धित कृत्पत्ययों का समावेश है। सनादि प्रक्रियायँ निर्दिष्ट हैं।

अन्य पुराणों में ‘व्याकरण विमर्श’ विशिष्ट इसकी भूमिका में द्दिया जायगा। पुराणों का काल－ निर्देश इतिहास का विषय है। गुराणकाल पाणिनि मुनि के पूर्ववर्ती है या नहीं ？अतः अइउण् यह २४ सूत्र पुराणनिर्दिe्ट वस्तु के अपवादमात्र हैं या नहीं ？पाणिनि की प्रल्याहार रचना मी अनुवाद मात्र है। आदि संदेछ होता है। पुराणादि में वर्णित याक्ष शब्दश्राज का उन्होंने सूक्षा

अध्ययन किया और उन ग्रन्थों को ही अपनी कृति का आवारस्तम्भ माना, यही प्रतीति उचित नहों है। कई स्थानों में उन्होंने पुराणादिक में वरणित विषय का अक्षरशः अनुवादमात्र ही किया है, यह कथन ठीक नहीं है पुराणकाल सं पूर्वकाल में पाणिनि का उत्पत्तिकाल सिद्ध हो चुका है, पाणिनि की कृतियों का ही पुराणों में प्रदर्शांन है। इससे २७०० वर्ष पूर्व पाणिनिकाल है। पुराणकाल $\cup 00$ वर्ष का ही है।

मधु अरिं, उकार को बकार यण् म ध् य् अरि ध् का दित्वित्व, जश्र मद्धरिः=मधु नामक देँत्य के रानु विण्णु । धाशृ अंशत, फकार् का र् धान्चंशः = महात्सा का अंश । 'ल्ल आकृतिः' ल को ल् लाटृति= लकाई की आकुति । मध्वारि में घ व् के द्वित्वविकलप से चार रूप हैं। लाकृति का अर्थ-देव जाति की माता का स्वरूप।

यण् सन्थि के कुछ अन्य उदाहरण-दध्यत्र, $=$ यहाँ दहि है। वध्वासनम् $=$ वधुका आसन पित्टृ अर्थ:, पिन्र्र: = पिता का धन । यह संहार सन्धि है।

## ५५-नादिन्याकोशे पुन्र्य <181४८।

पुत्रशब्दस्य न द्दे स्त आदिनी शब्दे परे आक्रोशे गक्यमाने । पुत्रादिनी ंवमसि पापे। आंकोशे किम्। तत्वकथने तु भवत्येव। पुत्राढ़िनी सर्पिणी। ॠ तंप्परे च ॠ। पुन्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे। ॠ वा हतजग्धयोः \% पुत्रहती, पुत्तहती । पुत्रजगधी पुत्वजग्धी।

पुत्र शब्दावयव यर् का द्वित्व नहीं होता है आदिनी शब्द उत्तरपद में रहते, निन्द़ की जहाँ प्रतीति गम्यमान रहे । यहाँ ‘अदिनी’ का अर्थ=खाने वाली है। हे पापिर्णा ! तू बन्चों को खानेवाली है। सत्यभाषण में दित्वि होता है -सर्पपली अपने बच्चों को खाने वाली है। सुत्रादिनी शबन्दपरक पुत्र शब्द के तकार को द्वित्व नहीं होता है * 1 हत या जग्ध शब्दपरक पुन्राब्दावयव तकार का विकहप से द्वित्व होता है *। बच्चों को मारने वाली या खानेवाली। यहाँ रंका होती हैं कि ‘आदिनी
 ‘अदिनि’ पुंस्वपाठ है, किन्तु मूर्ख समाज में स्रियों में ही इस प्रकार का गाली देने का रिवाज है वृत्ति में लिक्तविशिष्ट परिभाषा से 'आदिनी' लिखा हैं अथव। सपमी को 'झुपां सुलुक्'से आ आदेशा है 'आदिन्या आकोशे' में दीर्घ सन्धि है ।

## ५६-त्रिभ्रभुतिषु शाकटायनस्य ८181५०।

## 

अच् से पर तीन या अधिक का संयोग रहे तो वहाँ विकल्प से द्वित्व का निषेध होता है। न् प् का उदाहरण में द्वित्वनिषेध, एवं द्वित्वनिषेध का अभाव हुआ, अभावाभावपतियोगी स्वरूप है
 भारत्वर्ष योगरूठ यह शब्द देशविशेष का भी प्रत्यापक है।

## ५७-सर्वत्न शाकल्यस्य C।४ा५ं।

द्वि:वंन्न । अर्कः। ब्रह्ला ।
शाकल्यमत के अनुसाए अच् से पर यर् का सर्वत्र द्वित्व का निषेध है। अर्कः। सहा ।由कल सुनि के गोधापस्य कों शाकल्य फहते हैं।

## ५८-दीर्चदाचाचर्याणाम् द।ध।५२।

## द्वित्वं न । दात्रम् । पत्रम् ।

आचार्यों के मत में दीर्घ स्वर से अव्यवहित पर यर् का दित्व नहीं होता है। आचार्य पद से पाणिनि का ग्रहण यह भी पक्ष है। अन्य .मत है कि आचार्य नाम से प्रसिद्र कोई बैयाकरण. थे। यह मत उचित प्रतीत होता है। आदरार्थ बहुवचन शब्द का प्रयोग है । दान्रम् = हंजुवा का नाम है। 'पात्रम्' यह शब्द अनेकार्थंक है। लोक में कुपात्र, सुपात्र '‘ुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना' ( माव ) सत्पान्ने विनियोगः। पात्रे जलम् पान्रं नष्टम् आदि ।

## ५९-अचो रहाअ्यां दे र.। $818 ६ ।$

अच: परम्यां रेफहकाराक्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः। ह्र्यर्यनुभवः। हर्यनुभवः । न ह्ट्यास्ति, न ह्यास्ति ।

अच् से ब्यवधानरहित रेफ या हकार. रहें उनसे व्यवधानरहित यर् का विकल्प से द्वित्व होता है। हरि + अनुभवः से यण् करके ह र् य् अनुभवः है, यर् = य् का द्वित्वपक्ष में दोय् । पक्ष में एक य् है। 'न हि + अस्ति' यण्, दित्वि, द्वित्वाभाव दोय् एक य्।

विमशी-सब नाह्मणों को दही दो और कौण्डिन्य को मट्ठा, यहाँ मट्ढा देने से दही नहीं दी जाती हैं। ऐसा तककौणिड्यन्याय है, उसी प्रकार यहाँ रेफ में द्रित्व शाख्न की निमिक्तता है, निमित्तता से स्थानिता का बाध होता है, अतः रेफ से अतिरिक्त यर् का द्वित्व होता है। हकार तो यऱ हॉ नहीं है उसका द्वित्व प्राप्त नहीं हैं। "नेमौं रहौ काय्यिणी किन्तहि निमित्तं द्विर्वचन स्य" यहाँ हकोरोक्ति केनल दृष्टन्त प्रतिपादक हैโ है। संस्कृत में तककौण्ड्डन्यन्याय प्रसिंद्ध है"सर्वें्यो व्राहमगगेम्यो दधि दीयतां तकं कौण्डिन्याय" यह न्याय स्वरूप है ।

## ६०-हलो यमां यमि लोपः ८|४ा६४।

हलः पसस्य यमो लोप: स्याद्व वा यमि। इति लोपपत्ते द्विववाभावपंत्ते चैकगं रूपं तुल्यम्। लोपारम्भफलन्तु आड़िड्यो देवताडस्येति आदिल्यं हविरित्याढ़ो। 'यमां गसि' इति यथासंख्यविज्ञानान्नेह-माहात्मम्।

यहां ‘अन्यतरस्याम्’ की अनुवृत्ति है। यम से अव्यवाहित पूर्ध हल् से अव्यवहित उत्तर यम रहें बहां यन् का विकल्प से लोप होता है । यहाँ स्थार्ना यम् एदं निमिक्ष यम का यथासंख्य है ।
'हर्यंनुभवः हर्यनुभवः' इत्यादि में द्वित्व निष्पन्न 'य्' 'य्' में एक य् का लोप इससे है। दित्व के अभाव में भी एक य् है । लोपविधायक सूत्र का प्रयोजन क्या है ?

जिस हविः का आदित्य देवता है इस अर्थ में आदित्य से व्यप्रत्यय होकर भ संशक अकार लोप ‘अदित्य्य् ्य’ यहां यकार लोपार्य हस सूत्र की आवइयकता है।

आकित्यं हविः। 'माहात्म्यम्' में त् से पर म् का लोप नहीं हुआ निमित्तय के पूर्व य रहे वहां लंप होना है, कमिक अन्न्य से ।

द्वित्न प्रकरण एवं लोप प्रकरण समाप्त हुआ।

## ६१-एचोऽय习ायानः ६।?।ज८।

## एच: ऋमाद् अय् अव् आय् आव् एते स्युर्रचि ।

ए ओ ऐ ओ के स्थान में कम से अय् अव् भाय् आद् आदेश होते हैं अच् पर में रहते ।

विमर्श-एच् ३६ है आदेश चार है अतः स्थानम्रयलतः साद⿸厂 है -१ संवृत अकारयुक्त कण्ठ तान्ड स्थान से उत्पन्न एकार के स्थान में उसके समान अय् भादेश। $₹$ संबृत कण्ठ ओछजन्य झोकार के स्थान में तत्समान अवादेश। ₹ विवृता आकारदुक्त तालु ओष्ट सथानजन्य ऐकार को अाय् भादेख $\gamma$ तादशा औकार को आव् धदेश होता है। या जातिपक्ष मान कर एत्व छोत्व ऐल्व और्व, जातिगत तत्त्त् एकत्व एकारादि में आरोप कर चार वर्ण को चार आदेश होते हैं।

## ६२-तस्य लोपः १|३।९|

तस्येतो लोप: स्यात । इति यवयोर्लोपो न, उचारणसामर्थ्यात्र। एवं चेन् संज्ञापीह् न भवति । हरये, विष्णवे, नागक:, पावकः।

इस्तंबक वर्ण का लोप होता है। इए की अनुवृत्ति कर उसका विभक्ति विपरिणाम से सून्र में
 अन्तिम य् एवं व् की 'हलन्त्यम' से इस संश्रा हैं किन्तु य् व् का च्चारण ही लोप होंने में उबर्ध हैं, अतः लोप उनका इसते न हुआ, ऐसी परित्यिति में निक्फल स्त संश्ञा भी 'य क्' की नहीं हौती है। वैयकरणमते "या या संज्ञा सा सा फलवती" यह नियम हैं। नमः के योग में चहुर्र्ध है । इरे ए, विण्णो ए, नै अक:, पौ अकः, कमेण अय् 'हरये'। अव् 'विण्णने'। आय् 'नायक?'। आव् पावकः। पुराणों में यही उदाइरण है। ? विण्णु के लिए नमस्कार। ? विष्णु भगवन्न के लिए
 है। काशीखण्ड में पावक का पविन्वकता अभि का वर्णन हैं।

विमर्शा-प्रन्बकार ने य् व् की ₹संश्रा के अभाव में जो समाधान दियावह उचित नहीं है । ध्रय्य:, जय्य: गय्यूति: गब्य्यम में यकार बकार का उन्चारण सार्थेक है। अतः यकार वकार के लोपाभाव में अन्य निर्देश रूप समाधान देना चाहिए यथा-'गवि च शुत्ते' 'शतावनाष्षे' 'परिकयोग’ अदि।

## ६३-वान्तो यि प्रत्यये ६।?।ज९।

यकाराढ़ी प्रत्यये परे ओदौतोरव् आव् एतौ स्तः। गोविकारो गठ्यम्। गोपयसोर्यत्। नावा तार्य नाव्यम्। नौंबयोधर्मेत्यादिना यत्। \% गोर्यूतौ छन्द्दस्युपसंख्यानम् $\%$ । $\%$ अध्वपरिमाणे च $\%$ । गव्यूतिः। ऊतियूतीत्यादिना यूतिशबदो निपातितः। वान्त इट्यत्र बकाराद्य गोर्यूताविंत्यत्र छकाराद् का पूर्वभागे लोपो ठ्योरिति लोपेन वकारः प्रश्क्तिघ्यते। तेन श्रूयमणणंवकारान्त एवादेशः स्यात् । वकारो न लुप्यत इति यावत् ।

उतिता आका क्ता से वान्त ज्ञानार्थ पूर्वंच निद्दिं अव् आव् का ज्ञान होता हैं रथाना ज्ञान के लिए वानिक्क यहां है-ओदोतोरिति वक्तव्यम्। उससे ओं ओं का ज्ञान होता है, यहां वान्त प्रत्यय अर्थ अभिमत नहीं है अतः 'प्रत्ययग्राण यस्मात' इस परिभापा की वाधक परिभापा यह है- "यर्मिन् विधिस्तदादावड् गहणे" से आदि अर्थ का लाभ होता है। अल्ट्वाधक समम्यन्त विशेषण रहें तो लिस विषेय कार्ये का यकाराद्रि प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व ओकार एवं ओंकार कोग ऋमशः वियान है, वरं तदादि की उपस्थिति होती है अव् आव् ्खादेश होते हैं ।

गण्यम्-यहाँ यए, झोकार को अव् आदेश हुसा है। पष्क्षन्त गोश््ट से विकारार्थ में यव्, प्रत्ययान्त से विलक्ति कार्य है। अर्थ-गो का विकार-दूध, दही, घृत, गोमून्र, गोबर । नाव्यम्-नौका से पार करने योग्य अर्ध में यर्। औ को आयाय् आदेशे । नौका से पार करने योग्य जल ।

* यूति शब्ह से पूर्व गो का ओकार कों छन्द्द में अव् आदेश होता है ? मार्ग के परिणाम रूप संज्ञा में यूतिपूर्वक गो के ओकाए को अव् आदेश होता है । यूति का अर्थ मिश्रण है। गन्यूति का अर्ध-दो कोस का नाप।

विमर्श-पश्र-'गव्यम्' 'गव्यूति' श्नमें 'लोपः शाकल्यन्य' से बकार का लोप पाष हुआ, किन्तु गव्य गन्यूति में वलोप युक्त रूप नहीं दिखता तो उसकी क्या व्यवस्था समझनी चाहिये ?।
समाधान) वान्त के वकार के पहले एवं गोर्यूतौ के बाद छवार के पहले वकार का उभयत्र प्रश्रेष है। अर्थाव 'न्वान्त' 'न्छ्छन्दसि' ऐसी मूलस्थिति है। प्रश्केष किया हुआ वकार का 'लोपो व्योर्वलि' से लोप है। इस प्रयास का यही फल है कि अव् का वकार प्रयोग में सदा श्रूयमाण ही रहता है उसका लोप नहीं होता है। यदि लोप होतां तो यह गुरुभूत प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा।

प्रश्न-गन्यन्, में लोप की प्राप्ति हीं नहीं है। 'लंपः ञाकल्यस्य' सू० पदान्तवकार का लोप करता है। यहां यकारादि यत् प्रत्ययपरक गो शब्द असंज्ञक है। यचि भम् से । ओकार पदान्त नहीं उसके स्थान में अवादेश का वकार पदान्त नहीं है किन्तु भसंश के अन्त में भान्त है। ऐसी परिस्थिति में सूत्र में प्रलेष का क्या प्रयोजन है ? (समा०) गाम् एच्छति = 'गन्यति' यहाँ वकारलोप वारणार्थ सूत्र में वकार का प्रश्केष है। यहाँ लुप्त अम् प्रत्यय का प्रत्ययलक्षण कर 'सुप्तिछन्तम्' से पद संब्रा गो की है ओ में पदान्तत्व है वह स्थानिबद्राव से आदेश अव में है। अतः यहां पदान्त वकार है। ( प्रश्न) यहां तो ‘‘न क्ये’ सूत्र से पदसंश्ञा की व्यावृत्ति होर्ता है, क्य्च् एवं क्यह् पर में रहे वहां नान्त की ही पदसंश्ञा होती है यहां गो ओकारान्त है। (समाधान) -गां नयति गोनीः गोन्यम् आचष्टे गोनयति, गोनयति गोन् गोनम् ₹च्हति गन्यति $=$ गो को ले जाने वाला मनुष्य के समान आचरण करने वाले की च्छा करने वाला इस अर्ध में 'गोन् यति' में नान्त की पदसंजा, न लोप से पदान्त गो के ओोकार को अव् आदेश-'गव्यति' यहाँ वकार लोप निवृत्ति के लिए ‘वान्त’ सूत्र में बकार प्रहेष आवशयक है।

प्रश्न- 'गव्यूति' छन्द में तो सरी शास्रविकर्प से इष्टनुरोध से लगते हैं। अतः लोप नहीं होगा। एवं लोक में दो कोस का नापहूप संश़ा को माज कर विर्धीयमान अव् आदेश लोप में निमित्त नहीं होगा। संज्ञा स्वरूप 'गयूति' से भद्न होंने के भय से। अतः उपजीवक अयादेश उपजीव्य संश्रा के ₹उहुपनाशक सच्चिपातपरिभाषा से न होने से लोप की अप्राप्ति है, पुऩः वारिक में वकार प्रइलेष व्यर्थ ही है। अतः प्रलेष वकार का वोरिंक में न करना चाहिए।

## $\xi 8$-धातोहतनिमित्यंब छ।? 1601

याढ़ौ प्रत्यये परे घातोरेचश्येद्यान्तादेशस्तहि तानिसित्तस्यैव, नान्यस्य। लब्यम् | अवश्यलान्यम् | तन्निमिन्तस्यैवेति किष्। ओयत। औयत।

सामान्यतः पूर्वंसूत्र से यकारादि म्रत्ययपरक ओ औौ को अव् आव् आदेश होते हैं किन्तु वह नियम धातुओं में सर्वन्न नहीं लगता। उस सामान्य वचन का यह नियम सूत्र है। प्राप्त कार्य का पुनः विधायक नियमार्थ है। यहां एवकार उलटे नियम के वारणार्थ है। नियमस्वरूप

इस प्रकार का है - यकारादि प्रत्ययपरक धातु के एच् कों वान्तादेश हो तो बह एच् यादि प्रत्यय निमित्तक ही होनझ चाहिए, अन्यथा नहीं । यदि प्रत्यय निमिन्त्रक एच् को वान्तादेश हो तो वह एच् धातु का अवयव रहे । यह विपरीत नियय मानते तो 'बाश्रण्यः' 'माधन्य' की सिद्धि न होती वहां एच् प्रातिपदिक का अवयव है। 'गोप्यम्' में ओ यकारादि प्रत्यय से अव्यवहित पूर्व नहीं है । यहां ‘न यकि' न्यास न करना, 'भोयम्’ में अवादेश की आपच्ति होर्गी।

च्छेदनार्थक तु धातु से कर्म में यत् गुण अवादेश लन्यम् $=$ काटने योग्य । ण्यत् वृद्धि से. अव₹्य हौ य औ का आवादेश अद₹सलाव्यम् = अव₹य काटने योग्य। थोड़ा बुना जाता है इस अर्थ में ओयते। औौत = वुना गया। यहां 'ओ’' 'ओं’ यादि प्रत्यय निमित्तक नहीं है अतः वान्त आदेश न हुआ । ? में ‘आद्तुणः’ से ओं है २ बृद्धि से औ है। वेज् धातु के कर्म में लट् का रूप एवं लड् लकार के दोनों रूप हैं।

## ६५-क्षट्यजग्यौ शक्यार्थे ६।?।८?।

यान्तदेशनिपातनार्थमिद्यम्। द्वेतुं शक्यं क्षण्यम्। जेतुं शकन्यं जग्यम्। शक्यार्थ किम्, द्तेतुं जेतुं योग्यं क्षेयं पापम्। जेयं मनः।

शक्य अर्थ में गत् प्रत्यय से पूर्व क्षिभातु सम्बन्धी एच् एवं जिधातु सम्बन्वी एच् को निपातन करके यान्त जयादेश होता है। क्षायर्धंक एवं जयाईंक क्षि, एवं जि धानु से कर्म में ‘अच्रो यत’' से यत , गुण निपातन से अभवेशेश क्ष्यय्यम् $=$ क्षय पाने को शक्य । जग्यम् $=$ जय पाने श्रक्य। योगग्यता अर्य में अयदेशे नहैं होता है। जेयम् = जीतने योग्य मन। क्षेयम् = नाश करने योग्य पाप । पन्युदाहरण में ‘अह̈ँ’’ सूत्र से योग्यता अर्य में वत् प्रत्यय है।

## ६६-कर्यस्तदर्थे छ।श।ट२।

तस्मै=्रकृत्यर्थायेद् तदर्थम । केतारः कीणीयुरिति बुद्ध्रचा आपणे प्रसारितं कर्यम् । केयमन्यत् | कयणाहमियम्यर्थ:।

ग्राहक मोल लें इस निमिन्त बेचने के च्थान में घरा हुआ पदार्थ इस अर्थ में यादि प्रत्यय से पूर्व की धातु सम्बन्बी एच्त् को अय् आदेश श निपातित है। द्रव्य के विनिमय अर्थबोधक डुकीज् बातु है। डुज् का लोर। की से कर्म में यत् गुण के + य अयादेशा कर्यम्। बेचने योग्य तो है, पग्न्तु घर में या और चाहे जहाँ रखा हो वह केय कहाता है। बेचने योग्य केयम् का अर्थ है।

## ६৩-लोप: शाकल्यक्य द।३।?१।

अवर्णपूर्वयो: पदान्तयोयवयोर्वा लोपोडशि परे। पूर्वत्रासिद्धमिति लोपशास्सस्यासिद्धत्वान्न स्वरसन्धिः। हर एहि। हरयेदि। विषण इह। विष्णबिह् । श्रिया उद्यतः । श्रियायुद्यतः । गुरा उतकः । गुराबुत्कः ।

कानि सन्ति कौ स्त इॅयन्नास्तेरह्लोपस्य स्थानिव₹्वेन यणावादेशौ प्रातौ न पदान्तोति सून्रेण पदान्तविधौं तनिवेधान्न स्तः।

अश् परक अवर्ण पूर्वक पदान्त यकार, वकार का विकल्प से लोप होता है। हरे + एहि, एकार कों अयादेश, य् का हस सूत्र से विकल्प ल़ोप, लोप पक्ष में हर एहि यहां ‘ओमाझोश’ से पररूप प्राप्त है, किन्तु 'प्रूर्वत्रासिद्दम्' से सपादसत्ताध्यायी 'ओमाबोश्च' की हृष्टि में त्रिपादीस्थ यह

लोप असिड्ड है, अ ए के बीच में य् बुद्धि होने से पररूप न हुआ हर एहि। लोप शास्त वैकल्पिक होने से पक्षमें ‘हरयेहि’ हुआ। विष्णो + इह, अवादेश, वकार लोप, लोपाभाव, विष्ण इह विष्णविह । श्रियै + उघतः श्रिया उघतः, त्रियाबुधतः। गुरौ + उत्कः गुराव् उत्कः, गुरा उत्कः, गुराबुत्कः। २—言 विण्णु आप आइये। २—विण्णु यहां है। ₹—लक्ष्म्मी प्राप्ति के लिए उघ्युक्त । $\gamma$-गुरु के विषय में उत्कंठित।

वाक्य संस्कार पक्ष में ‘कानि सन्ति’ में अस् धानु को लुत्त अकार का ‘अचः पररिमन्' सुः से स्थानिबन्द्राव से यण् प्राप्तुआ, 'कौं स्त' में औ का आव् आदेश 'एचोडय' से प्राप्त है किंन्तु 'न पदान्न' से पदान्त विषि में स्थानिवन्राव का निषेध से अच् परक एकार, औकार नहीं है। अतः यण् आव् आदेशे न करना चाहिये।

## ६८-एकः पूर्वपरयो: ६११।८8।

## इः्यधिकृत्य ।

पूर्व स्यानी के स्थान में भिन्न आदेशा पाप्तथा एवं परस्थानी के स्थान में भिन्न आदेश पाप्त था वह न हों किन्तु पूर्व पर दोनों के स्थान में एक ही आदेशार्थ यह अधिकार सूत्र करके आचार्य कहते है-

## ६९-आद्गुणः ६॥१|८ण|

अवर्णादाचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात् संहितायाम्। उपेन्द्र:। रमेशः। गझोदकम् ।

अ या आ उसके आगे अच् रहैं तो पूर्ध और पर हन दोनों के स्थान में मिलकर एक गुण. आदेश़ होता है। यथा 'उप इन्द्र:' 'अ इ' के समान स्थान वाला एकार होकर उपेन्द्र: = विण्णुः। रमा ईशः रमेशः: =विण्णुः। गङ्ना उद्दकम् गङ्झोदकम् = गङ्ञाजलम् ।

अवर्ण के आगे ऋ या बर रहे तो कौन सा गुण होना चाहिए? अवर्ण ऋकार का कण्ठमूर्द्रन्य स्थान है, अवर्ण ववर्ण का कण्ठ दन्त्य स्थान है। ऐसा गुण संज्ञक कोई वर्ण नहीं है। अतः इस इङ्का का समाधान अग्रिम सूत्र की व्याख्या अनन्तर होगा। अथवा जिस प्रकार नष्टा-श्वरथदग्धन्याय-दो रांजा वन में गये अपने २ रथ से: एक का अश्थ पल्ययित हुआ, दूसरे राज़ा का रथ जल गया ऐसी परिस्थिति में उन दोनों का परस्पर सहायतार्थ संयोज़न होता है 'तन अक्षो नष्टः, मम रथो दन्धः' आवयोः संयोगः। उसी प्रकार यहां अकार गुण संक्षक को स्थानी की अपेक्षा है अकार ऋकार को गुण संशक आदेरा की अपेक्षा है। अतः परस्पर स्थानाभावरूप अनन्तर्य लेकर अकार ऋकार का गुण अकार उत्तर सूत्र सहायता से रपर अर्। वृढ्धि आर्। अ रु का गुण अल् वृद्धि आलू। भाष्य में "अनान्तर्यंमेव एतयोरान्तर्यम्" कहा है गुण कृत अन्तर्य से तीन को छोड़कर सर्वविध आन्तर्य का ग्रहण है।

## ソ०-उरण रपरः १1? १६?।

ॠ. इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तं तत्स्थाने योडण् स रपरः सन्नेव प्रवर्तते। तत्रान्तरतम्यात् कुषणर्धिरित्यत्रार्। तचल्क्कार इत्यत्राल्। अचो रहास्यातिति पन्के द्वित्वम्।

कर तृ की परसपर सावर्ण संबा है। कह के अठारह और तह के वारह मिलकर तीस भेद है।
३ सि० कौ०

उन सबों का ऋ में ही गहण होता है। छ के स्थान में जायमान अण् ( अ इ उ) रपर होकर ही लक्ष्य में भाता है। अर्थात् प्रथम स्थानी के स्थान में अण् होकर बाद में रपर नहीं होता है। अर् भार्, अल़ आल् हर् उर् इनको रपरक लपरक अण् कहते हैं। ऋ एवं ल्ट शब्द के रूपों का जान कम ही लोगों को होता है अतः कह के रूप इस प्रकार है-

आ अरौ अरः। अरम् अरौ ऋन् । रा ॠम्याम् ऋभिः। रे ऋम्याम् ऋम्यः। उ: ऋभ्याम् ऋभ्यः। उ: रोः ऋणाम् । अरि रोः ऋषु। हे अ: हे अरौ है अरः।

लराब्द के रूप-आ अलौ अलः। अलम् अलौ छन् । ला त्दथ्यां ल्टभिः। ले ल्भभ्याम् ल्दभ्यः। उल् तृम्याम् लभ्यः। उल् लोः ऋणाम् । अलि लोः ल्धु । हे अल् हे अलौ हे अलः सम्बोधन में। कृष्ण ऋडिः। अवर्ण गुण संजकक है, अवर्ण ऋकार के स्थान में अर् करने पर स्थानी ढ्य एवं आदेश का समान स्थान है = कणठ-मूर्ध्र्य। 'जलुतुम्बिका' न्याय से रेफ का ऊर्ध्व गमन है। कृष्णर्दि: = कृष्ण का अभ्युदय। एवं तव ल्दकारः में अवर्ण लकार का कण्ठ-दन्त स्थान समान 'अल्' आदेश से तवल्कारः = तेरा लकार । इसी प्रकार अवर्ण ऋकार का अ! प्राप्त होते ही 'आर्' वृद्धि होती है। अवर्ण लकार की वृद्धि ‘आ' प्राप होते ही 'आल्’ दृद्धि, होती है। ऋ ल्ट वर्णों की न्गुण वृद्धी अर्, अल् आग् आल् ही है । यथा नष्ट अश्ष दन्ध रथ वाले दोनों का कार्यार्थ सम्मेलन होता है तथैव गुण संशक अकार स्थानी वर्ण का अन्वेषण में तत्पर है एवं अकार ऋकार वे दोनों, एवं अकार रु वर्णं वे दोनों आदेश के अन्वेपण में प्रयन्युर्त है अतः रपर अवर्णा, लपर अवर्ण होता है। एवं वृद्धि में आर आल् समझना।

सूत्र में छहाब्द का षष्ट्यन्त 'ऊ:' रूप है, अण् से अ ₹ उ इन तीन वर्णों का तत्सवर्णों वर्णो का बोध है। ‘रपरः' में बहुमीहि समास है = रेफ है पर में जिसके । यहां र पत्याहार है रेफ एवं लकार इन दो उसके संश्शी है। यदि लण्। मध्यस्य जवर्ण में। अननुनारिकत्व है इत्संशा लोप नहीं हो होते इस नागेशाभट्ट मत ख्वीकार करेंगे तब जहां ‘लपरश्चेति वक्ष्यामि' ₹स भाष्यवानिंक से लपर अल् आल् गुण एवं। वृद्धि करनी चाहिये। श० शो० में विस्तार एसका है। कृष्णार्दि में 'अचो रहाभ्याम्' से धकार का दित्व कर जंश् से घ् को द् है दित्वित्वाभाव पक्ष में के चल धकार घटित रूप है।

## ७?-द्झरो झारि सवर्णो टा४|छ५|

हलः परस्य भरो लोपो वा स्यात् सवर्ण भरिे। द्विबााभाने लोपे सत्येकधम्। असति लोपे, द्विवलोपयोर्वों द्विधम। सति द्विंवे लोपे चासति त्रिधन्। ? कृषणधि: ₹ कृष्णर्द्धि: ३ कृषणद्द्धि:। 'यण इति पक्छमी, मय इति घध्धी' इति पच्ते ककारस्य द्वित्वम्। लस्य ‘‘्वनचि चे’ति तेन 'तवल्कारः' इत्यत्र रूपचतुष्टयम्।

> द्वित्वं लस्यैन कस्यैब नोभयोरभयोरपि। तवलूकरादिपु बुधैबोध्यं रूपचतुष्ट्रम् ।।

सवर्ण झर से पूर्व हल् से पर इए् का विकल्प से लोप होता है। इस कारण दित्व न करके लोप किया जाय तो एक ध् युक्त रूप। लोप न किया जाय अथवा दित्व एवं लोप दोनों कार्य किये जायँ तो दो धकारो से युक्त रूप। द्वित्व किया जाय, किन्तु लोप न किया जाय तो तीन धकारों से युक्त रूप तीन रूप होते है ।
'बयोो सयो दे बाच्ये' में प्रयोगानुसारी शिक्षोक्त व्यास्थान से उमय पद्ष है। ?-‘यणः'

पश्वम्यन्त है यह एक पक्ष है। २—‘सयः’＇पश्नन्यन्त है चह पक्ष भी है। प्रथम पक्ष का अवलम्बन यहां कर यग् से पर मय् का द्वित्व होता है，तवल्कार के ककार का द्वित्व हुआ।＇अनचि च＇से लकार का वैकरिपक द्वित्व हुआ एस कारण इस श्ञब्द के चार रूप होते हैं। द्वित्वमिति। १－ एक बार लकार का द्रित्व，२—एक बार ककार का दित्व，२—एक वार दोनों का कित्व नहीं， $\gamma$－एक दार दोनों का द्वित्व। इस कारण बुडिमानों को तवल्कार आदि शब्दों में चार रूप जानने चाहिये। ？－तबल्लक्कारः। २－त्तवल्क्कारः। ₹－तवल्कारः। तवल्ल्क्कारः।

## ⿹勹－चृद्धिरेचि छ।१16く1

आदेचि परे वृद्दिरेकाढ़ेशः स्यात् । गुणापवाद़：। कृธणैकत्वम्｜गङ़ौौः। ढ़ेबैश्वर्यम्｜कृषणौःकण्ठ्यम्｜

अ अथवा आकार बाद ए ओ ऐ औ वर्ण रहे तो पूर्ववर्ण परवर्ण इन दोनों के स्थान में बृद्धिरूप एक आदेश होता है। यह सूत ‘अद् गुणः＇से विधीयमान गुण का अपवाद है। १－कृषण एकत्वम् असमस्त है，षष्ठी समास का ‘पूरणगुण’ से निदेध है । वृद्धि अ ए इन दोनों की ऐ，संयोजन से कृष्णैकत्वम्＝आप में एकत्व है। २—गध़ा झोचः＝बझौघः＝गङा का प्रवाह। ३—देव ऐभ्वर्र्यम्，यहाँ भी समास नहीं है। वृद्धि देवैधर्य्यम्＝हे देव इस संसार पर आपका अ्वामित्व है। ४－कृषण औत्कण्ह्यम् वृदि：－कृष्णौत्कण्च्यम् $=$ कृष्णविषयक－भक्त की उत्कट प्राप्ति की इचछछा। या कृष्ण की उत्कण्ठा। स्थानतुल्यता प्रयुक्त ऐकार औकार वृद्धि इन पयोग्यो में हुई ।

## －अ－एत्येधत्यूठूसु ६ा？1く91

अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्विरेकादेशः स्यात्। पर रूपगुणापवादुः। उपैति। उपैधते। प्रष्ठौहः। एजाद्यो：किम्। उपेतः। मा भवान् पोदिधत्। पुरस्ताढ़पवादन्यायेनेयं वृद्धि：＇एङङ पररूपमि’＂त्यस्यैव बाधिका न त्वोसाङोश्ञे－ त्यस्य तेनावैहि इति जृद्यिरसाधुरेव। \％अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम ऋ। अक्षौहिणी सेना। \％स्वादीरोरिणोः \％। स्वैः। स्वेनेरितुं शीलमस्येति स्वैरी। स्तौरिणी। \％प्रादू होढोढ्येषैएयेषु क। प्रौहः। प्रौढः। अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्। ＇वश्रे’ति सूत्र राजेः प्रथग अाजिग्रहणाज्ञापकात् । तेन ऊढग्रहणेन क्कन्तमेव गृह्यते，न तु क्तवत्वन्तस्यैकदेशः। प्रोढवान्। पौढिः। इष इच्छायां तुदाढि：। इष गतौ दिवादि：। इष अभीद्ण्ये कचादि：। एषां घनि ण्याति च＇एष：＇＇एक्य：＇ इति रूपे तत्र पररूपे प्रातेऽनेन वृद्धिः। प्रैष：। प्रैष्यः। यस्तु ‘ईष उन्छे’’ यक्य＇ईषणतिहिंसादर्शनेषु＇तयोर्दीघोपधत्वात् ईष：，ईष्यः। तत्राद्वगुणेन प्रेष：， प्रें्यः। ₹त्रते च तृतीया समासे । सुखेन ॠट्टः＝सुखार्तः। तृतीयेति किम् । परमर्तः । \％‘प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानामृणे＇\％। प्रार्णम । वत्सतरार्णमित्यादि। ॠणस्यापनयनाय यदन्यदू ॠणं कियते，तदू ॠणार्णम्। दशार्णो देशः। नदी च दशार्णा । अट्टणबढ्दो दुर्गभूमौ，जले च।

सम्भव एवं न्यमिचार से पचि एति एकति का विशेषण है असम्भव ईोने से ऊढ् का विशेषण बहीं है।＂सम्भ्वव्यभिचाराम्यं स्याद् विशेषणमर्थवद＂अवर्ण से एच् यदि एण् या एजादि एप

तथा ऊठ् पर में रहें वहाँ पूर्व पर इन दोनों के स्थान में वृद्धिज एक आदेशा होता है। गत्यर्थंक इण् में णकार की इत्संज्ञा लोप होने इकारमान्र में एजाद्दित्व नहीं है किन्तु इकारमात्र को भी उ्यपदेशिवनद्राव से एजादित्व ईकार में है ऐसा ज्ञान करना चाहिये। परूपप एवं गुण का यह अपवाद है । उप एति वृद्दि से उपैति $=$ समीप में जाता है। उप एधते उपैधते=समीप बढ़ता है। प्रष्ठ ऊहः वृद्धि से प्रह्ठौहः = सिखाने के लिये जिसके मल में लकड़ी बाँध देते हैं उस बछड़े को प्रम्ठवाह् कहते हैं=अल्पवयर्क बैल।

सुत्र में एच् की अनुवृत्ति न करते तो 'उप हतः' यहाँ'भी वृद्धि होती वह न हुई् गुण से 'उपेत:'=समोप गया हुआ । मा भवान् प्र इदिधत् ण्यन्त एध् का तुछ् में इदिधत् मा के योग में आट् का अभाव है। एकदेशविक्टतन्याय से हध् भी एध् है। यहाँ गुण से मा भवान् मेदिधव = आप बडुत मत बढ़िये ।

पररुप विधायक सून्नों में यह किस पररूप विधायक शाख्न का बाधक है, यह विशोष जिज्ञासा हुई, उसकी निवृत्ति के किए अन्थन्धार कहते हैं कि पूर्व में पठित अपवाद ( वाधक) शार्त अगले निकटवतीं शाए्ल का ही केवल बाधक होते हैं, उससे परविधान (शाए्र) के बाधक नहीं होते, ऐसा न्याय=परिभाषा है। आशाय यह है कि पहले अपवाद और पीछे उत्सर्ग पढ़ा है तो वह अपवाद अपने समीपस्थ उत्तरकार्यंविधायक का ही बाधक होता है, उससे पर का नहीं। अंतः यह एडि पररूपम् । ६।श९४। का ही बाधक है। ओमाबोश्व द६।श९५ का वाधक नहीं है। अतः ‘अव आ इहि' यहाँ अन्तरक्न गुण 'अव एहि' 'अन्तादिवच' से पूर्वान्तवन्राव से 'ओमाहोश्व' से परूूप अवेहि=आवो। यहाँ वृद्धिशटित रूप का न चाहिये। 'अवैहि' यह अपराब्ट. है । बाध्यविशेष चिन्तापक्ष यहाँ अश्रयग किया है।

वक्ष्यमाण वार्तिकों में आत् अच् की अनुवृत्ति है-‘आद्गुणः' '₹को यणचि' से। अक्ष शब्द के अवयव अकार से ऊहिनी शब्द के अवयव अच् रूप ऊकार पर में रहे वहाँ पूर्व पर उभयस्थानी के स्थान में एकादेश वृद्धि होती है।

उपसंख्यान शब्द का अर्थ उप=समीपे ख्यानम्=बोधनम् से समीप बोधन है। वृद्धिविधायक सूत्र के समीप में बोधन करने से यह वर्तिक वृद्दि विधायक है। अक्ष ऊहिनी वृद्धि अक्षौहिणी सेना = "दशानोक्योडक्षौहिणी" उन उन सेना विशोष में गजादि के निर्णय के लिए चक यह है ।


स्व शब्द के अवयव अवर्ण से ईर् केरिन् झब्द्दावयव अच्पर में रहे वहाँ पूर्वपर इनके स्थान में वृद्धिरूप एकादेश होता है । खव ईंरः ₹वैर:= स्वतन्त्रः स्वः ईंरिन् स्वैरी = स्वेच्छा से गमनसील। 'प्रातिपदिकग्रह्णे लिक्भविशिष्टस्यापि अ्रहणम्'। परिभाषा से ईरिन् से ईरिणी का भी घहण है। स्व ईंरिणी के ईरिणी में ईरिन् शब्दत्व $=$ ईरिन्त्व का आरोप कर वृद्धि से स्वैरिणी $=$ जारिणी = व्यभिचारिणी अर्थ हुआ। पत जलि की उक्ति है-"कं सभायां सी साध्वी स्यात्" सभा उपलक्ष्षण है।

प्रशबब्दावयन अवर्ण से ऊह ऊढ ऊढि एप एक्य शब्दावयव अच् पर में रहे वहाँ पूर्वपर के स्थान में वृद्धिरूप एकादेश होता है । उदाहरण-प्र ऊह: प्रौहः=बड़ा भारी तर्क। प्र ऊढ: प्राँढ: = विचारझील। वार्तिक में ऊढ कर्म में वह से क्त है चान्त अर्थवान् का यहुण है ऊढवान् क्तवत्तु

प्रत्यान्त का एकरेश्रा = एकावयव ऊढ सर्वथा निरर्थक है। प्रकृति, प्रत्यय एवं उनका समुदाय अर्थवान् है। अतः वहाँ गुण ही होगा प्र ऊढवान् प्रोढवान् = जो ढोकर ले गया वह = भूतकाल में वहन क्रिया कर्म।

विसर्श-परिभाषा में प्रमाण-षविधायक 'त्रश्वभ्रस्ज' में राजृ से आज़ का अनर्थक राजृ का भी ग्रहण यदि होता तो उस सूत्र में राज़ से पृथक् भ्राजृ का ग्रहण व्यर्थ है वह आजृग्रहण इस परिभाषा ज्ञापनार्थ है। यहाँ राजc साहचरर्य से 'टुभाजc’ का ग्रहणार्थ आजc सार्थक है, अन्यथा दीव्यर्थक भाजृ का आज् का भी ग्रहण होकर विभ्राक् विभ्राग् न होकर उसका सी 'विभाट' 'विभ्राड्' अनिष्ट रूप. होंगे ऐसी परिस्थिति में अंजृ ग्रहण व्यर्थ नहीं है। परिभाषा में क्या प्रमाण ?, दीप्यर्थक को अंजृ न पढ़कर ऋआज् पढ़ने से षकार न होता, आजृ गहण परिभाषा में प्रमाण है। अथवा अर्थबोधक शब्द का ही ग्रहग शास्त में होता है, शास्त में शब्द में अर्थ का विशोषणतया भान होता है तो उसका त्याग न करना इस युक्तिमूलक ही 'अर्थवद्धहणे' परिभाषा है।

उपस्थितस्यार्थस्य शब्दम्प्रति विशोषत्वसम्भवे तत्यागे मानाभावः । लोक में अर्थ विशोण्य है उसमें राब्द विशोषण है, किन्तु शाख्न में उससे विपरीत कम है, क्योकि अर्थ को एवं अर्थपरत्व से आदेश प्रत्यय विधान बाधित है। अर्थ का उच्चारण भी सम्भव नहीं है सूत्नों का वैयर्थ्य से अर्थवाचक शब्दों को आदेश एवं अर्थवाचक शब्दों से परप्रत्यय विधान होता है।

इस व्याख्यानमूलक "अर्थवद्यहण नानर्थकस्य ग्रहणम्" वचन स्वतःसिद्ध है। ज्ञापक की अपेक्षा ही नहीं है यहीं ग्रन्थ रहस्य है।

प्रौढ़िः = बड़पन । तीन गुणों में पठित इष धातु से घज् प्रत्यय से एष रूप की सिद्धि कर 'प्र एप:' प्रैषः। ट्यत् में 'प्र एष्यः' वृद्धि श्रैष्यः। यहाँ 'एडि पररूपम्' से पररूप को वृद्दि ने बाध किया है। दाना-दाना बीनना, गति, हिंसादर्शान घन अर्थों में अन्यतम अर्थ का प्रकरण से निर्णय करना 1 पैष्य $=$ नौकर भृत्य को भी कहते हैं।

अवर्ण से तृतीया समास घटक ॠत शब्द के अवयन अच् पर में रहे वहाँ वृद्धि रूप एकादेश होता है। 'सुख ऋतः' यहाँ अ ॠ की 'उरण' सूत्र के सहयोग से आर वृद्यि हुई । सुखार्तु: = सुखी या सुख से पूजित । कर्मधारय समास में परम जटतः' याएँ गुण से अर् परमर्तः = अत्यन्त सुखी या पूजित। प्र वत्सतर कम्बल वसन ऊण दरान शब्द के अवयव अवर्ण से पर छण शब्द के अवयव अच् पर में रहें वहाँ पूर्वपर के स्थान में वृद्धिरूप एकादेश होता है। उदाहरणों में सर्वत्र अ ऋ को वृद्धि आर् होती है । प्र ॠणम्-प्रार्णम् = अतिशय ऋण। वत्सरार्णम् = गाय के बच्चे के लिए कर्जा । कम्बलार्णम् = कम्बल के लिए कर्जा। दशार्णम् = दरा दुर्गवाला देश। दश नदियाँ जाँँ मिली हों उसको दझार्णा नदी। बुन्देलखण्ड में 'दशान' नामक नृदी है। कण शाब्द का कर्जा अर्थ की तरह दुर्ग भूमि और जल भी अर्थ है। ॠण ॠणम् ॠणार्णम् = एक कर्ज को देने के लिए अन्य कर्ज को ग्रह्टण करना।

## १४-उपसर्गाद्धति धाती ६।श९?।

अवर्णान्तादुपसर्गाहकारादी धातौ परे वृर्ब्रेकादेशः स्यात्। प्राच्छ्धुति।

## उपान्हंति।

अवर्णान्त या आवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारदि धातु का अवयव अच् पर में रहे यहाँ वृद्धि छोती है । उप ॠच्छति उपाच्छति = समीप चलता है। प्र ऋच्छति पाच्छति=अधिक चलता है ।

विमर्श-यहाँ शब्दनित्यवादी का मत है कि बुद्धि ही परिवर्तनशील है। शब्द स्थिरनित्य है। इस मत का अश्रय कर व्याकरण में आनुमानिक स्थान्यादेश माना हैं। प्रकृत में वे

प्र, ऋचछ या प्र ऋचछति समुदाय को स्थारी मानते हैं। अर्थबोधनार्थ प्र के उच्चारण में पाश्बुद्धि, ऋच्छ शब्दोचारण में अच्छे बुद्धि या प्र ॠच्छति में प्राच्छति बुद्धि छोती है। उुदि ऐी अनित्य है ! ऐस्सी स्थिति अन्यत्र वर्णित है। एवं शब्दों में पौर्वापर्य भी बुद्धिस्थ ही है "बुछ्छो कुर्याव पौर्वापर्यम्"। इति।

## (1) -अन्तादिवच्च छाश1641

योडयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्याढिबत्स्यात्। इति रेफस्य पदान्तर्वे।
एकादेश शास्त्र की प्रवृत्ति के पूर्व असंहितावस्था में पूर्वस्थानिघटित समुदाय में, एवं परस्थानिघटित समुदाय में रहने वाले धर्म=उपसर्गत्व-निपातत्व-प्रातिपदिकट्व-सुवन्तत्-पदत्व आदि वे धर्म एकादेशविशिष्ट समुदाय में आरोपित होते हैं। प्रक्टत में त्र बृत्ति धर्म-पदत्व का पार् में आरोप कर पदान्त रेफ का आगे के सून्न से विसर्ग प्रास हुआ। यहाँ अनुवृत्त पूर्वपर की पूर्वघटितससुदाय में, एवं परघटित समुदाय में लक्षणा है।

## जद्--खरवसानयोर्विसर्जनीयः C।इ।?५।

खरि अवसाने च पद़न्तर्रेफस्य विसर्जनीयः स्यात् पढ़न्ते । इवि विसर्गे पाते। अन्तवद्धावेन पदान्वरेफस्य न विसर्गः। उअचथर्षुध, "कर्तरि चर्षिद्देशतयोरि"त्यादि़िर्देशात् । उपसर्गेणैव धातोरान्छेपे सिद्ध घाताविति योगविभागेन पुनर्वृंद्धिविधानार्थन्। तेन 'झ्हत्यक"' इति पाक्षिकोडणि प्रकृति-' आवोऽन्न न भबति ।

सर् पर में रहें, या अवसान संश्ञा का विषय रहें तो वहाँ पदान्त रेफ का विसर्ग होता है। यहाँ प्रार् के रेफ का विसर्ग प्राप्त है, किन्तु उमयथा ऋक्षु गुण से विसर्ग रहित आचार्य निर्देंश से, एवं ‘र्षि" निर्देश से यह ड्याप्य वचन है कि "अन्तादिवच" सूत्र से पूर्वान्तबन्र्शाव से पूर्व समुदाय वृत्ति धर्मारोप नहों होता है, अतः रेफ का विसर्ग न हुआ। "उभयधर्षु" ट। ।しく का सून्न है। कर्तरि चर्षि देवतयोः।३।२ाश८६ का अ० सू० है।

प्रादि की क्रियायोग में ही उपसर्ग संज्ञा होती है, अतः उपसर्ग से क्रियारूप अर्थ का अर्थापति रूप प्रमाण से अक्षेप होता है। कियारुप अर्थ का वाच्चक धातु है, अर्थतः धातु का लाभ है पुनः 'अपसर्गाहिति धातौ" में धातु ग्रहण क्यों किया ?, वह न्यर्थ होकर योगविभाग द्वारा अर्थाद श-उपसर्गाद्ध कति २-धातौ । सूत्र हूय है। प्रथम वृद्धिविधायक सूत्र का बाधक ‘फत्यकः’ से प्राप्त वैकल्पिक प्रकृतिभाव को द्वितीय सून्र बाधकर यहाँ एक ही वृद्धिधटित रूप हुआ, दो रूप न हुए। यहाँ यन्धकार ने पाक्षिक शब्द का उच्चारण इस लिए किया कि वृद्धिविधायक सूत्र व्यर्ध नहीं है पक्ष में चरितार्थ होगा। क्रिया के दो भेढ़ है-साध्यरूपा एवं सिद्दरूपा। तिड् मकृतिवाच्य किया साध्या, कृदन्त स्थल में साधनरूपा।

## ७ง-वा सुष्यापिशलेः ६।?1९ २।

अवर्णान्तादुपसर्गाह्टकारादौ सुपुधातौ परे वृद्धिरेकादेशो वा स्यात्। आपिशलिम्रहणं पूलार्थम्। प्रार्षभीयति। पर्षभीयति । सावर्णाद्ध ल्लवर्णस्य अहणम् । गल्लूरीयति । प्रत्कारीचति ! तपरत्वादू दीर्घे न। उप ₹क्करीयति= उपर्कारीयति।

अवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि नामधातु के अबयन अच्पर में रहें वहाँ विकल्प से वृद्धिरूप एकादेश होता है । सूत्र में विकल्पार्थक 'वा' शब्द है, अतः आपिशालि गहण परस्पर प्रशांसा के लिए ही है । सुबन्त प्रकृति से क्यच् आदि प्रत्यय होते हैं उस निमित्त धातुसंशा 'सनाघन्ताः धातवः' से होती है, अतः उनको नामधातु कहते हैं। प्र ऊषभीयति-आर् वृद्धि। पक्ष में गुण दो रूप हुए, उसका अर्थ = बैल सा आचरण करने वाला। ऋ ल की सवर्ण संशा से ल पर में रहे वहाँ भी विकल्प से वृद्धि आल् पक्ष में ंुुण अल्ड होता है। लकार की विशेषकर ₹चछा करनेवाल।। दीर्घ ऋकारादि धातु रहे वहाँ वृद्धि विकल्प से नहीं होगी क्योंकि सूत्र में छत् हख्व छकार की ही संश्रा 'तपर' सूत्र ने बोधित की है। अतः वहाँ केवल गुण से एक ही रूप होता हैउपर्करीयति = समीपस्थ ल्कार की श्छा करने वाला ।

## 96-एडि पररूपम् द्दाश1981

अवर्णोन्तादुपसर्गादे़कादौ धातौ परे पर रूपमेकादेशः स्यात्। प्रेजते। उपोपति। इह वा सुपीट्यनुवर्त्य वाक्यमेदेनेन व्यास्येयम्। तेन एङाद़ौौ सुब्धातौ बा। उपेडकीयति। उपैडकीयाति। प्रोघीयति। प्रोघीयति। \% एवे चानियोगे 81 नियोगोडवधारणम्। केव मोद्यसे। अनवक्लूतावेशशन्दः। अनियोगे किम्। तनैव।

अवर्णान्त उपसर्ग से एनादि धातु पर में रहे वहाँ पूर्वपर स्थानी के स्थान में पररूप होता है। प्र एजते पेजते $=$ बडुत कन्पित होता है। उप ओषति उपोषति $=$ उपवास करता है। यहाँ पूर्वसून्न से 'वा सुपि' की अनुवृत्ति कर भिन्न वाक्य' से व्याख्या करनी चाहिये। एलादि नामधातु पर में रहें वहाँ विकलप से पररूप छोता है। पक्ष में कृद्धि उप एडकीयति--पेडकीयति.। वृद्धि में उदैदकीयति । मेढक के समान आचरण करता है। प्रोघीयति। घौधीयति = प्राइ के समान विशोष आचरण करता है। अवर्णान्त शब्द से अनिश्चितार्थक एव शब्द पर में रहे वहाँ पररूप एकादेशा होता है। अर्थः यह सिद्ध हुआ कि निश्रायार्थक एव शब्द रहे वहाँ वृद्धि होती: है। 'फ एव भोक्ष्यसे’ यहाँ एवराब्दार्थ अनिश्चितार्थ बोषक है। पररूप से ‘केव’ बना। (स्थान संकीर्ण होने से ) कहां मोजन जुम करोंगे। 'तव एव' यहां निश्चितार्थ एव से चृद्धि तवैव=तुग्हारा शी भोजन करुंगा।

## け९-अचोडन्त्यादि टि १1११६४।

अचां मध्ये योडन्ट्यः स आदिर्येस्य तड्टिसंक्षं स्यात् | $\%$ शकन्ध्वादिषु पररूपं
 सीमान्तोडन्यः। मनीषा। हलीषा। लाइलीषा। पतर्ञालः। छ सारन्नः पझुपक्ष्षिणो: \% साराझोडन्चः । आकृतिगणोऽघम् ! मार्तण्डः। ओब्बोष्ठयाः समासे


शब्द के सब अन्चों में जो अन्ल्य अन्व वह आदि है जिस भाग का उसको टि कहते हैं। जहां अन्त्य अच् किसी के आदि में नहीं है वहां क्या करना ? वहाँ व्यपदेशिवान्द्राव से अन्त्य अच् में इती तदादित्व व्यवहार शोता है। बया एक ही पुन्न में च्येह्वत्व; मध्यमत्व, कनिहुत्व के व्यवहार से यही बड़ा, यही मध्यम, यही छोटा है, तथैव यहां कार्ये परना।

इाकन्धु आदि गण में पठित शब्दों की सिद्धि के अनुवूल पररूप होता है। वह सिद्धि टि का पररूप से ही होती है। अतः टि का पररूप करना चाहिये। शाक अन्धु यहाँ अन्त्य क् के बाद अकार की टिसंजा, पररूप शकन्धु: = राक देश का कुँआ । कर्क अन्धु:-कर्कन्धुः = कई्क नामक राजा से निर्मित कुँआ। कुल कर्म में ইोषत्वविवक्षा से षर्ष्ठी है अटा अच् प्रत्ययान्त टाबन्त। अत: कुम्भकार की तरह अण् उपपद समास नहीं है कुलस्य अटा कुलटा पररूप है। 'कुलटा' के दो अर्थ हैं सती सी सिक्षार्थ कुलों में घुमने वाली, या दुष्टा असती स्री। केशों के अलझ्रेण अर्थ में सीमन् शब्द् की अन् टि को पररूप होता है। सीमन् अन्त पररूप से अन् का अपहार सीमन्तः = स्री प्रथम गर्म को जब धारण करती है घष्ठ या सातवें मास में एक सीमन्त नामक संस्कार होता है । उसमें गर्मिर्णी स्नी के केशों को वह स्नी अलछ्कृत करती जिसके पुत्र सभी जीवित रहे हों। गुजरात प्रान्त में यह संरकार बड़े ही समारोह के साथ मनाया जाता है। मनस् ईषा अस् की टिसंज्ञा पररूप मनीषा = मन फर निग्रह करने वार्ली बुद्धि। यहाँ ईपा शब्द्र सादइयमूलक लक्षणावृत्ति से इस का प्रत्यायक है। हल ईषा परखूप हलीषा = हल का ईेषा द्वण्ड । लाब्नल ईणा पररूप। अर्थ। हल की डंडी। पतत् अझलिः, टि अत् का पररूप पतर्जलि:= नमस्कार करने योग्य, या मुनि की अअल़ि से सर्प रूप से गिरा हुआ या जल। योगस्ढ ॠधि वाचक है। पशु या पक्ष्ति अर्ध में सार शब्द की टि का पररूप होता है अच् पर में रहें। पशु = चिजवर्ण के हरिण आदि । पक्षि = मयूर चातक आदि । सार शब्द अनेकार्थक है-बल स्थिर अंश, न्यायोचित व्यवहार, अम्बर आदि ।

पशुपक्ष्ती से भिन्न अर्थ में दीर्ष. 'साराङ्?' = जिसका सुन्दर अन्न है। आकृति गण का तात्पर्य यह्ह है कि गणपठित नहीं है एवं शिष्ट प्रयुक्त पररूप निष्पन्न है तो उनकी भी शकन्ध्वादि गण नें कलपना करना = अर्थाव् इन शब्दों का भी पाठ था, लेख़क प्रमाद से वे शब्द्ध गण में नहीं लिखे हैं। मृत अण्ड मृतण्ड अण् आदि वृद्धि अकार लोप से मार्तण्ड: $=$ सूर्य + या मृतण्ड का पुत्र । मृत्तण $=$ नह्माण्ड का नाम है।

अवर्ण से समासावयव ओतु या ओष्ठ शाब्द के अवयव अच् पर में रहें वहाँ पररूप विकलप से होता है। पक्ष में वृद्धि होती है। स्थूल ओतु: पररूप स्थूलोतु: = मोटी बिद्धी। विम्ब ओष्ठ परहप बिम्बोष्ठ: = कुंदुरु के समान लाल औष्ठ । वृद्धि में औकार का श्रवण रहेगा। समास में ही वा० से प० । अन्यत्र वृ० 'तवौछ्ठः' असमास है।

## $\angle 0-$ ओमाडोर्य ६।श|९५।

ओमि आ⿸्कि चत्परे पररूपमेकादेशः स्यात्। शिवायों नमः। शिब+ एहि-शिवेहि ।

अवर्ण से ओोग् या भाए् ( आ) शब्दावयन अच् पर में रहे तो परहप एकादेश होंता है ? शिवाय ओम् नमः। पररूप से 'अ ओ' को ओम् का अनुस्वार शिवायों नमः। रक्षा करने वाऐ शिव को नमस्कार। शिाव आा इहि अन्तरक होने से दीर्घ को बाधकर प्रथम गुण बाद में 'ए' में परादिवद्वाद से आछ्त्व बुद्धि से पररूप शिवेहि = हे शिव रक्षार्थ आओ । धातु एवं उपसर्ग सम्बन्धी कार्य अन्तरबन है। गुण में अन्तरझत्व एवं दीर्ष में बहिरझत्व है।

## ८१-अव्यक्तनानुकरणस्यात इनौ छ।१।९८।

ध्वनेरनुकरणस्य योडच्छध्दस्तस्मादितौ पररूपमेकादेशः स्यात्। पटत् इति पटिति ' ए एकाचो न ऋ। अदिति ।

ध्वनि का जो फिर उध्चारण उसको अनुकरण कहते है उसमें का जो अव् उसके बाद में रति शब्द आवे तो परूूप एकादेश होता हैं। यहाँ अस्फुट ध्वनि में दर्णकल्पना सर्वथा कलिपत है। पटत इति अट ₹ के स्थान में पररूप निष्पन्न अपूर्व ₹कार हुआ। पटिति = पटत् ऐसा ध्वनि का अनुकरण।

यह अनुकरण यदि एकाच् ्हें वहाँ ₹ति पर में परूप नहों होता है। श्रत् अनुकरण के अस्ट का एवं इकार का परूूप न हुभा जत्ब से व् को दे श्रुदिति=श्रत् ऐसा ध्वनि का अनुकरण। 'शतौ अनेकाच् म्पणम्' इस वार्तिक का फलितार्थ कथन् 'एकाचो न' है।

## ८२-नाओंडितस्यन्त्यस्य तु वा ६।श।९९।

आओोडितस्य प्रागुक्क न स्यात्। अन्त्यस्य तु तकार्मात्रस्य वा स्यात्। 'डाचि बहुलं हे अवतः' इति बहुलग्रहणादू द्वित्वम् ।

आम्रेडितसंश्कक शाब्दावयव अत्र का इति शब्द पर में रहे तो पररूप नहीं छेता है, किन्तु अव्ट के तकार मान्र का पररूप विकलप से होता है। आम्रेडित संज्ञक अनुकरण का दित्व विकल्प से ऐोता है डांच् प्रत्यय विवक्षित रहे तो।

## ८३-तस्य परमाओ्रोडितम् Cl१।श।

## द्वेकक्तस्य परं रूपमाब्रोडितसंबं स्यात् । पट₹पटेति ।

दिरक्ति में जो दो रूप होते हैं उनमें दूसरे रूप की आाघेठितसंत्रा ऐती है। उथा पटरत्-पट् इति' में दूस्तरा पटर आम्धेडित है, हति शब्द पर में है वहां केबल व का ही परूप होता है विकस्प से, पटत् पट हति गुण पट्दपरेति। पक्ष में सन्फिकार्यार्थ -ूूत्र-

$$
\begin{aligned}
& \text { ८४-मलई जशोडन्ते ८।श३९। } \\
& \text { पदान्ते मलां जशः स्युः। पटत्पटदिति । }
\end{aligned}
$$

पद के अन्त में जो झल् उसके स्वान में जश् होता है, इस कारण अन्न्य तकार को द् हुआ पटलपरदिति।

## C५-अधः सबर्ण दीर्घ: हा? $1 ? \circ 91$

अकः सवर्णेडचि परे दीर्घ एकादेशः स्यान् । दैस्यारिः। श्रीशः । विष्णूद्यः। अचि किम्। कुसारी शोते। नाडबकलाविति सावणर्यंनिषेघस्तु न दीर्घशकारयोः। पहणकशाबस्य सावर्ण्यविधि-निषेधाय्यां आतानिम्पत्तेः। अकः किम। हरये। 'अकोडकि दीर्घ:' इत्येव सुवचल्। ॠ इति लवर्णे ₹ बा ॠ। होतृकार:।

 आघंस्य मध्ये हों रेफी तयोरेका मान्रा, अभितोऽज्भक्तेरपरा। द्वितीयस्य मध्ये दौ लकारौ। शेषं प्राग्वत् । इहोभयन्नापि इह्टल्यक इति पक्ष्विकः घ्रकृतिभावो बन्यते।

अक् के पश्वाट सवर्णं अन्व्रहे तो दोनों के स्थान में दर्ध एकादेश होता है। दैल्य अरिः-ददोर्ध


अच्च् पर में रहे ऐसा न कहते तो ईकार शकार की सवर्ण संशा होती है ‘कुमारी शेते’ यहाँ दीधें की प्रात्ति होने लगेगी।＇नाऽज्झलौ＇सूत्र से कहा गया जो सावर्ण्यनिषेध वह दीर्घ ईकार शकार इनके सावर्ण्य का बाधक नहीं है। अणुदित ग्रहणक शाल्न की यहाँ प्रवृत्ति नहीं है，सावर्ण्य एवं उसका निषेध के प्रथम वह कार्य करने में असमर्थ है，अर्थाव अण़दित्सूत्रार्थ इस अवस्था में अज्ञात है। प्रथम कह चुके हैं पश्धधा महावाक्यार्थ बोधानन्तर ही अणुदित्तूत्र की प्रवृत्ति होती है। हरे ए यहाँ एकार अक् नहीं अतः ए को अय् हरये । अक् के बाद अक् रहे वहाँ दोर्ध होता है यह न्यास उचित है छसमें लाघव है＇सवर्णो＇नहीं करना पड़ता। अर्धमात्रा लाघव को वैया－ करण पुत्रजन्मोत्सवतुल्य मानते हैं। इस न्यास में यथासंख्य अन्वय व्यक्ति का नहीं जाति का अतः ऋ में ल में परसपर जाति के आरोप न होने से दोष नहीं। वस्तुतः उत्तर वार्तिंक दूय में सवर्ण की अनुवृत्यर्थ सूत्र में＇सवर्णे＇की आवश्यकता है भाष्य में वार्तिक दो में सवर्णघंटित पाठ नहीं है 一 ‘भति छ का’ ‘र्यति ल वा’ याँँ सवर्ण की पूर्वंसून्न से अनुवृत्ति है अतः यथाश्रुत सूत्र ही उचित है।

वार्तिकार्थ इस प्रकार है－आगे सवर्ण हस्व ऊकार रहे तो विकल्प से ॠकार होता है। होतृ ऋकारः一दोनों ऊ वर्णो का दीर्ष को बाधकर एससे फकार हुआ ऐोत्वार：＝हवनकर्षा पुरुष सं उच्चारित ॠकार। पक्ष में दीर्घ－होति कारः।

सवर्ण हस्व छ दागे रहे तो विकल्प से ल्रकार होता है । होत्ट ल्रकार—होत्लकारः＝ होता से उचरित ल्कार । पक्ष में छह ल उभय का दीर्ष ऋकार से होतातारः। इन दो वार्तिक द्वारा विधेय ॠकार एवं लकार इन प्रत्येक में दो वर्ण मिलाकर दो मात्रा है，ऐसा जानना चाहिए। थाथ＝छ छसके बीच में दो रेक एवं दोनों को एकत्र रखने वाला चारो तरफ अच， भाग अर्थाव स्वरांश है，दोंनों रेफों की आधी－आधी मात्रा मिलकर एक हुई । और स्वरांश की एक ₹स प्रकार सब मिल कर दो मात्रा हुई। ल में भी दो लकार मध्य में अगल－बगल अच्－ भाग बहाँ भी पूर्ववव दो मात्रा है। यह विलक्षण छह एवं त् का ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न है，लदु अक्षर का जो कालमान उसको मात्रा वा एकमात्रा कहते हैं। गुरु अक्षर के कालमान को दो माश्रा कहते हैं । परन्तु न्यकन की आधी मात्रा लो जाती है，इस कारण ॠ त्ट लघु है तो भी इनमें दो माःा है। इन दोनों स्थलों में ऋ ल सवर्ण आगे रहे तो＇ऋत्यकः＇से विकल्प प्रकृति भाव होत। है। जहाँ प्रकृतिभाव होता है वहाँ रूपान्तर नहीं होता।

## ८६－एड：पदान्तादति ६।१।？०९।

## पदान्तादेडोडति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। हरेडव। विक्णोडव।

पदान्त ए ओ के अनन्तर हस्व अकार पर रहे तो पूर्वपर इन दोनों के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है।＇हरे अव＇पूर्वरूके हरेड़ब $=$ हे हरि रक्षा करो । विष्णोडव $=$ हे विष्णु रक्षा करो। पदान्त म्रहण न करते तो भो + अ ति अवति में पूर्वरूप की आपच्ति होती।

## ८७－सबंत्र विभाषा गोः ६।？१？२२।

लोके वेदे चैङ्न्तस्य गोरति वा घकृतिभावः स्यात् पदान्ते। गो अप्रम्। गोऽर्रम्｜एङन्तस्य किम् । चित्रग्वप्रम् । पदान्ते किम् । गोः।

लौकिक एवं वैदिक इन दो प्रकार के प्रयोग्गों में ए巨न्त（ओकारान्त）जो गोशब्द के आगे हस्व अक़ार रहे वहाँ विकर्प से प्रकृतिमाब होता है। यह प्रकृतिमाब ओकार का ही होता है। भफ़तिभाब बोफन करने से＇ए०：पदान्तादति＇से पूर्वरूप न हुआ —ो अभ्रम्। पक्ष में गोड्मम् $=$

गायों में श्रेष । प्रकृतिभाव = र्वभाव से स्थिति। अर्थाव विकारात्मक कोई भी कार्य होकर रूपान्तर नर्ईां होता है। प्रकृतिशब्द अनेकत्र सथलों में स्वभावकाचक देखा गया है यथाश्थपुच्छ: भ्रकृति गतः। प्रकृतिस्तु दुःत्याजा। सूत्र में पदान्त गहण से गो अस् यहाँ मसंशक गो का ओ पदान्त नहीं है अतः ‘उसिङसोश्व’ सूत्र से पूर्वूप हुआ गोः।

एङन्त गो कहने से चिन्रगु अग्रम् यहाँ प्रकृतिभाव न हुआ, य् आदेश से चित्रव्वग्रम् । चित्रा गावो यस्य स बहुद्धोहि है। गोका ओकार का हर्व है। चित्रवर्णुयुक्त गायों के स्वामी वह श्रेष्ट है।

## С८-अवड् स्फोटायनस्य ह। १1१२३।

'अति'इति निवृत्तम्। अचि परे पदान्ते गोरवक् वा स्यात्। गवामम्। पदान्ते किस्। गवि। ठ्यवस्थितविभाषया गवाक्ष:।
'एब् पदान्नादति' से अत् की यहाँ निवृत्ति है। अतः एको यणचि से अच् की अनुवृत्ति आती है । यदि अत् की अनुवृत्ति आती तो भाष्य विरोष होता। 'इन्द्र च' सूच में विभाषा की अनुवृद्ति नहीं है, 'हन्द्र च’ नारम्भ सामर्थ्य से। अन्यथा पूर्व से ही अवछादेश हो जाता। सदि अवБ् स्फो० में अव की अनुवृत्ति होती तो गो इन्द्र में इकार अव् नहीं है पूर्व से ही अवब् एस कथन से यहाँ अत् निवृत्त है । अच् परक पदान्त एबन्त गो शब्द को अवहादेश विकल्प से होता है। यह अवह् अन्त्य ओकार को होता है। गो अग्रम्-गवाग्यम् = गो घ यहाँ भसंक्षक गो के अन्त में ओकार पदान्त नहीं अतः अवादेशा से गवि = गो के विषय में। गवामक्षीव गवाक्षः। यह न्युत्पत्तिमात्र है गाय के नेत्र समान अर्थ यहाँं नहीं है। खिढ़की या वातायन में यह रूढ़ शब्द है गो अक्षि समास में षच् प्रत्यय इकार का लोप गो अक्ष व्यवस्थित विभाषा से अवब् युक्त ही रूप होता है अन्यूूप पक्ष में नहीं होता है।

विमर्श-व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य यह है कि-उछेइय में कुछ प्रयोगों में मावात्मक कार्य ही बोधन करना, कुछ प्रयोग्गों में अभावार्मक ही कार्य बोधन करना। गवाक्ष में भावात्मक अवए् ही होता है। उसका अभाव नहीं। उद्दे इये कचित भावबोधनम्, कचिद् अभादबोधनम् $=$ व्यवस्थित विभाषा वह ६ सथान में मान्य है । अन्यत्र नहीं। यह वैयाकरणों का सिद्धान्त है । श-देवत्रातः २-गलः ३ ग्राहः। ४-रातृशानच् इति योग में नित्य ही ( करिण्यन्निति) ५-गवाक्षः, ६ संशितः ज्रत अअर्थ में । यहाँ पक्ष में विकल्प से अधोलिखित रूप नहीं होते हैं-श-देवन्राणः ₹-गरः ३-प्रहः। ૪-करोति इति। ५-गो अक्षः या गोक्षः। ६-सं₹्यानः।

भाष्यकारिका इस प्रकार है-
देवत्रातो गलो ग्राह इति योगे च सद्विधौः। मिधरते न विभाषन्ते गवाक्षः संशितत्रतः॥

## く९-इन्द्द्रे च छ।१1? 281

## गोरवङ् स्यादिन्द्रे। गवेन्द्र:।

गोशब्द के अवयव पढ् (ओकार) को अवछादेश होता है इन्द्र शब्दावयव अच पर में रहे तो। गो इन्द्र-गवेन्द्र:, बड़ो बेल। वैदिकों ने "दन्द्रे च नित्यन्" पाठ माना है वा्ट असक्नत है सूत्र में विकल्प की अनुवृष्ति सूत्र वैयर्थ्य से ही नहीं आती है नित्यय् की कोई जावरयकता नहीं है। उत्तर सूल्न में नित्य गएण का अन्पफल है क्य आगे स्पए्ट होगा।

## अथ प्रबृत्तिभाब:

## ९०-प्लुत्रपृद्या अचि नित्यम् ६।१११२५।

ल्लुताः प्रगृस्याश्习 वन्यन्ते तेडरिच परे नित्यं क्रकृत्या स्युः। एहि कृष्ण ३ अन्र गौभ्चरति। हरी एतौ। नित्यमिति किम् । ह्री एतावित्यादावयमेब प्रकृतिभावो यथा स्याढ़िकोऽसबर्ण इति ह्वस्वसरुणितो मा भूत्।

प्रकृत्यान्तः पादमण्यपरे ६ाश११५५ा से इस 'सर्वंत्र विभाषा गो:' आदि सूत्रों में प्रकृति का अधिकार है इसको वोधनार्थ 'अथ प्रकृतिभावः' यह लिखा है। किसी ने लाघवार्थ "नान्तः पादमन्यपरे" न्यास किया है, उस मत में 'सर्वत्र विभाषा' आदि में 'न’ का अधिकार आने पर भी दोष नहीं है। किन्तु 'पलुतुपगृद्याः' सूत्र में न के सम्बन्ध से इछार्थसिदिधि नहीं है अतः उन्तरोत्तर अनुवृत्त्यर्य प्रकृति का ही सम्बन्ध आवशयक है, 'नान्तः पादम्' यह असक़त है एतदर्थ हिखा-अथ प्रकृतिभाव इति।

เलुत एवं प्रगृष्य आगे कहे जायँंगे वे अच् परक रहें तो नित्य प्रकृतिभाव से रह्दते हैं। अर्थात् सन्धि के कारण रूपन्तर नहीं होता है। आवो कृष्ण यहां गार्यें चरती हैं = एहि कृष्ण ३ अन्र गोश्चरति। 'दूरादूश्रूते च' से कृष्ण का अकार फ्लुत है। यहाँ दीर्ध सन्धि प्रकृतिभाव होने से न हुई । वे दोनों सिंह हैं - 'हरी षतां’ यहाँ हैकारान्त द्विवचन हरी की 'ईदूदेत' सून्न से पगृद्य संशा है। यहाँ यण प्रकृतिभाव छोने से न हुआ ।

प्रश्न-६।श२४ में विभाषा की अनुवृक्ति नहीं यहाँ नित्यम्रकृतिभाव होता नित्यम्रहण सूत्र में क्यों किया ?, ( समा- ) श ‘नुत्रम्रगृद्या अचि' ₹ नित्यम्' इस प्रकार योग विभाग है। ? के समान ही अर्थ २ का है अतः 'नित्यम्' सूत्र बाधक बोधनार्थ है, तात्पर्य यह है कि 'हरी एतौ' इत्यादि लक्ष्ल्यों में : से पात्त प्रकृतिभाव को इकोडसवर्ण विकल्प से बाध करने के लिये प्रवृत्त है उसको 'नित्यम्' ने बाध किया । अतः हस्व समुच्चित प्रकृति भाव का अभाव बोधन कर 'हरीप एतौ' एक ही रूप हुधा।

## ९?-इकोऽसवर्ण शाकल्यस्य हसंश्च ६।?।? २ज1

फ्दान्ता इकोऽसवर्णेडचि परे प्रकृत्या स्युर्हस्वश्य वा। अच ह्वस्वविधानसामर्थ्योढ़व प्रकृतिभावे सिद्दे तदनुकर्षणार्थं्यकारो न कर्तव्य इति माध्ये स्थितम् 1 चक्रि अन्र 1 चक्र्यत्र । पदान्ता इति किम् । गौर्य्यं। छन समासे \% । वाप्यम्बः । \% सिति च \%। पार्श्वम्।

असवर्ण अच् पर में रहे तो पदान्त एक्व को विकल्प प्रकृतिभाव और हस्व होता है। पक्ष में यणादेश होता है। हस्वविधि पक्षमें यण् होने पर तो हस्व का विधान करना ही व्यर्थ है, इस कारण सन्धि न हुई, ऐसी स्थिति में प्रकृतिभाव के अनुकर्ष के लिए सून्न में चकार व्यर्ध है। इन् प्रत्ययान्त चकी आगे अत्र हस्व प्रकृतिभाव चकि अन्र। पक्षमें यण् चक्त्यत्र $=$ विष्णु यहां है । गौरी औ, में ईकार पदान्त नहीं है । यण्, 'अचो रहाभ्याम्' य् का द्वित्व विकश्प से गौर्यौं, गौयौं दो रूप। समास में असवर्ण अच् परक पदन्त एक् को हुस्व प्रकृतिभाव नहीं होता है। वापी अभ्षः वण् वाव्यक्ष: $=$ तल्लाव का घोड़ा, या किसी का संज्ञा। सकार शत्संघक प्रत्यय के अच् पर में रहे बहां गिकएप से पदान्त इक् को हस्व और प्रकृतिभाव नहीं होता है। पर्शुं से समूह अर्थ में गस-

अस् आदि वृद्धि पार्श्यु अः हस्व प्रकृतिभाव का निषेध यण् पार्थम् = कोख। पर्शु का अर्ष है कोख की हट्डी $=$ अस्थि है।

## 

 समासेडष्ययं प्रकृतिभावः। सत्त हृषीणाम्। सत्रर्षीणाम् ।

अक् आगे रहे तो हस्व पदान्त फकार को हख्व और प्रकृतिभाव विकल्प से समास में असमासे होता है। न समासे वार्तिंक यहां नहीं पढ़ा है। अतः फलितार्ध कथन है सर्वत्र। जाक्षण वर्ण का ॠषि अर्थ में अल्ला फषिः हस्व पकृतिभाव बह्स ऋषि:। पक्षमें अ फक्नार अर् गुण रेफ का ऊर्ष्वग-
 वेदेन। समास में भी हस्व प्र०, सप्र ₹षीणान् पक्षमें गुण सपर्षींणाम्। सात ॠषियों का। आा छच्छत् में आगम आ पदान्त नहीं, ‘आटश्व' सूत्र से आ छ की आर् वृद्धि हुई आच्छछ्ट = गया।

## ९३-बाक्यस्य टे: प्लुत उदाँच: ८।श।८श

इत्यधिकृत्य-
वाक्य की टि को $\begin{gathered}\text { लुत एनं उदात्त होता है। ऐसा यह सूत्र उत्तरोत्तर सूत्र में अधिकृत }\end{gathered}$ होकर बोधन करता है। यह केनल अधिकार सूत्र प्लुत और उदात्त दो पर्रों के अधिकारार्थ है। इस सूत्र का अधिकारपूर्वक आगे के सूत्र को आचार्य उच्चारण करते हैं। पूर्वकालिक अधिकार क्रिया उत्तर कालिक कथन किया अतः अधिकृत से क्त्वा गतिसमास ल्यप् तुक् होकर 'अधिकृत्य' का सिद्धि है। "समानकर्तृकयोः पूर्वकाल पाचां क्ता" सूत्र है।

## ९४-प्रत्यभिवादेऽगाढ़े ८।२ा८३।

अइादविषये प्रत्यभिवादे यद्र वाक्यं तस्य टे: प्लुतः स्यात्, स चोदात्तः। अभिशऩये देबढ़्तोऽह्म् मो:। अयुष्मान् एधि देवढ़त्त ₹। ख्तियां न ॠ। अभिवद्ये गार्ग्यहम्। ओो आयुछमती भव गार्गि। नाम गोत्रं वा यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तन्रैब प्लुत इष्यते । नेह-आयु⿶्मान् एधि। नो राजन्यविशां वेति वाच्यम् ऊ। आयुछमान् एधि ओो: ३। आयुछ्मान् एधि इन्द्रवर्म३न्। आयुछ्मानेधीन्द्रपालित ३।

प्रणाम करने के पश्चाव् उस प्रणाम करने वालं से उलटकर आशीर्वादादि युक्त गुरु आदि का भापण रूप प्रत्यभिवाद, उसका विषय = जिन को प्रत्यभिवादन करना है वह मनुष्य जो शुद्र न हो अर्थाह झाह्मण, क्षत्रिय, वैरय हो तो प्रत्यभिवाद के वाक्य की टिसंजक को पल़ुत अारेश होता है वह उदान्त हैं। में देवदत्त प्रणाम करता हू, उसके बाद गुरु भादि कहते हैं-देवदत्त ₹ तुम्हारी बड़ी उ习 हो। स्री के प्रणाम बाद प्रत्यभिवादन के वाक्य होने से 'गागिं' यहां फलुत न हुआ। में गार्गी प्रणाम करती हू, हे गार्गों तुम अधिक वयः से युक्त हो। जहाँ प्रत्यभिवादन वाक्य कें अन्त में नाम या गोत्र = वंराबाचक शब्द हों वहां दिसंज्ञक को उदाक्तत्वविशिष्ट च्लुतादेश होता है। जहाँ नाम या गोत्रार्धक शब्द नहीं है वहाँ म्लुतादे़े नहीं होता है। भो शब्द राजन्य $=$ क्षत्रियवाचक शंब्द, विश् = वैर्य वाचक शब्द वाक्य के भन्त में रहे वहाँ प्लुत होता है —मूल में कम से तीन उदाहरण है । भो ₹ पनुत वर्मअन् प्लुत, पालित ३ म्नत है। इन्द्रवर्मन् क्षत्रिय का नाम । इन्द्रपालित वैरस का नाम है।

## वैयाकरणसिद्धान्तकीजुपद्वा

## ९५－दूराद्धते च दाश।८४।

दूरात्सम्बोधने यद्र वाक्यं तस्य टे：ल्लुतः स्यात् । सक्कून् पिब देवदत्त्त ३।
स्वाभाविक प्रयत्त से अधिक प्रयल भर्वणार्ध किया जाय उसको दूर कहते हैं। जिसको कुनाया जाय बह सुनेगा या नहीं उस संदेह से अधिक प्रयत्न से उच्चारण यह उर्य दूर का हुआा। दूर से कुल्नाने के वाँ्य की टि को चुता होता है। सऩत् विव देवद्त्त इ यहां अकार अन्तिम को प्लुत हुआ। देवदत तूं．सतु पा।

## ९६－हैंहेप्रयोगे हैहयो：く।शाく५।

एतयोः पयोगे दूराद्धूते यद्ध वाक्यं तन्र हैहगोरोरेव प्लुतः स्यात्। है ३ राम । राम हे ३।

है हे शब्द शन शब्दों से सम्बोधन अर्थ की प्रतीति होती है，अतः द्रोनों हूयमानार्थंक है，गुरो－ रनृत＇से प्डुत सिद्ध था वह सूत्र नियमार्ध है।

दूर से ज्ञालने के बाक्य की टि को प्युत हो तो ‘है＇＇官＇शब्द की टि को ही，अन्य को नहां। सूरूने प्यम＂है＇शब्द है अतः उसका प्रयम उदाहरण देना ही उचितित है，वाद में＇仓े＂का। अन्य आचार्य का यह मते है कि नाम आहुण नहों हैं वहाँ पुुत निपेष होता है ऐसे प्रयोग में फ्खुत करने के लिये विध्यर्य है हें गहण है । यथा एहि है ₹ यहाँ ससने पुत् किया। पहि है ₹ आदि।



## ९ง－चुरोरनृतोऽनन्ट्यस्याप्येकैकस्य पाचाम् C।२।८६।

दूराद्धते यद्वक्यं तस्य ॠद्रिनस्यानन्त्यस्यापि गुरोर्वा प्लुतः स्यान्। दे़३वद़त्त। देवढद३्त। देवदत्त्त ३ गुरो：किम् ？बकारात् परस्याकारस्य मां भूत्। अनृतः किम् ？कृणण ३। एकैकम्रहं पर्यायार्थम् । इह प्राचासिति योगो विभज्यते। तेन सर्वः न्लुतो विकल्यते ।

दूर से सम्बोपनार्थ वाक्य की टि को ही प्कुत होता है，ऐसा नहीं किन्तु ताहश वाॅ्य का ऋकार एवं अन्त्यभिज्य गुर संंशक अच् पर्याय से（एक साथ नहीं）फुतुत होता है विकल्प से । कममशः उदाहाह्रण प्डुत के मूल में दिये हैं। वकारोत्तर देवदत्त में अकार ल्डु को प्लुत निवेषार्थ सूनलें गुुपद है। कृष्ण ई में ऋवर्ण को प्उत निषेपार्ध अनृत है । सूत्रें अनि शब्द अन्ल्य अनल्ल्य सभी को ट्छुतार्ध है। पर्याय से ही प्डुत हों एतदर्ध सूत्र में एकैक गहण है। एक साथ सभी गुरु－ वण्णां को प्युत न हुआ，देववदत्त में जब एकार को प्डुत तब अकार दोनों को नहीं अकारों को भी
 मत से विकल्प से छोते हैं। जहाँ प्रुत नहीं है वहां प्रृतिभाव न होंने से सन्यि होती है।

९८－अप्दुतनवदुपस्थिते ६।१११२९।
उपस्थितोडनार्ष इतिशब्दस्तस्मिन् परे प्लुतोड्ल्लुतवद्नवति，（ अप्लुतकार्य यणादिकं करोतीत्यर्थ：）। सुश्लोक ३ इति। सुश्लोकेति। वत् किम् ？अप्लुत इत्युक्केड्लुत एव विधीयते，द्लुत्तश्र निषिक्यते। तथा च प्रगृसाश्रये प्रकृतृतिभवे ब्लुतस्य श्रणं न स्यात् । अमी ३ इति ।

वेदमन्त्र घटक से भिन्न हति शब्द पर में रहे वहां पलुता प्लुतमिन्न की तरह होता है। अर्थाइ इस प्तुतनिमिन्तक प्रकृतिभाव न हुआ, अतः सन्धिकार्य निर्वाध होता है। जिस प्लुत की अप्लुत सहारा करते हैं उस पल्लुत का पनुतत्व अक्षुण्ण है। नष्ट न हुआ। यथा नाह्मगसदृरा क्षत्रिय है वहाँ क्षत्रियत्व सदृरा कहने से नष्ट नहीं होते हैं। सुरलोक ₹ एति-यहाँ क् के बाद का आकार เलुत को अप्लुतवन्द्राव सें ᄃल्लुतनिमित्तक प्रकृतिभाव के अभाव से गुण होंकर सुइलोकेति ।

सूत्र में ‘अव्तुत' इतना ही कहिये, वत् ग्रहण क्या किया ? इसू राष्षा का समाधान—यदि सूत्र में 'वत' न करते तो सूत्रार्थ इस प्रकार का होता-अवैदिक इति शब्द पर में रहे वहां प्लुत नहीं होता है, इस अर्थ से प्लुतभ्रवण का अभाव होता, क्योंकि प्लुत हुआ ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में ‘अभ्नी३ इति' यहाँ ईकार की '\{दूदेद्' सूझ्से प्रगृब्बसंशा हुई है वहां अर्मा का ईकार में घृट्ट प्लुत श्रवण न होगा। वट् गहण सूत्र में करते हैं तो 'अप्लुतवव' से प्लुत अप्लुत सदहामात्र होने से प्लुतत्व उसमें निर्बाष है, अतः पनुत का श्रवण होता है, अग्नी इति में ईकार अप्लुतवत् होते हुए वहां सन्धिकार्य न हुआ, फलुतनिमित्रक प्रकृतिभाव यहां न होते हुए भी प्रगृष्य निमिन्त प्रकृतिभाव है अतः सन्धि न हुई । प्रकृतिभाव में दो निमिक्त हैं १ प्लुत २ प्रगृब्ब। सुइलोक शब्द का यश अर्थ है। यथा 'पुण्यइलोको नलो राजा’ इति। 'श्रोभनाः क्लोकाः=यशांसि यस्य सः' यहाँ बहुनीहि है, सम्बोधन में हे सुश्रोक।

## ९५.- ई३च चक्रनर्मेणस्य ६११११३०।

ई३ कार: ल्लुतोरचि परेडप्ल्लुतवद्व वा स्यात् । चिनुहि ३ इति चिनु हीति । चिनु हि ३ इदम् 1 चिनु हीदम् । उभयत्र विभाषेयम् ।

टलुत ईंकार चाक्रवर्मण मुनि के मत में अप्लुतवत् ( प्लुतभिन्नसदृश) होता है अच् पर में रहें । मुझे क्या करना चाहिये ? इस प्रइन के बाद आशा-चिनु हि, हति। चिनु हि, इदम्। यहाँ इति इदम् । रहित ही उत्तर है हन दोनों का कथन अच् परत्व सम्पादनार्थ एवं प्राप्षाप्राह विभाषा घोतन के लिए भी 'ददम्', है। यहाँ हि का इकार को 'विभाषा पृप्पतिवन्ने हें' से 'लुखत हुआ है, 'हि' अव्यय निश्चयार्थक है चिनु लोडन्त है, सिपः स्थानिक हि का 'उनश्च' सूत्र से लोप है। अॅजुतवय् भावपक्ष में दीर्घ। अभाव पक्ष में टलुतनिमित्तक प्रकृतिभाव से सन्थि का अभाव है। चिनु का अर्थ है-इकदा करों। सूत्र में हस्व इकार का निर्देश ही उचित है, अन्यथा भ्रम होगा उदाहरण में भी हि का ₹कार है टलुत का अनुकरण इकार हैं तथापि सूत्र निर्देशांसमय ई लिखना ठीक नहीं है। प्रार्चान हम्तलिखित पुस्तकों में '‘्है' ऐमा पाठ
 को नहीं है। इसके बाद प्रगृद्य कहते हैं।

## १००-र्द्रद्देद्द्विचचनं प्रगृह्यम् १११1\}?1

ईदृदेदन्तं द्विवचन प्रगृह्यसंज़ं स्यात्। हरी एतौ। विष्णू इमौ। गङ्झे अमू। पचेते इमौ। 'मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम’ इत्यत्र तिववार्थे वशबऩो वाशब्द़ो वा बोध्यः।

यह सून्र संज्ञा विधायक है अतः ‘संश्ञाविधौ’ प० से द्विवचनान्तार्थ न हुआ। दार्घ ईकारान्त दोर्घ ऊकारान्त एवं एकारान्त द्विवचन की प्रगृष संक्ञा होती है। यह दो सिह है— हरी एतौ। यहां 'अन्तादिवच? से परादिवद् माब से ईकार में द्रिवचनत्व है। प्रगृष से प्रकृतिभाव एण् सन्धि यहाँ न

हुई । यंह दो विष्णु है - विष्णू इमौ प्रगृह्यसंज्ञा प्रकृतिभाव। गक्ष अमू में अय् न हुआ। पचेते इमौ यहाँ भी अय् न हुआ। द्विवचनान्त 'मणी इव' में प्रगृह्ध निमित्तक प्रकृतिभाव से दीर्ध निषेध क्यों नहीं हुआ ?, यहाँ सादृशयार्थक वा अथवा व अन्यय है। इव शब्द का शयोग ही नहीं है न दीर्ष सन्धि हुई है ! 'व’ वरुण का वाचक एवं सादृरयार्धक भी है। व वा पर्य्यायवाचक है। कोई कृषक के दो बछड़े दूर दूर पर एक ही रस्सी में बंधे हुए, उनके बीच में ऊँटट ने उन दोनों को उपरि उठा लिया तब वह कृषक कहता है की दो मणियों के समान मेरे प्रिय दो बछड़े ऊँट के अगलबगल लटक रहे है। "मणी वोष्ट्र्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम" यह महाभारत का वाक्य है ।

## ?०१-अदसो मात् १।?1? २।

अस्मात् परावीदूतौ प्रगृहौ स्तः। अमी ईशाः। रामकृषणावमू असाते। मात् किम् | अमुकेक्न। असति माद्धाहणे एकारोऽर्यनुवर्तेत ।

अदस् शब्द के अवयव मकार से अव्यवहित उत्तर दोर्घ ईकार या दीर्ष ऊकार की पगृह्यसंश्रा होती है। अनी ईशाः प्रगृघसंश्षा प्रकृतिभाव से यहाँ दार्ध न हुआ। यह बहुत समर्थ हैं। रामकृण्णौ वे दोनों द्विवचनान्त शाब्द प्रयोग अदस् झाब्द यहाँ पुह्धिक एसके श्ञानार्थ है। अदस् शब्द्ध के रूपसिद्धि में मुत्व मीत्व कार्य असिद्ध से बाद में होते है प्रथम विभक्ति कार्य से यहाँ अदौ की सिद्धि बाद में दकार को मकार औकार को दीर्श ऊकार हुआ है 'अमू आसाते' प्रगृह्यनिमिन्तक प्रकृतिभाव से यण् न हुआ। पुह्हि? नपुंसक में अदे वनकर द्विवचन में अमू हुआ वहाँ मुत्व मीत्वादि असिद्ध होने पर द्रिवचन बहुवचन में ‘अदे’ की पगृस्घसंश्ञा पूर्डसूत्र से सिद्य है। किन्तु पुंसि अदौ की किसी से प्रगृब्बसंशा सिद्ध नहीं है। 'अदसो मात' सूत्र के आरम्ज सामर्थ्य से यहाँ '‘ूर्वन्न’ सूत्र मुत्व मूत्व भी को असिद्ध नहीं करता है अर्थात् ‘अदसोऽसेः' असिद्ध न हुअः ।

मात् किमू ? सूत्र में मात् ग्रहण न करने तो पूर्वसूत्र से ईंत् ऊत् की अनुवृत्ति जिस प्रकार यहाँ आती है, उसी प्रकार 'एव' की भी अनुवृष्ति नाती, तब अकच प्रत्यययुक्त बहुदचन में 'अमुके अन्न' यहाँ भी प्रगृष्घंशा प्रयुक्त पदृतिभाव से पूर्वर्प जो हट है घह न हो सकेगा। मात् अ्नहण करने पर पक्वमी परिभाषा से मकारा से अव्यवहित अदस् शब्द का अवयव एकार नहीं सम्भव है अतः ऐत् की अनुवृत्ति न हुई । मात ग्रहण से पूर्बसूत्र के एकदेश-र्रत् जत् की ही अनुवृत्ति स्वरितत्व प्रतिशाबल से हुर्। 'अमुक' यहाँ अदस् शब्द्व की टि अ+ स् ्सके पूर्व में अकच् होकर 'अदकस्' भी तन्मध्यपतितन्याय से अदस् ही है। ? माद् ग्रहण से एकार की अनुवृत्ति का अभाव। २ एकदेश की अनुवृत्ति। ₹ मात् कहने से ही सूत्र वैयथ्च्यमूलक 'पूर्वन्रासिद्घम्' की यहाँ अप्रवृत्ति है।

## 

## अयं प्रगुएः स्यात् | अस्मे ईन्त्रावृहस्पती ।

शकारेत संख़क ए अदेश की प्रगृष्षसंशा होती है। 'असमे’ ( ॠ० म० सू० ४९ म० ४) यंहाँ 'सुपां सुलुक्' ११२९। से म्यस् को झे आदेघ क्रआ है। एकार शित् होने से सर्वारेशा है। चतुर्थी बहुवचन में अस्मम्यम् न होकर 'अस्मे' सहाँ प्रगृ््य प्र० से अय् न हुआ।

## ?० ३-निपात एकाजनाडू $\{1 ? 1 ? 81$.

एकोडजानिप्पत आङुवर्जः प्रगृह्वः स्यात्। इ विस्मये, इ इन्द्र:। उ वितर्के,

उ उमेशः। अनाब्नित्युत्तेर्डब्दाकार: प्रगूब्न एव। आ एवं नु मन्यये। आ पवं कित तत् | हिन्तु न प्रगृद्धः | ईषदुण्णम्-ओण्णम् | वाक्यस्मरणयोरब्त्त्र |

## छपदर्थ क्रियायोगे मर्यादा़्मिविधौ च च:। एतमानें बित्ति विद्याढ्द वाक्यस्मरणयोरब्न्त्र ॥ इति। अन्यत्र ङिद्धिति विवेकः।

अधिकरण घञ् प्रत्ययान्त निपात का अथँ $=$ अंनेक अर्ध जहाँ उपस्थित हो। अर्थाव अनेक अर्थ का दोधक निपात शब्द है इसी लिए कहते हैं नि निपात के अनेक अर्थ हैं। एकाच् में कर्मधारय है एक अन्चूप निपात। अनाङ् का ङित् आकाररहित अर्थ है। उकार इत्संखक आ को होंड़कर एक अच्रूप निपात की ग्रगृह्यसंशा होती है। यह हन्द्र है = 'ा इन्द्र:' 'चादयं।इसत्त्वे' से इकार की निपान संशा है । निपात पद योगरूढ है। इससे प्रगृक्षसंज़ा प्रकृतिभाव से ढोर्घ यहाँ न हुआ। क्या यह शांकरजी हैं=‘उ उमेशः' प्र० प्रकृ० दीर्घ का अभाव। ईंषदर्थ-क्रियायोग-मर्य्यादाअभिधिवि इन अर्थो में आ छित् है अन्यत्र = वाक्य-स्मरण में आ अढित् है। "ईषदर्थे कियायोगे मर्याढाभिविधाँ चन्र यः। एतमानं डितं विद्याद्र वाक्यस्मरणयोरहित् II" यह कारिका मूल में प्रार्चान पुस्तकों में नहों है, टीकाओं में पठित इसको मूल में जोड़ दी गई है ।

वाक्य में-पहले आप मुझे वैसा नहीं समझते थे सम्प्रति वैसा समझने लगे हैं = 'आ एवं नु मन्यंस। आ की प्रगृब्बसंज्ञा के पूर्व में निपातसंज्ञा करनी। वृद्धि न हुई। स्मरणार्थ-‘आ एवं किल नत्' निपात प्रगृथ्य प्र० भा० वृद्दि का अभाव । मुझे स्मरण हो रहा है कि यह बात ऐसी ही हैं । विकेक = विचारार्थक है ।

## १०४-ओत्र श१११५i

## ओदन्तो निपातः : गुष्यः स्यात् । अहो ईशाः।

ओकारान्त निपात की प्रगृस्यसंश्ञा होती है। अहो ईशा:, यहाँ निपातसंश्ञापूर्वक पगृहसंजः तन्निमिन्तक प्रकृतिभाव से सन्धि न हुई।

## १०५-सम्बुद्धौऔ आकल्यस्येताजनार्षे १1१।?६।

सम्बुद्धिनिमिम्तक ओकारो वा प्रगृब्टोरवैदिकेक इतौ परे। विष्णो इति-विष्ण इति विज्णविति । अनार्षि इति किम् । घह्लबन्धवित्युव्रवीत् ।

सूत्र में 'सम्बुद्धौ’ सत्तम्यन्त पद है, यहाँ निमित्त सर्तर्मा है। पर सप्तमी मानने पर नपुंसक में हे उपों इति वहाँ विभक्तिलुक् से सम्बुद्धिपरक ओकार नहीं हैं। प्रत्ययलक्षण नहीं है। 'न कुमता' से उसका निषेध हैं। निषेध सर्वंत्र अनित्य हैं उसमें प्रमाण नहीं है सर्वत्र निषेध अनित्य रहं तो न लुमता का निर्माण ही व्यथे हो जायगा। इस पक्ष का आश्रय कर ग्रन्धकार अर्थ निंदेंश कर रहें हैं कि-

सम्बोधन एकवचन की सम्बुडि संज्ञा को मानकर ओकार वेद़िन्न इति शब्ड के पूर्व में रहे तो उसर्का (ओकार की ) विकल्प से प्रग्ह्हमंज़ा होती है ।

विणु शब्न्द के सम्बोधन में एकचनन सु की सम्बुद्धि संज्ञा, उसकों निमित्त मानकर 'हस्वन्य : गुणः' से गुणकर ‘ह विण्गो ₹ति' पगृत्य पकृतिभाव में रूपान्तर न हुआ। पक्ष में ओ के अवांदंश 'लोपः शाफल्यस्य' से विकलप लोप हुआ, होप 'पूर्व्च' से असिद्ध होने से गुण का अभाव 'विणा इनि' लोपाभाव में विण्णविति तीन रूप। वैडिक मन्त्र में बह्सबन्धु ने ऐेसा कहा =

8 सि० कौ०

ब्रहलन्धो इति में इसकी प्रवृष्ति न हुई ओ को अव् आदेश हुआ ब्धान्दसत्वाव वकार लोपाभाव है। मन्त्र में－＂एता गा ग्मनन्धवित्य्यव्रवाव＂।

## १०६－उञ：ใ1？1ใ 91

उन इतौ वा प्रागुक्रम्। ड इति－विति।
जकारेव्ट संजक निपात उकार की हति शब्द पर में रहे तो विकल्प से प्रगृह्यसंशा होनां है। उ इति यहां यण् न हुभा। पश्ष में यण् विति＝उकार का उचारण। यहाँ तीन रूप होंते हैं दो बता चुके है। एक और बताया जायगा।

## ใ०け－ऊँ १1श1？く1

उन इतौ ढीर्घोडनुनासेक：प्रग्न巨्यश्र ऊँ इत्ययमादेशो वा स्यात् ऊ इति－विति।

पक्ष में पूर्वोंक्त दो मिल कर तीन रूप हुख।

## १०८－मय उलो वो वा ८ा३३३।

मय：परस्य उनो बो वा स्यादाचि। किमु उक्तम्। किम्वुक्तम्। वस्या－ सिद्धंत्वानानुस्वारः 1 （ वत्वस्यासिद्यत्यानानुस्वार：）

मय् से पर ज्कार की हत्संश्रा वाला निपातसंशक उकार को वकार विकल्प से अच् पर में रहे तो होता है।＇किम् उ उत्तन्’ यश्रां पथम उकार को दादेश से किम्बुक्तम्। पक्ष में निपात की प्रगृस्यसंज्ञा，प्रकृतिभाव ‘किमु．उत्क्रम्’ दीर्घ का अभाव। क्या कहा।

चिमश्श—＇किस्वुक्तम्＇यहाँ वकाररूप हल् निमित्तक＇मोडनुस्वारः＇से अनुस्वार न् का क्यों न हुआ ？，＇मझ－उनो बो वा＇परंत्रपादी शास्त है ।＇मोडनुस्वारः＇।८।३१२ पूवंत्रिपादी हांत्र है यहाँ＇‘ूूर्वन्तासिद्धम्＇सू० से पूर्ूंत्रिपादी शाख्न की दृष्टि में पर त्रिपादी शास्त कसिद्ध हैं，शास्न असिद्ध से तठ्बोध्य कार्य भी असिद्ध स्वतः होता है，अतः अनुस्वार न हुआ।＇वस्यासिद्धत्वात＇ यह पाठ प्रार्चीन पुस्तकों में ही है।＇वत्वस्य＇माने वत्व का आश्यय बकार ही अर्थ है धर्मे तो होता नहों लक्ष्य में । धर्मी प्रयोग में भाता है। जइत्व कुत्व श्रुत्व ष्तुत्व भादि में यही कम से ज्ञान करना，आचार्य्यों ने ऐसा क्यों कहा उसका समाधान यह है कि उपाधियाँ एवं धर्म कल्पित हैं। अर्थाव विदोषर्षाभूत्त यावत्पदार्ध पारमायिंक दशा में कलिपत है विरोष्यांशा घह्न स्वरूप हैं। उह्य स्वरूप विरोष्यांश का विषान सम्भव नहीं है। धर्म का ज्ञान जो अच्नानमूलक कलित हैं，उसमें विधान का जान करना ।
＇मय उछो वा’ ऐसा न्यास कर इसको ‘हको यणचि＇के बाद पढ़कर यण् की इसमें अनुवृच्ति कर＇मयू से पर उकार को यण् होता है अच् पर में रहे तो＇इस न्यास में लाधव है । अनुक्वार की यधपि इस पक्ष में प्राप्ति है किन्तु अन्तरद परिभाषा से बहिरक्न यण् अन्तरह़ अनुस्जार की हृट्टि में असिद्ध है। यह समाधान अट्यन्त असक्रत है। त्रैपादिक अन्तरक शास्त रहे वहाँ अन्त－ रक्र परिभाषा की प्रवृत्ति किसी भी पक्ष में नहीं होती है यह वैयक्रणों का सिद्धान्त है। सन्निपात परिभाषा से यहाँ अनुस्वार नहीं होगा।＇प्रत्यह्ह्ह्वात्मा की सिद्धि के लिए यथाभ्रुत न्यास को ही रखना उचित है। प्रत्यक्， 3 आत्मा उ को व्，वह वकार असिद्ध दोने से＇उमो छस्वाए＇से उट् हति संक्षक ढ़ हुका।＇गबाभ्रम्＇आदि में दीर्ध दर्शान से सन्धि कार्य में सन्निपात

परिभाषा की पवृति नहीं होती है। 'किम्नुक्तम् किम् उ उत्कम् २ रूप होते हैं। ₹く रूप कहना अत्यन्त असझत है।

## १०9-ईद्रतौ च समूस्य र्थ 9191991

सत्रम्यर्थ पर्यवसन्नमीदूदन्तं प्रगृछं स्यात् । सोमो गौरी अधिश्रितः । ॠ० वे० म० सृ० १₹ म० ₹ मासकी तनू इति सुपां सुतुणितिं सत्तम्या लुक अर्थग्रहणं किम्। वृत्तावर्थान्तरोपसंकान्ते मा मूत्। वाप्यासग्बो वाप्यम्ब: ।

सप्रम्मा के अर्ध में सिथर रहने वाला (परन्तु प्रत्यक्ष सप्तम्यन्त नहीं) ईकारान्त या ऊकारान्तहूप प्रगृह्म जानना। सोमो गौरी अविश्रितः, मामर्की तनूः' इति। इन वैदिक उदाहरणों में 'भुपा सुलुक! से सत्रर्मा का लुक्= अदर्शान है। यहाँ मूलरूप ही रह गया है 'गौरी' 'तनू' इनके आगे अच् वर्ण रहने पर पगृस्संज्ञा, प्रकृतिभाव से सन्धिकार्य न हुआ। गौरी ईकारान्त तनू ऊकारान्त सत्तमी के अधिकरण के अर्थ में स्थिर है, अन्य अर्थ का ओर इसका कमण नहीं हैं। यहाँ अन्य अर्थ से पक्रत्यर्थ से अन्य अर्थ लेना। यह सूत्रार्थ है।
(प्रहन) "अर्थग्रहण ाकम्" इकारान्त ऊकारान्त शब्द सत्रमी के अर्थ में हो ऐसा क्यों कहा ? अर्थग्रहण करने का आशाय यह है कि अन्त त़क सप्तमी का ही अर्थ रहना चाहिये, नहीं तो समासादि वृत्ति से अन्य अर्थ की और उसका क्रमण हो जाने पर वहाँ भी प्रगृह्ध संजा हो जावेगी। यथा-‘वाप्याम् अ'्व:' इसमें बावर्डा में घोड़ा ऐसा मूल का अर्थ होते समास होने से वार्पी का अश्ध शब्द्द के अर्थ की ओर ऋमण हुआ है, इस कारण वार्पी शब्द् प्रगृद्म न होते तलाव पर का घोड़ा ऐसे अर्थान्तर की प्रर्तति से सनिधार्य यण् होकर 'वाप्यश्ष:' कीे सिद्धि हुई ।

वृत्तौ-? कृत्, २ तद्वित, ₹ समास, $૪$ सन. न्त धतुतु, ५ एकशेष इसको वृत्ति कहते हैं। वृत्ति = अर्थ विस्तार करने वार्ला शाब्द स्थिति। सभासादि वृत्ति में पूर्वपद एवं उत्तरपद स्वार्थ को कहते हुए समुदायार्थवाचक भी है। सप्तमी तत्प्रकृति इनके अर्थमात्र वाचक नहीं हैं। इकारान्त ऊकारान्त गोरी तनू रब्द् 'यः रिाष्यत' न्याय सं अधिकरणार्थक है। अर्थान्तर से पक्षृत्यर्थ प्रत्ययार्थ भिन्न अन्य अर्थ का अवाचक यह अर्थ करना ।

विमर्शी-सूत्र में अर्थग्रह्ण न करना। ईकारान्त नकारान्त सप्तमी की प्रगृह्यसंज्ञा होती है यहाँ 'संज्ञाविधीं' परिभाषा से तदन्त विधिनिघेध से ईकारान्त ऊकारान्त सर्तर्मी की प्रगृह्यतज्ञा अर्थ से तुप्त विभिक्तक ग्थल में प्रत्यय लक्षण का 'वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्' निषेध होने से वहाँ प्रगृह्यसंज्ञा नहां होगी, इस अर्थ में मूत्र वैयर्थर्य से तदन्त विधिनिषेधक 'संज्ञाविधों' परि० की प्रवृत्ति न होगी। ययी पर्पी शब्द के सप्तरी में भाष्यप्रामाण्य से रूप ही सप्रमी एकवचने नहीं होने यदि होते हें तो ‘यरिय' 'पयिय' यही। "नात्र इंदन्ता, सप्तमी" यह भाष्य है। ऐसी परिस्थिति में इकारान्त ऊकारान्त सप्तम्यन्त बर्थ सूत्रारम्भ से होगा, अर्थग्रहण का क्या प्रयोजन है ? अथता लाधवमूलक न्यासान्तर $२$-ईदूतौ च सत्तमी प्रगृह्यम् २-अदसः, ३-एच्च द्विवचनम्। २ रंत् ऊत् की अनुवृत्ति ₹ में आने से मात् की कोई आवइयकता नहीं है। ३ में ईत् ऊत् की अनुवृत्ति से कार्य निर्वाह होगा। गुरूभूत न्यास करण से यहाँ तदन्त विधि होती है। 'ईदूदेत" में तदन्तविधि नहीं होती है वहाँ तदन्तविधि न होने से ‘कुमार्य्यगारम्’ हुआआ, यहाँ तदन्तविधि से लुप्तविभक्त्यन्त गौरी आदि का प्रगृद्धसंशा हुई। पुनः सूत्र में अर्थय्रह्रण कर वाप्यक्ष आदि सूलोक फल ही है। गुरुभूत न्यास में पूवं प्रदर्शित बैजात्य है।

## ११०-अणोडमगृघस्यनुनुनासिकः ८।८।५ज।

## अप्रगृ््यस्याणोडवसानेऽनुनासिको वा स्यात्। दधिं, दाधि। अप्रगृह्यस्य किम् 1 अभी।

## इत्यच्सन्धि: ।

अवसान में अपगृ⿺्न अण् ( अ ₹ उ) को अनुनासिक विकल्प से होता है। दधि यहाँ 'विरामोऽवसानम्' से अवसान संज्ञा है, अवसान में विद्यमान हस्व ₹कार अप्रगृद्य है, विकल्प से अनुनासिक हुआ। पक्ष में निरनुनासिक है। दधि का अर्थ दही है। अशी का ईकार प्रगृह्य है अतः निरनुनासिक ही ईकार है। सन्बि शब्द शब्दसंह्तितिमित्तक कार्य को प्रतिपादन करता है। अच् का सन्चिनिमित्तक कार्य समाप्र हुआ। अक्सन्धि कुत्व से होना चाहिये किन्तु "अल्पाच्तरम्' सूत्र निर्देश से, एवं 'अनच्त्वात्' 'अनच्त्वम्' इस प्रकार के भाष्यप्रयोगों.से वृत्तिघटक अच् पद में पदान्त कार्य का अभाव होता है। वृत्ति घटक च वर्ग का कचित् कुत्व का अभाव है, अतः ‘अक् सान्ध’ ऐसा रूप नहीं हुआ ।

> "रलप्रभा" न्याख्या में अच् सन्धि प्रकरण समाप्त ।

## अथ हलूसन्छिः।

## १११-₹तोः श्युना शुः 5181801

सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाख्यां योगे श़कारचवरों स्तः। हरिश्रोते। रामझ्रिनोति । सख्वित् । शार्ज्ञिंज्ञय।

सकार एवं तवर्ग के साथ राकार एवं चवर्ग का योग रहे तो यधाक्रम सकार के स्थान में शकार और तवर्ग के स्थान में चवर्व होता है। यह योग पीछे या आगे कहीं भी हो । यहाँ स्थानी एवं आदेश का यथासंख्य है-स् त थ द ध न को कमशः शा च छ ज झ ञ् होता है। निमित्त एवं स्थानी में यथासंख्य नहीं है इसमें 'शातू' सूत्र ही प्रमाण है । अर्थाव् सकार को शा एवं चवर्ग के योग में भी राकार होता है। एवं तवर्ग को शाकार या चवर्ग के योग में भी चवर्ग होता है। हरिस् होते यहाँ स् को शा हुआ=हरि शायन करते हैं। रामस् चिनोति, स् को श् हुआ = राम एकत्र वस्तुओं को करते हैं । सत् चित् यहाँ त्व को च् सचित् = सत्य एवं ज्ञान । शार्धिन् जय, न् को ज्= हे कृष्ण आप विजर्यी हों । सूत्र में तु = तवर्ग, चु = चवर्ग बोधक है।

## ११२-शात C1818४1

## शाव्पस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात् | विभः । प्रभः।

राकार के बाद तवर्ग रहे वहाँ चु = चवर्ग नहीं होता है। यह पूर्वसतूत्र का बाधक है 'विश् नः' यहाँ राकार के योग में न को अकार पूर्वसूत्र से प्राप्त था उसका निषेध से विश्नः = जानेवाला। प्रइनः, न् को ज् न हुआ = पूछना । यहाँ प्र के रेफ का 'ग्रहिज्या' सूत्न से सम्प्रसारण ऋकार प्राप्त है, किन्तु 'प्रश्ने चासन्नकाले स्नन्निर्देशा से सन्प्रसारण न हुआ । अन्यथा 'पृक्षे’ आचार्य बोलते।

## ११३-स्युना हुः ८1818१।

स्तो: क्हुना योगे ष्ठु: स्यात्। रसषष尺्ठ:। रामष्टीकते। पेष्टा। तट्टीकां। चर्किण्ढौंकसे।

धकार और टवर्ग के साथ योग हो तो सकार और तवर्ग के स्थान में यथाक्रम घकार और टवर्ग होता है। रामस् षष्ठ:, यहाँ स् को प् हुआ। छठवाँ राम । राग्स्टीकते स् को ष् रामष्टीकते= राम जाता है । पेष् ता, यहाँ त् को ट् से पेष्टा $=$ पीसने वाल। लट् टीका व को टू तट्टीका $=$ उसकी व्याख्या! 'चक्किन् ढौकसे’ यहाँ न् को ण् चक्रिण्ढौकसे $=$ कृषण आप जाते हों।

## 998 -न पदान्ताहोरनाम् द1818श।

'अनाम्' इति लुपषष्ठीकं पदू्य पदान्ताट्टवर्गालपरस्यानामः स्तो: प्रुर्न स्यात्। षट् सन्तः। षट् ते। पदान्ताक्किम् । ईटे। टो: किम् । सपिष्ट्मम् । \% अनान्नवतिनगरीणामिति वाच्यम् \% । षण्णाम् | षण्णवतिः । षण्णगर्यं।

सूत्र में अनाम् के आगे षष्ठी विभक्ति थी, उसका लोप है। किन्तु व्यास्यान समय षष्टूयन्त समझ कर अर्थनिर्देश होता है।

पद के अन्त में टवर्ग का कोई वर्ण रहे और उसके आगे नाम का नकार को छोड़ कर सकार तवर्ग के स्थान में षकार और टवर्ग नहीं होता है ।
'घट् सन्तः' यहां पूर्वसूत्र से सकार को षकार घाप्त था किन्तु इस निषेध सूत्र ने पूर्वसूत्र का बाध किया, अतः षकार न हुआआ षट् सन्तः = छः साबु। 'बट् ते' यहां तकार को टकार न हुआ । वे छः। ईड् ते यहां डकार पदान्त न होने से निषेध ष्टुत्व का न हुआ । अतः त् को ट् 'खरि च' से डकार को टकार होकर ईट्टे = वह स्तुति करता है ।

विसर्श-? 'न पदान्ताव' सूत्र में ‘टोः' ग्रण न करते तो पूर्वसूत्र से '‘्ठु' तृतीयान्त की अनुवृत्ति आती, अर्धवरा विभक्ति का त्रिपरिणाम होता है तृतीयान्त का घष्ठ्यन्त से विपरिणाम होकर पदान्त षकार एवं टवर्ग से पर सकार एवं तवर्ग का 『टुत्वनिषेष होने से 'सर्पिष् तसम्' यहां पदान्त गकार है उससे पर तकार का टकार जो हृ्ट है वह न होगा । सूत्र में 'टो:' प्रहण से यहां पदान्त टकार न हान से तकार को टकार से 'सर्पिष्टमम्' प्रयोग की सिद्धि हुई।

२-पुनः पूर्वपक्षी शाक्ध करता है कि ‘ब्टना’' का एक अंशा टु की यहां अनुवृत्ति से कोई दोष नहीं है 'टोः' ग्रहण 'न पदान्ताव' में क्यों †क्नया ?

एड्ड समस्त सशियोग शिए्ट है-सन्नियोगशिष्टानां सहैव प्रवृत्तिः सहैच निवृत्तिः' (परि०) यदि अनुतृत्ति पूर्ई से आवेगी तो ष्ट्र की आ सकती है, केवल टु की नहीं इस परिभाषा से

३—इस परिभाषा में क्या प्रमाण ?
यदि यह परिभाषा न होती तो 'स्तोः रच्चुना' से सकार को छोड़कर केवल 'तोः' की अनुतृति से तवर्ग का लाभ होता पुनः 'तोः बि' में 'तो:' ग्रहण व्यर्थ होता अतः 'तोः' गहण मी इस परिभाषा में झापक है।

૪-पूर्वपक्षी कहता है कि 'अदसो माव' में 'ईदूदेद्' में एकार को छोड़कर 'ईत्' 'ऊत्' इन अंशा द्वय की 'मात' ग्रह्णण से अनुवृत्ति हुई है अतः 'कचिदेकदेशोडप्यनुवर्तते' से एकदेशा की अनुवृत्ति होती है, पुनः ‘टोः' ग्रहण क्यों किया ? यह ‘टोः’ ग्रहण व्यर्थ पड़ कर घापन करता है कि ‘कचिदेकदेश' परिभाषा अनित्य है।

५-पुनः पुर्वपक्षी कहता है कि 'सर्पिष्टमम्' बनता ही नहीं है। 'सर्पिस् तमम्' इस स्थिति में सकार को जइत्व प्राप्त है, जइत्व को अपवाद कर रुत्व प्राप्त है । रुत्व को बाधकर 'हस्वात्तादौं तद्धिते' से सकार को घकार प्राप्त है। 'पूर्वत्रासिद्धम्' से घत्व के असिद्ध से जरत्व प्राप्त है उसको बाधकर रुत्व प्राप्त है अतः यहां 'चचक्रकापत्ति' दोष से कोई भी कार्य न होना चाहिए ?
(उत्तर ) चतुर् तयम् यहां रेफ का 'खरवसानयोः' से विसर्ग हुआ । विसर्ग को 'विसर्जर्नीयस्य सः' से सकारादेश हुआ। यह सकार असिद्ध होने से यहां रुत्व एवं जरत्व की पाप्ति नहीं है, यहां सकार को षत्व कर 'बस्वात्तादौ' घत्वविधायक सूत्र चरितार्थ है अतः 'सर्पिस् तमम्' यहां घत्त्वनिषायक शाख्न असिद्ध होंने से विसर्ग, विसर्ग को सकार उसको मूर्द्वन्य घकार सपिष्


६-पुनः पूर्वे पक्षी- 'सर्षिष् तमम्' यहां तादितद्धित प्रत्यय तमप् को मानकर (उपजीव्यतया) जायमान घकार ह्टुत्व में निमित्त न होगा। यहां उपजीवक = सहायता प्राप्त करने वाला घकार है। उपजीव्य सहायता देने वाला तादितद्वित म्रत्यय तमप् है। उपजीवक को चहिये कि अपने उपजीव्य का नाइक कार्य में प्रवृत्त न हो घकार निमित्त 区्टुत्व करेंगे तो तकार का टकार होने से तादितदित न रहेगा अतः यहां सभिपात परि० से बटुत्व नहों होता है पुनः 'टो:' ग्रहण व्यर्थ है ?
(उत्तर ) सन्धि कार्य में 'सन्निपातलक्ष्षणो विधिः' इस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है अनित्य होने से, इसका ज्ञापनार्थ सूत्र में ‘टोः’ की आवइयकता है। सर्पिष्टमम् = बहुत ही ।

पदान्त टवर्ग के बाद नाम शब्द का अवयव नकार, नवति का नकार नगरी का नकार रहे वहां ‘न पदान्तात’ सूत्र नहीं लगता है अर्थाव वहां क्टुत्व होता है ।

पण्गाम्-पष् नाम् पदसंज्चा होकर जइत्व से षकार को उकार उसको ष्टुत्व से णकार '夕्रन्यये भाषायाम्' से डकार को गकार हुआ। पडधिका नवति में ‘दिक्संख्ये’ इस नियम से समास 'अनवति' कथन से . छुत्वनिषेथ न हुआ । ठ्टु से षण्णवतिः। ९६ अर्य है। षण्णगर्य्यः: = षट् नगर्य्यः पृथक् पद्र है हुत्त्व से रूपसिद्धि। अर्थ छः नगरी।

## १ १५-तो: जि く1818 ३।

## तवर्गस्य बकारे परे न ट्टुत्वम्। सन् षष्ठः।

त वर्ग को षकार पर रहने ठ्टुत्व नहीं होता है। सन् के नकार को न्टुत्व न हुआ । सन् पष्ठः = सष्जन छत्रा । अनुवृक्ति के कारण ब्टुत्व निषेष कहा है, यहां केवल डुत्व का ही प्रयोजन है ।

## झलां जसोडन्ते। सू० ८४। [ बा२ा३९ ]

## बागीशः । चिद्रुपम् ।

पदान्त झल् के स्थान में जश् होता है । वाक् ई्रशः, ककार को गकार हुआ, वागीशः=वृहस्पति । चिद्रूम , ट् को व हुआ । झानस्वरूप ।

प्रयोजनवशा यह सूत्र प्रथम पड़ गया था, किन्बु मुख्य विषय यहां है, अतः पुनः कहा गया है ।

## ११६-यरोजन्नुनासिके जनुनासिको वा <।४। ४५।

यरः पदान्तस्यानुनासिके परेडनुनासिको वा स्यात्। एतन्मुरारिः। एतद्मुरारिः । स्थानप्रयन्नाभ्यामन्तरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयं रेफे न प्रवर्तते । चतुमुखः। $\%$ प्रत्यये भाषायां नित्यम् \% । तन्मात्रम्। चिन्मयम्। कथं तहिं 'मद़ोदग्राः ककुद्मन्तः' इति, यवादिगयो दकारनिपातनात्।

अनुनासिक वर्ण पर में रहते पदान्त में स्थित बऱ को विकरप से अनुनासिक होता है। 'धतबब मुरारि:' द्न्तथ्थान समान होने से दकार के स्थान में नकार हुआ। यबपि लें भी स्थान तुल्य हैं, किन्हु न हुभा अर्षमाच्रिक दकार के स्थान में अर्षमात्रिक स्यानी तुल्य नकार ही होता है। नकार स्थानक्तन साइइय एवं प्रमाणतः अन्तरतम है ।

पपश्नस्सं। मुरारिः ‘एतन्मुरारि:' यह समस्त क्ष है। असमास में 'एप मुरारि:' यही कूप होता है। अर्ष-यह मुर नामक राक्षस के व्षकतर्ता श्रीकृण।

विमर्श्श-चतुर्भुख:-यरां मूद्ध स्थान से उत्पन्न रेक के स्थान में स्थानतः साहइय से णकार अनुनासिक क्यों न हुआ ?, ‘स्पाने अन्तरतम: इस प्रयमान्त पाठपक्ष में निर्द्रां्यमाण आदेशे ही है। एद रेफरूप स्थानी के स्थान में अनेक आदेश प्रास है = अमबगन एवं अनुनातिक अच्। उनमें मूर्ईंस्यान एवं प्रमाणकृत द्विविध सादृय से रेफ का णकार अनुनासिक प्रात है।
‘स्थानेडन्तरतमे' इस सप्तम्यन्त पाठ पक्षमें "आदेश अतिशयसटरा स्थानी के स्थान में होता है" इस अर्थ में णकाररूप आदेश जाँाँ अनेक स्थानी रहें तब किसके स्थान में होगा यह आकाक्षा होने पर जो आदेश का अतिशायसटृा स्थानी उसी के ही स्थान में होता है । 'बतुर्मुखः' यहाँ णकारहूप आदेश के स्थानी यर है, उनमें स्थानतः साहृइय से र ट ठ ड ढ ण ष इन सभी वर्ण गकारादेश के सदृा स्थानी है। किन्तु घोष संवार नाद प्रयत्नवान् णकार का समान प्रयत्न युक्त र ड ढ स्थानी यर के अन्तरतम है। उनमें भी अल्पप्राण युक्त णकार का अल्पप्राणवान् डकार एवं रेफ स्थानी अन्तरतम है। प्रथम कह चुके हैं कि आन्तरतम्य परीक्षा में बाह्यप्रयल की तुल्यता ही बपेक्षित है, अतः यहां रेफ एवं डकार वर्ण में वह है अतः यहाँ रेफ को णकार क्यों न हुआ ?,

आम्यन्तर प्रयत्नभेद से 'डकार के स्थान में ही णकार होता है' न रेफ के स्थान में गकार। नात्पर्य यह है कि-स्पृष्ट प्रयत्नवान् णकार है, तादूरा ही डकार है। दोनों स्पर्श वर्ण हैं उन दोनों का एक प्रयल आम्यन्तर है। रेफ का स्थानसाम्य णकार के साथ यधपि है किन्तु रेफ का अम्यन्तर प्रयब्न ईषत् स्पृष्ट है, अतः प्रयल्नभेद से णकार रेफ के स्थान में न हुआ। किन्तु षड् णाम् में डकार का णकार अनुनासिक होकर 'षण्णाम्' आदि प्रयोगों की सिद्धि हुई। ₹स्थानतः २ अर्थतः ३ गुणतः ४ प्रमाणतः, इन चार में गुणपद से बाल्सादि लेना, अतः अदि पद से अभ्यन्तर प्रयबसाम्य का भी कचित् अन्तरतम परकक्षा में उपयोग होता है। अथवा प्रमाण पद से पूर्वोक्त तीन प्रकार को छोड़कर शोष सर्वंविध सादृइय का ग्रहण करना यह बात भाष्य एवं शब्दरल आदि ग्नन्थों में है ।

सप्तम्यन्त पाठ में आदेश स्थानी का अन्वेषणार्थ प्रवृत्त होता है। न स्थानी। इसी परिस्थिति में 'कको यणचि' सून्र से विरीयमान यणादेश का अन्तरतम स्थानी स्थानतः प्रमाणतः हस्व इकार ही है, उसी के स्थान में यणादेश होगा, दीर्ध के स्थान में नहीं, तब 'सुख्युपास्यं' की असिद्धि होगी। प्रथमान्त पाठ में रेफ के स्थान में गकार अनुनासिक की प्रात्ति है । अतः क्या करना ?, प्रथमान्त पाठ का ही आदर करना उचित है। "अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः" से एकदेश सवर्ण पर स्वरितत्व प्रतिश्ञाबल से सवर्ण का अपकर्षण कर-"यर् के स्थान में सवर्ण अनुनासिक होता है विक्ॅप से ययु परमे में रहे तो। रेफ वर्ण अनुनासिक नहीं है । "अमोडनुनासिकाः, न हौ"। यह शिष्टोक्ति है। "रफोण्मणां सवर्गा न सन्ति" यह भाष्योक्ति है। अध्धाध्यायी के कम में 'स्थानेडन्तरतम उरण् रपरः' यह संहिता पाठ से पदविभाग में 'अन्तरतमः' था ‘अन्तरतमे’ दो पाठ की सम्भावना से यहां दो पक्षों का उपस्थापन कर गुण दोष का विवेचन किया है।

वान्षिकार्थ-प्रत्यय के अवयव अनुनासिक वर्ण पर मे रहे वहां अवैदिक प्रयोग में पदान्न यर का नित्य अनुनासिक होता है । जइत्वका"अपवाद यह है ।
'तव् मान्रम्' यहां तकार को नकार.हुआ तन्मान्नम् = यही केवल। यहां प्रमाण अर्थ में मान्च् प्रत्यय है। 'चित् मयम्' तकार को नकार चिन्मयम् = ज्ञानसय। 'ककुक्जन्तः' यहां ककुत्मन्त में जइत्व को बाधकर अनुनासिक नकार क्यों नहीं हुआ ?, यह कालिदास म्रयोग असक्रत है ?, 'श्ञयः' सूत्र से मतुप् के मकार को बकारादेश बारणार्ष 'मादुपधायाः' सूग्र में अयवादिशाब्द रहे, वहां मकार को वकारादेश होता है यवादिगण पठित घण्द से पर मनुकामकार को बकारादेशा नहीं होता है। प्रकृत में ककुद् का दकार कां अनुनासिक नकार होता तो वहां ‘ककुन्’ ऐसा पाठ यदादि गण में करते। अतः दकारान्त पाठ से यहां अनुनासिक नहीं होत. 1 अथवा अम्टाध्यायी में 'यचि अम् तसौ मत्वर्थ' पाठ है, यहां तेसौ के तकार पूर्व दकार का प्रश्खेष कर उसका
'झरो झरि" से लोप हे, "दान्त तान्त सान्त की भसंख्रा होती है मत्वर्थक प्रत्यय पर में रहे तो," इससे यहां भसंक्षा है, अतः पदान्तयर नहीं हैं, अतः अनुनासिक की प्रापि ही नहीं है।

## ? ?७-तोर्लि टा४ा६०।

तवर्गंस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात् । तल्लयः । विद्वाँ्लिखति । नस्यानुनासिको लकारः।

लकार से पूर्व तवर्ण के स्थान में परसवर्ण होता है। 'तत् ल्यः' तकार को लकार तल्धयः = उसका नाश । विद्दान् ल्यिखति नकार अनुनासिक है, अतः स्थानी सदूर अनुनासिक लकार हुआ।। विद्धाल्ँ लिखति = विद्वान् लिखता है ।

## ११८-उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्य <18ा६१।

उद: परयो: स्थास्तम्भो: पूर्वसवर्ण: स्यात्। आदे: परस्य। उत्थानम्। उत्तम्भनम् । अंत्राघोषस्य महाप्राणस्य सस्य ताद्श एव थकारः। तस्य 'भरो करी'ति पाक्षिको लोपः। लोपाभावपच्त्रे तु थकारस्यैव भवणं न तु ‘खारि चे’ति चर्त्वम् । चर्व्वं प्रति थकारस्यासिद्धत्वात् ।

उद् से व्यवधानरहित स्था एवं स्तम्भ का आदि अल् को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। 'तस्मावं पश्वमी परिभाषा से न्यवधानरंहित अर्थ का लाभ हुआ, 'आदे: परम्य' से आदि का लाभ हुआ। अघोष महा्राणयुक्त सकार के स्थान में वैसा ही थकार पूर्व सवर्ण हुआा। उद् थ् थानम्। उद् थ् तम्भनम् । उसका ‘झरो झरि’ से विकल्प लोप हुभा। 'खरि च’ से चर्व्व दकार को तकार हुआ। लोपामाव पक्ष में चर्व्व नहीं होता है, चत्व्व के प्रति पूर्वसवर्ण विधायक शास्न असिद्ध है। उत्यानम् = उठना । उत्य्थानम् । उत्त्रम्भनम् । उवथ्यृत्मन्मम् = थमाना।

## ११९-क्सयो होडन्यतरस्याम् C।८।६२।

भयः परस्य ह्स्य पूर्वसबर्णो वा स्यात्। घोषवतो नादृवतो महाप्राणस्य संवृतकण्ठस्य हस्य ताद्धशो वर्गचनुर्थ एवादेशः । वाग्घरिः। वाहरिः।

झय् से अव्यवहित उत्तर हकार को पूर्वसवर्ण विकल्प से होता है। घोष-नाद-संबार-महापाण-एवं कण्ठस्थानोच्चरित हकार को समान स्थान प्रयलक कवर्ग का चतुर्थ वर्ण घकार हुआ -वाक् हरिः-वाक् घरिः, ककार का जत्व से गकार वाग्घरिः, पक्ष में वाग्हरिः = वृहसपति या सिंहवत् वाणी से गर्जना करने वाला ।

## १२०-शाइछोऽटि ८।४ा६३।

पदान्ताज् भयः परस्य शस्य छो वा स्याद् अटि। दस्य चुत्वेन जकारे कृते।

पद के अन्त में स्थित झय् से ठ्यवधानरहित शकार को विकल्प से छकार होता है अट् पर में रहै तो । 'स्तोः इनुना’ सूत्र से छकार के योग में दकार का जकार कर ।

## १२१-खरि च टा४।५५।

खरि परे मलां चरः स्युः। इति जकारस्य चकारः। तचिक्यूः। त्व्ज्शिशः ।

छ छत्वममीति वाच्यम् छ। तच्छ्घलोकेन। तच्लोकेन। असि किम्। वाक् श्च्योतति।

क्षंब् को खर पर में रहे तो चर् होता है । इस सूत्र से जकार को चकार हुआ ।
‘तव रिवः ' जस्त्व से तक्कार को दकार कर दकार को चुत्व से जकार, शकार को छकार जकार को चर्ब्ं से चकार हुमा ( मूल व को द् ज् च् हुए )। छत्वाभावपक्ष में तच्चित्रिव। सूत्र में 'अटि' को निकाल कर उसके स्थान में 'अमि' पढ़ना चाहिये। इससे तब क्षोकेन यहां लकार अट् नहों तो की 'अमृ' प्रत्याहार वोध्य होने से तृ क्षोकेन यहां छकार शकार को विकल्प से हुआ। तब श्ोोकेन शकार को छकार तकार को पूर्वृत दकार जकार चकार हुए। पक्ष में छकार
 ऐोने से छकार न हुआ। अर्य-जीय लड़सड़ाती है।

## १२२-योड्नुस्वारः ८।२।२३।

मान्तस्य पदस्थानुस्वारः स्याद्यति। अलोडन्त्यस्य। हरिं बन्दे। पद़स्य किम् | गक्यते।

मकार है अन्त्य में जिसको ऐसे पद के अन्त्त वर्ण का हब् पर में रेे तो अनुस्वार होता है।
 का अनुस्वार, हल् वन्दे का बकार है। हरि को नमस्कार 'हरिं वन्दे'। 'भग्यते' सहां पदान्त मकार न होने से अनुस्वार न हुआ ।

विसर्शी-पदस्य किम्-पदम्रण व्यर्थ है, अपदान्त मकार को अनुस्तार दो तो झल् पर में रहे वहाँ ही अन्यत्न नहीं सस प्रकार ‘नरच्चापदान्तस्य' नियमार्थ होकर गम्यते में मकार झल् परक नहीं हैं अतः अनुस्वार न होगा, पुतः ‘‘दस्त’ की आवाइयकता नहीं है। विपरीत नियम में -"झल् परक मकार का अनुस्बार हो तो अपदान्त का ही" इस से हरिं वन्दे यहॉँ अनुस्बार न होगा। विपरीत निबम में के मपरे वा' सूर्र का वैयथ्य्यंसे विपरोत नियम नहीं होगा, यह नहीं कह सकते हैं 'भशशाम् हलल्यति’ में प्रात्त ‘मो नो धातो’’ से नत्व की व्यावृत्ति के लिए वह चरितार्धि है।

## १२₹-नख्यापदान्तस्य झलि दा₹।३४।

नस्य मस्य चापढ़ान्तस्य भूल्यनुस्वारः। यशांसि। आकंस्यते। माल्लि किम् | मन्यते ।

सजातीय स्थानी को देखकर पूर्व मून्र से मकार की अनुवृत्ति न आती थी उसको लाने के लिए सूत्र में चकार है। 'पदस्य' अधिकार प्राप्त था, अतः अपदान्तस्य कहा। पदान्तमिन्न नकार एदं मकार को अनुस्वार होता है सल़. पर में रहते। 'घशान् सि' नकाए का अनुस्वार 'यशांसि' = बहुत यरे। ‘अांस्यते’ मकार का अनुस्वार। अक्रमण करेगा। मन् यते यहाँ यकार झल् नही अनुस्वार न हुआा मन्बते = मानता है ।
'今े राजन् पाहि' यहाँ नकार पदान्त है, अतः अनुख्वार न हुआ। हे राजन् रक्षा करो।

## शे २४-अनुस्वारए्य ययि परसवर्ण: द18।५८।

स्पष्षम् | आंक्षेतः। अख्वितः | कुण्ठितः 1 शान्तः 1 गुस्फितः 1 'कुर्वन्ति'इत्यन्न फत्वे प्राप्ते तस्थासिद्धत्वादनुस्बारे परसवर्णे च कृते तस्यासिद्धत्वान्न णत्वम् ।

अनुस्वार का परसवर्ण होता है यय् परमे रहे तो । भूतार्यक क् क्रत्ययान्त कित-चित-ठित-त्तफित परक मकार या नकार का अनुस्वार को परसंवण से सन पाँच पयोगों की सिद्वि दुर्स है। प्रयोग मूल में उद्धृत है। कमेण अर्य २-अक्कित = विद्धित किया हुआ। २-अत्वितः = पूजित

'क्कुर्वन्ति' यहाँ अनुस्वार को बाधकर परत्वाए 'अट्कुप्वाइं' से णकार नकार को पात् है किन्डु 'पूवंत्रासिद्यम' णत्वविधायक शाख़ असिद्ध है। अतः पूर्व अनुस्बार ततः परसवण" के बाद णकार नकार को प्रास्त है किन्तु परसवर्ण निण्पक्त नकार असिद होने से णकार न डुआ।

## १२५—वा पदान्तस्य दाधा५९।

पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात् $\mid$ त्वक्षटोणि। व्वं करोणि। सयूँ्नन्ता। संयन्ता। सवृंवत्सरः। संवत्सरः। यल्लोलकम्। यं लोकम्। अत्रानुस्वारस्य पच्चेडनुनासिका यवलाः ।

पदान्त अनुस्वार को यय् परमें रहे तो विकल्प से परसवर्ण होता है। त्वं करोषि यहाँ ककार का सवणों उक्कार हुआा। पक्ष में अनुस्वार भी। स्थिति से दो रूप तू कार्य करता है। 'संयन्ता' अनुस्वार का परसवर्ण अनुनासिक्व बर्मयुक्त य् हुआ पा पक्षमें अनुस्वार। संयम करने वाल। सं वत्सरः अनुनासिक परसवर्ण वेँकार हुआ। पक्षमें अनुख्वार। वर्षवाचक यह शब्द है। यं लोकम्। अनुनासिक ल्ँ परसवर्ण। पक्षमें अनुस्वार। जिस कोक को। स्थानिवृत्वि धर्मवान् आदेश होते। 'अनुख्वार स्थानी अनुनासिक है उसके स्थान में जायमान आदेश भी अनुनासिक ही हुए।

## 

## किबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। सम्राट्।

किष् प्रत्ययान्त राज्धातु पर में रहते सम् उपसर्गे के मकार के स्थान में अनुख्वार न होकर मकार का मकार ही रहता है। सम् राट् ्यहाँ अनुख्वार न हुआ। सार्वमौम अर्थ में सघाट् का पयोग होता है। सन्निपात परिभाषा मूल्यक ‘संश्रा भड्रमिया’ न्याय का यहाँ विषय ही नहीं है। उपजोव्य का नाराक उपजीवक रहें वहाँ सत्निपात परिभाषा एवं तन्मूलक संक्षा भजनिया न्याय की प्रवृत्ति होती है। अतः यहाँ पाप्त अनुख्वार वारणार्थ इस सूत्र की आवइयकता हैं।

## १२७-हे मपरे वा <।३।२६।

मपरे हकारे परे मस्य म एव स्यादू वा । हल छल चलने । किम् क्षलयति । किं ह्बलयाति। छ यवलपरे यवला वेति बक्कन्यम् \%।

मकार है पर में जिससे एसे हकार पर में रहे तो मकार का मकार ही रहता है। अर्याइ अनुर्वार नहीं होता है। किम् क्षलयति में अनुख्वार न हुआ। अर्ष-यइ क्या चलता है। य व र में से कोई वर्ण परमें है जिस हकार से ऐसे हकार पूर्वक मकार को कमशः य् ब्ल़ विकल्प से होते है कमिक होते हैं ससके लिए सून्र कहते हैं-

## १२८—यथासंख्यमनुदेशः समानायू १।३।१०।

समसम्बन्धी विधिर्यासंख्यं स्यात् । कियूँ व्वः। कि द्वः। किन् हलयति । किं ह्रलयति। किल्ँ ह्वादयवि। कि ज्ञादयति ।

समान समानों का उच्चारण करके दोई वियान कहा हो तो वह विधान यथासंख्य (कम के उद्धद्धन रहित ) करके जानना चाहिये। अर्थात् पथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृत्तीय को तुतीय अदि ₹स प्रकार से हो। २-कल क्या, २-वह क्या चलाता है। ३—क्या छर्षता है।

यहाँ यकार परक हकार रहे तो मकार के स्थान में यैं, वकार परक हकार रहे तो मकार के स्थान में बेँ, ङकार परक हकार रहे तो मकार के स्थान में लँ होते है। विधेय तीन, निमित्तदल में प्रविष्ट तीन है कमिक अन्वाख्यान इस सूत्र ने बोध न किया। इस प्रस₹ पूर्व में भी कई स्थानों में अपक्षित रहा वहाँ इस सूत्र का उपन्यास करना उचित था किन्तु क्यों नहीं किया गया ?, यह सूत्र मन्द प्रयोजनार्थ है। बुद्धिमान् सूत्र विना ही कमिक ज्ञान कर लेते है यथा लोक में-"शान्रं मिं्रं विपप्तिब्ब जय रअ्जय अঞ्जय" यहाँ रान्रुं जय, मित्रं रझय, विपर्त्ति भ*्जय। इस प्रकार 'एचोड यवायावः' में जाति पक्ष में एत्व ओत्व ऐत्व औत्व चतुर्थ संशा व्यक्तियों में आरोप कर कार्य निर्वाह होता है। 'माहात्म्यम्' यहाँ 'यमां य़मि' का भी क्रमिक स्थानी एवं आदेश का अन्वय होगा यह सूत्र सर्वथा व्यर्थ है।

## २२९-ศपरे नः く।३।२ण

## नपरे हकारे परे मस्थ नः स्याद्ध वा । किन् हुते । कि हुते ।

न परक हकार पर में रहे तो मकार को विकल्प से नकार आदेश होता है । पक्ष में मकार का अनुस्वार। दो प्रकार के रूप हुए। अर्थ-वह क्या छिपाता है ।

## १३०-्ड्णोः क्ञाक्ट्र्क्ञरि C।झ२२८।

उक्रारणकारयो: कुकुकावागमी बा स्तः शरि। कुक्टुकोरसिद्बत्वाज्जशत्वं



शर् पर में रहे तो ङकार को कुक् आगम होता है, एवं शार पर में रहे तो णकार को टुक् आगम होता है। अथवा शर्परक ङकारणकार को कमशः कुक् टुक् आगम होते हैं। कुक् में उकार ककार की एवं टुक में उक् की हत्संज्ञा लोप होता है। इस आगम के ककार एवं णकार को जरत्व नहीं होता है, 'झलां जशोडन्ते' सूत्र की दृट्टि में यह सूत्र असिद्ध है। शार् पर में रहे तो चय् के स्थान में अपने-अपने वर्ग का दूसरा अक्षर होता है पौष्करसादि आचार्य के मत में। अर्थाव्व विकल्प से ।
'पाढू षछ्ड:' यहां ङकार को कुक् हुआ, द्वितीय अक्षर उस वर्ग का ख् हुआ विकल्प कुक् न हुआ इस प्रकार तीन रूप दो कार्य विकलूप से हुए। पाछ्ख षष्ठः। प्राह् क्षष्ठः की छू का क्षकार हुआ । पाढ् षष्हः । सुगण ठ षष्ठः । सुणण ट् पष्ठः । सुगण षष्ठः । असिद्ध आगम होने से जरा न हुआ। अर्थ-पहल, छठवाँ। छठवाँ अच्छा गणित जानने वाला।

## १३१-ङ: सि घुट् ट।३।२९।

डकारात् परस्य सस्य धुड् वा स्यात् । षट्ट्सन्तः । षट् सन्तः ।
यशां '纟्डः' दिब्योगल्क्षणा पश्रमी है। 'सि' औपश्ठेपिक धधिक में सप्तमी है। पश्षम्यन्त को देखकर 'तस्माए' परिकाषा से अव्यवहित उत्तर को आगम पाष्त है। सस्तम्यन्त 'सि' को देखकर

अन्यवहित पूर्व को आगम पाया，अतः यहाँ आगमी का निर्णय नहीं है，ऐसी परिस्थिति में ＂उभयनिर्देशे पश्वमी निर्दे शो बलीयान्＂इस परिभाषा से पन्बम्यन्त निनेंश से पश्नमी परिभाषा की उपस्थिति हुई＇सि’ सत्तम्यन्त षष्ठ्यन्त हुआ।＇उमयनिर्देश’ में परत्व ही वाधक वीज है। नस्मिन् की अपेक्षा＇तरमात＇प० पर है। सकार आगमी है ।

सूत्रार्थ－डफारर से व्यवधानरहित उत्तर सकार को विकल्प से धुट् आगम होता है । षड् सन्तः－पड् ध् सन्तः，खरि च से ड् को ट्，पुनः खरि च से ध् को त तुआ वर्णभेद से लक्ष्यमेद है। एक ही वर्ण में एक ही शास्त दो बार प्रवृत्त नहीं होता है＂न संप्रसारणे सम्भ्रसारणम＂ सूत्रारम्भ से लक्ष्य भेद में ‘लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते＇यह न्याय नहीं लगाया है－अतः＇ततछछ्ष्ये वहक्षणं सकृदेव प्रवर्तते＇यह न्यायाकार हुआ । यहाँ ड्कार मिन्न एवं धकार मिन्न लक्ष्य है ।

## १ ३२－नश्व くいるし३०।

## नकारान्तात् परस्य सस्य धुड् वा स्यात्। सन्त्सः। सन्सः।

नकारान्त से पर सकार को विकल्प से धुट्र्（ध्）आगम होता है। सन् सः धुट् में उट् की उत्संज्ञा लोप है，＇खरि च＇से चर्त्व । एवं भुट् का अभाव। वह साधु अर्थ है ।

## १३३—शि तुक्＜।ほ।३१।

पढ़ान्तस्य नस्य शे परे तुग् वा स्यात्।＇शश््रोडटी’ति छत्वविकल्प：। पन्ते＇भरो भरी’ति चलोपः। सन्क्कम्भुः। सन्चूब्कम्भुः। सन्च्श्शम्भु：। सन्शम्भु：।

## नछौौ बचछ्छा बचशा नशााविति चतुष्ट्यम्। <br> रूपाणामिह्ह तुक््ञत्वचलोपानां विकल्पनात्।।

पदान्त नकार को विकर्प से तुक् आगम होता है। ककार की＇ऽलन्त्यमू＇से हत्संखा उकार की उददेरो＇मू० से घ्व संश्रा दोनों का लोप केवल इ मात्र अवशिए है ।
 विकल्प छ，पक्ष में＇झरो झरि＇से च् का लोप ？सन् छुम्भु：। च् के लोपाभाद में ₹ सब्च् छम्नुः। वैँकल्पिक उकार के अभाव में ₹ सब् ्् ्सम्भुः। तुगागम के अभाव में नकार को केषल
 कोप तांन कार्य विकर्प से यहाँ चार रूप जानने चाहिये।

## १३४－ङ्यो हस्तादचि ङमुण्नित्यम् ८।झ३२।

ह्रस्वात् परो यो उम् तद्नं यत्पद्ं तस्मात् परस्याचो निल्यं ङ्मुडागम： स्यात्｜प्रत्यड्ड्डत्या । सुगण्णीशः । स由च्युतः।

हैं से पर जो हम्（ ब्ण्न्त्）वह है अन्त में जिस पद के उससे पर अच्को कमशः

 दो प् ग् घटित रूप। अांदु विणु अर्य में सन् अव्युतः नुट्＝न् ，नकारद्यय युक्तरप। हम् यहां
 वर्णों में प्रट्येक के अन्त में उट्टानाना चाहिये। उकार टकार इ्व संशक है।

बिमघं-एस सूत्र में विक्कश्प से अनुवृत्ति न होने से आगम नित्य होते पुनः व्यर्थ नित्यम्यहण ह्युडागम को थनित्य वोधनार्थ है, अत एव ‘सनाघन्ता धातवः' में हमुट् से नकार दूय निर्देंश नहीं है । यह कहना उचित नहीं, क्योंकि भाष्यकार से यह अनुक्त है। 'गणेशः' वनेराः यहां 'एकरेशाविकृत' न्याय से गन् वन् ब्मन्त पद है, 'धन्तादिवच' से एश परादिवद्धाव से पद है यहां डमुलागम प्राप्त है। त्रिपादी में स्थानिवन्दाव नहीं होता है, 'तस्य दोष' वार्तिक में लत्वसाहचर्य से जकारादेश का ही ग्रहण होता है, आगम गकार का नहीं। किन्तु 'समासान्ताः' 'तनादि कृन्म्य्य'’ यहां सम् के मकार को रु, एवं तन् का नलोप इन दोनों कायों के अदर्शान से कर्पना करते है किएकादेश के पूर्वभाग में 'एकदेशविकृत' न्याय से अथवा पूर्वान्तवन्द्राव से पदत्व नहीं आतः हैं। अतः ‘गणेशः' 'वनेचः' 'वनान्तः' 'सान्तः' 'सनाघन्ताः' इत्यादि प्रयोगों की सिदिध हुई : 'आगमजमनित्यम्' यह परिभाषा भाष्य सम्मत नहीं हैं। इकोडचि यणू यह ल्बूभूत न्यासे हे कार्यनिर्वाइ होगा, गुरुभूत '₹को यणचि' से कल्पना कोई करता है कि आगम अनित्य है, अत एव सागरं तर्तुकामः यहाँ ‘‘रितुम्’ इट् आगम न हुआा।

## १३५-समः सुटि Cl३॥।

समो रु: स्यात् सुटि । 'अलोडन्त्यस्य'।
सम् शब्दावयव अन्त्य अब् को रु भादेश होता है, सुट् सम्बन्न्ध सकार पर में रहे तो। ‘संपरिम्यां करोतौ भूषणे’ सूत्र से सम् से पर भूषण अर्थ में कृषानु को सुट् सागम यहां हुआ है । वृच् प्रत्ययान्त कर्त̃ का प्रथमा एकवचन में कर्ता रूप है। सम् स्कर्ता अन्त्य अल् मकार को र आदेशा-स र् सकर्ता । यहां विषानावस्था में ही उकार की इत् संशा एवं लोप से र् मात्र शेष रहा।

## १३६-अन्नानुनासिकः पूर्र्य्य तु बा く।३।२।

अन्न रुमकरणे रो: पूर्वस्यानुनासिको वा स्यात् ।
इस कु प्रकरण में रु के पूर्व वर्ण को विकह्प से अनुनासिक होता है। इस रु प्रकरण कहने से 'ढो ढे लोप:' (く-३-१३) इस स्थल ममं प्योग में पूर्ववर्ती वर्ण को अनुनासिक न हुआ। से र् सर्ता।

## 2 ₹ ४-अनुनासिकाब परोडनुस्वारः $C 13|\%|$

अनुनासिकं विहाय रो: पूर्वस्मात् परोडनुस्वारागमः स्यात्।'खरवसानयोविंसर्जनीय:'।

अनुनासिक को छोड़कर दूसरे निरनुनासिक में के रूप में के रेफ पूर्ववर्ती दर्ण के अनन्तर अनुस्वार का आगम होता है । सं र् सकर्ता। दोनों के रेफ का 'खरवसानयोः' से विसर्ग हुआसँः स्कर्ता, सं: स्कर्ता।

## १ ३८-विसर्जनीयस्य स: ८।ई।३४।

खरि विसर्जनीस्य सः क्यात्। एतदुपवाढ़े 'वा शरी’ति पाक्षिके चिसर्गे प्राप्ते। \% संपुंकानां सो वक्तन्यः \% । सँसकता, संस्कतो। 'समो वा लोपमेके' इति भाष्यम्। लोपस्यापि रुप्रकरणस्थत्वाद़नुस्वारानुनासिकाक्यामेकसकारं रूपद्ध,यमू। द्विसकारन्तूक्रमेव। तत्रानचि चेति सकारस्य द्वित्वपक्षे

त्रिसकारमपि र्वद्वयम् । अनुस्वारविसर्ग जिद्धामूलीयोपछ्मानीययमानासकारोपरि शां च पाठस्योपसंख्यातत्वेनानुस्वारस्यापि अच्वात्। अनुनासिकवतां त्रयाणां ॠ शरः सयः ₹ इति कद्वित्वे घट् । अनुस्बारवतामनुस्वारस्यापि द्वित्वे द्वादश । एषामष्टदशानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुर्द्धिंत्वे च एकतं द्वितं त्रितमिति चतुष्पअ्वाशत् । अणोडनुनासिकत्बेडष्टोत्ररशतम् ।

खर् पर में रहे तो विसर्ग का सकार आदेश होता है। रससे पूई भदर्शित दो रूों के विसगों
 परक विसर्ग का वैक्वििक विसर्ग ही रहता है।" एस विशेष बचन से पूर्व शाब का बाध प्राप्ष हुआ, एसको वाधकर के विसर्ग को नित्य सकारार्ध वार्तिंक है-सम पुम् कान् सम्बन्धी विसर्ग को सकारादेश होता है। विसर्ग को स् करने पर रुप-सँस्स्रता, संस्सर्ता। भूपित करने बाला।

कितने वैयानरण सम् के मकार का विकर्प से लोप छोता है ऐसा कहते है। यह भाष्य का वचन हैं। इस कारण 'स स्कर्ता' यह रूप सिद्य होता है। यह लोप भी ह्भकरण में किया गया है, हस कारण पूर्व दो सूत्रो से अनुनासिक खं अनुस्वारागम युक एक सकारवान् रूपद्दय हुए । सैस्कर्ता, संस्करता। दो सकार वाले रूप प्रथम कहे गये है। तत्र=द्धितकार युक्त दो हूों में सकार का 'अनचि ज' से विकल्प दिंत्व से तीन सकार वाले अनुनासिक के तान रूप हुए। अनुना-
 सम्प्रति अन्त्व्व नहीं है अतः यत्न करते है कि वह (अनुस्वार) अच् कहा जाय-यल पकार-'धनुत्वार-विसर्ग-जिस्हामूलीय-उपध्मानीय-यम' इनका अकार के उपरि पाठ है, एवं शर् में पाठ है, अतः अनुस्वार भी अन्, है, ऐसा मानकर अनुख्वार वाले तीन हैप में जो सकार, है, उस सकार का दित्व से तीन सकारवाल, दो सक्रारवाला एक सकारवाला अनुस्वार घटित तीन इस प्रकार छ रूप दोरों के मिल कर हुए (₹ं ३ँ) अनुनासिक वाले तीन रूप में ककार का ‘श्रः: खयः' से वैकलिपक द्वित्व से द्धिल्व द्रित्वांवाव से एक ककार दो ककार युक्त छः रूप हुए। अनुस्वार गुक्त जो तीन हूप हैं उनके ककार का मी विकलप द्वित्व से एक ककार के तीन, दो ककार के तीन, छः हरप हुए। अनुस्वार का शर् के उपरि पाठ होने से उसे यर् मान कर उसका (अनुख्वार ) दिलित्व से एवं दित्वाभाव से २२ रूप कोषल अनुस्वार घटित के हुए। अनुनासिक के छः रूप सिद्ध हो चुके है मिलाकर अठारह हूप हुए। इनमें तकार का 'अचो रहा '्याम्' से विकल्प दितेत्व किया। पुनः "यणो मयो श वच्चे" से विकल्प तकार का दित्व से २< एक तकार घटित, ३< दो तकार युत्त, ?८ तीन तकार सुक्त, ५४ रुप। उनके अन्य्य अच्त को अणोड्रग्षूस्यय से वैकलिपक अनुनासिक हुआ। पक्ष में अननुनासिक से $१ ०<$ रूप हुए।

## १३९-पूमः खय्यम्परे ८।३६|

अम्परे खरि पुमशब्दस्य रु: स्यात् । न्युत्पान्चिपन्के अभप्रत्ययस्ये’ति घत्वपर्युदासात् र्रकरपयो: प्रातौ। अव्युत्पात्तिपक्ते तु षत्वप्रातौ संपुंकानामिति सः। पुँस्कोकिलः। पुंस्कोकिलः। पुँस्पुत्रः | पुंस्पुत्रः। अन्परे किम् । पुंक्षीरम्। खायि किम् | पुंदासः । स्यानादेशे न । पुंख्यानम् |

अम्प प्त्याहार बोध्य वर्ण परे है जिसते ऐसा खय् प्रत्याइार बोच्य कर्ण पर में हो तो पुम् स्रब्द के अन्त्य अल्ट के स्थान में उकारेत्संक्षक र् होता है।

रुल करण के करण वैकल्पिक अनुन्तासिक करना, उसके अभाव में अनुस्वारागम। इससे मू को ₹ पैर्ट कोकिलः। पुर् कोकिलः रेफ का 'बरवसानयो', से विसर्ग। शब्दों का ज्ञान दो प्रकार से होते है-१ न्युस्तन्तिपक्ष से, २ अन्युत्पत्तिपक्ष से 1 २ प्रकृत्रित्यय ज्ञानपूर्क्क श्रालों ही प्रवृत्ति।
 भान कर ) पवृत्ति । उणादि में दो पक्ष भाष्य सभ्मतः। यथा ‘र्रह'’ 'द्रण्ह'’ यहाँ ‘भायने’ सूत्र से ख को र्षन्टं एं $ढ$ को एय्य आदेश प्रवृत्ति की शक्षाकर भाष्यकार ने कहा कि "उणादयोग्युत्पन्नानि प्रतिपदिकानि" अतः तब् नव कार्य न हुए। इस पक्ष को खीकार करने पर 'अयामन्ता' सूत्र में अय्य विधानार्थ कियमाण अाल आय्य इत्तु इण्णु व्यर्ध होगें, उनके पहरण सामर्थ्यं से एवं "सुसोः सामर्थ्यो" से "अव्युपपनान्यदि" अर्थात अपि से व्युत्पति पक्ष भी है। ? चहाँ व्युत्वत्ति पक्ष में पा थातु से उुम्बन् प्रत्यय हैं। ड् स् ्् न् इत्संबक हैं। उम् मान्र अवर्शिए रहता है पा की टि आकार का लोप पुम्स् सकार का संयोगान्त्रोप 'पुस' यहाँ प्रत्यय के अवयवमिन्न म् स्थान में रेफ होकर विसर्ग नहीं है, किन्ड प्रत्ययाबयव सम्बन्बी विसर्ग है, अतः 'इद्दुपभस्य' से पकार अपाप्र हैं। किन्तु ककार पर में रहे वहाँ विसर्ग को जिबामूलोय प्राप्त है। पकार पर में रहे वहाँ उपध्मानीय प्राप्त इं, उनको बाथकर 'संपुंकानाम •" से सकारादेश विसर्ग को हुआ। २ अन्युत्पन्ति पक्ष में षकार प्रास है उसको बाधकर विसर्ग को सकारादेश हुआा। पुम् कोकिए:-पुर् कोकिलः पुँर् कोकिल:, पुंर कोकिलः विसर्भ सकार = पुस्मोकिलः। पुस्कोकिलः। यह दो रूप हुए। कोयल पक्ष्धियों में नर । १-२ पक्ष में कमशः जितामूलीय एवं पत्वं न हुआा किन्तु वा० से स.ही हुआ। एसी पकार ‘पुम् पुचः’’ यहाँ इ् अनुनासिक फक्ष में अनुस्वार, रु का विसर्ग कर उपध्मानीय प्राप्त था, उसको बाध कर बार्तिंक से सकारादेश दो हूप २ पुँचुतः २ पुंसुतः । अर्थ वीर पुन्न है। पुम क्षीरम् में अम्परक
प्न होने से मकार का 'मोड्नुस्वारः' से अनुस्वार पुंक्षीरम् $=$ दुष का स्वामी पुरष है। सी नहों है। पुम् द्रास में दकार खय् नहीं है अतः अनुस्वार। पुरुष स्वामी है जिसका ऐसा दास।

व्यक्तार्थक चक्ष धातु से ल्युट् प्र्य्यय यु कौं अनादेश धातु को ख्याज् आदेशे । 'पुम् ख्यानम्’ यहाँ 'गुम:' सूः से उकारेस्तंक्ष र न हुआा, क्योंकि आदेशा चक्ष के स्थान में जो हुआा है वह ब्शान् है। अमिढ काण्डस्य 'श्रस्य यो वा' से तालन्यरकार को यकारादेश विकल्प से है, वह यकारादेश 'पुम:' सूत्क की दृह्टिमें असिद्ध हैं,अअतः अम् परक खय् नहीं, क्योंकि शकार अम् में नहीं हैं, अप्रास रत्व का ही बोधक वचन 'ख्याबादेशे न’ है, अभूः न ही है। ' ‘ख्या प्रकथने' का सार्वधातुक में ही प्रयोग है। अतः प्रकथनार्थंक से ल्युट् प्रत्यय नहीं है, 'नमः ख्यात्र' वहाँ जिहामूलूय के वारणार्थ भाष्यकार ने 'खश् आझ्' अदेशे को मान कर श़ कों य् असिद्ध है, अतः 'शु परे खरि' से विसर्ग ही रहा, याँ यह भाष्य प्रमाण है। अर्य पुरुष का वर्णन।

## १४०-नइछण्यप्रशान द।३।ज|

अम्परे कृवि नकारान्तस्य पद्स्य रूः स्यात्, न तु पशान्य शबद्स्य। विसर्गः। सत्वम्। श्रुत्वम् । शार्दूँशिद्धान्धि। शार्झिश्निद्धिन्धि। चक्रिँसायस्व। चर्कि स्रायस्व । पद्स्य किम्। हन्ति । अम्परे किम्। सन्त्सरु: त्सखः-खड्गमुष्टि: । अप्रशान् किम् | प्रशान् तनोति ।

अम् जिस के आगे दो ऐसे छृ् पर में रहे तो नकारान्त पद के अन्त्य अह् को उकारेत् र् होता है, किन्नु प्रशान् शब्द बैसा रहते हुए मी उलके अंन्ल्य अल् नकार को र् नहीं होता है। 'शार्भिन् छिन्धि' यहाँ र् विसर्ग सकार भुत्व अनुनासिक, अनुप्वार कार्य से मूलोक्त दो रूप हुए। अभ्ष -

हे कृष्ण भवसागर के बन्धंनों का विदारण करों। 'चक्रिन् त्रायस्व’ नकार को र् अनुनासिक, अनुस्वार उसका 'खरववसानयोः' से विसर्ग उसका 'विसर्जनीयस्य' से सकार उसको श्रुत्व से शाकार दो रूप। हन्ति में नकार पदान्त नहीं अतः इस से रु नहीं हुआ। सन् त्सरुः यहाँ अम् पर में नहीं है र् न हुआ । सूत्र में ‘अप्रशान्’ ग्रहण से ‘परान् तनोति’ यहाँ नकार को र् न हुआ।

## १8? नन्ये Сا३।? न

## नॄन् इत्यस्य स: स्याद् वा पकारे परे।

यहाँ नुन् ऋकारान्त नृ राब्द के द्वितीया का बहुवनन का अनुकरण है। निमित्त 'पे' में अकार उच्चरणार्य ही है विवक्षित नहीं है ' $प$ ' 'पि' 'पु' कोई पर में रहें पकार से अव्यवहित पूर्व नॄन् के अन्त्य अल् को विकल्प से रु ( च ) आदेर होता है। यहाँ विकलपर्थक ‘उभयथा’ की अनुवृत्ति है।

## 

कवर्गे पवर्गे च पंर विसर्जनीयस्य ऋमाजिह्हामूलीयोपध्मानीयौ स्तः, चाद् विसगेः। 'येन नाप्राप' इति न्यायेन ‘विसर्जनीयस्य सः’ इन्यस्यापवादोऽयम्, न तु 'शर्परें विसर्जनीय:' इत्यस्य। तेन 'वासः क्षौममि’’यादौ विसर्ग एव।

कवर्ग या पवर्ग के वर्ण से पूर्व विसर्ग को कमशः जित्वामूलीय एवं उपध्मानीय होते हैं। सूत्र में चकार से पक्षमें विसर्ग की स्थिति रहती है।

विमर्शा-च्याय का पूणं स्वरूप = "येन नापाप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति"। जिस कार्य की अवइय प्राप्ति में जिसका आरम्भ किया जाता है, वह उस कार्य का (उस कार्य विधायक श्रास्त का ) अपवाद $=($ बाधक $)$ होता है। एवं अपवाद की अप्राप्ति स्थल में जो चरितार्थ है एवं अपवाद के विषय में भी कार्यार्थ प्रवृत्त है वह वाध्य है। बाध्य शास्त को बाधक रोकता है। अन्यथा विरोष रास्त व्यर्य ही होगा। यथा-'रामाणाम्' यहाँ सुडागम की अपवृत्ति है वहाँ नुडागम चरितार्थ है। सर्व आम् यहाँ 'सुट्' 'नुट्' दोनों की एक समय प्राप्ति है अतः विशेषवचन से सामान्य वचन का बाध होने से सुट् ही हुआा 'सवेषाम्' में । प्रकृत में 'कुप्वोः' शास्ल के विषय में अवइय प्राप्त 'विसर्जनीयस्य सः' उसका ही यह् बाधक है। कादाचित्क $=$ कभी कभी प्राप्त ( शर्परे विसर्जनीयः ) का बाधक नहीं है, अतः रेरमी वस्ताधंक ‘वासः क्षोमम्' यहाँ विसर्ग का 'रार्परे’ से विसर्गं ही रहा। कवर्ग का ककार परमें रहते भी जिहामूलीय न हुआ। सामान्य शास्न को बाध्य कहते हैं। विश़ेष शास्त को बाधक कहते हैं ( विशेषशास्लोदे इयवृत्तिसामान्यधर्मावच्छिनो छे इयताकशास्यक्य विशोपरास्येण बाधः) (परि० शे०)

यहाँ पाँच रूप होते हैं। 'नॄन् पाहि' यहाँ 'नॄन् पे’ से रु ( र ) रेफ का विसर्ग (खरवसानयोः’ से, अनुनासिक, अनुर्वार कर विसर्ग का विसर्जनीयस्य से सकाइ प्राप्त था उसको बाधकर 'कुप्वोः
 पाहि। ૪ नॄ: पाहि। ५ नृन्पाहि ।

## १४₹ कानायंडिते く।३।?=1

कान् नकारस्य क: स्याढ़ाओंडिते परे। 'संपुंकानामि'ति सः। यद्धा।
द्विरुक्त के पर भाग की सओ्रेडित संज्ञा होती है। आम्रेडित संशक शब्द पर में रहे तो कान् का अन्य्य अल् को रु ( र्) होता है। विसर्ग के बाद जित्दामूलीय को बाधकर 'संपुकानाम्' से कान् सम्बन्बी विसर्ग को सकारादेश ही होता है। अथदा

2 मि० कौ०

## शपष कस्कादिष्यु च С1३18く।

एकिनण उत्तरस्य विसर्गस्य ष：स्यात्，अन्यस्य तु स： $1 \lesssim$ क पयोरप－ वाद：। इति स：। काँसकान्। कांसकान्। कस्क：। कौतस्कुतः। सपिंज्कुण्डिका। धनुएकपालम् । आकृति गणोडयन्।

कस्कादिगण पठित राब्दों के अवयुव इण् से उत्तर विसर्ग को षकार आदेरा होता है，यदि इण्से उत्तर विसर्ग न रहे तो भी विसर्ग को सकार आदेश होता है। यह अपवाद（बाधक है）जिह्नामूलीय उपध्मानीय विधायक शास्त बाध्य है। पुंक्किक किम् शब्द्र के द्वितीया बहुवचन में कान् रूप होता है， उसका＇नित्यवीप्सयो：＇से द्वित्व कान् कान्，पर कान् की तस्य परमाम्रेडितम् से आम्रेडितसंजा， तत्रंशक कान् के नकार को रु（र्）अनुनासिक，अनुर्वार र का विसर्ग के पश्चात् संपुकानाम् से या＇कस्कादिपु＇से सकार रूपद्य । किन किन् को ।（कः कः）यहाँ विसर्ग को सकारादेश।＇कुतः कुतः आगतः＇इस अर्ध में द्वित्व अण् प्रत्यय，वृद्धि विसर्ग को सकारादेश। अर्ध＝कहाँ का कहाँ का । किम् राब्द पश्वक्यन्त से तसिल् प्रत्यय किम् को कु आदेश से＇कुतः＇अव्यय है；द्वित्वादि । घी का पात्र अर्थ में सृप् हस् गुण सर्थिस् कुण्डिका सकार को रुत्व विसर्ग，विसर्ग को सकारादेश प्राप्त था उसको बाध कर इण् के उत्तर विसर्ग की षकारादेश हुआ। धनुष की रस्सी अर्थ में धनुः कपालः में विसर्ग को षकार । कस्काद्वि आकृतिगण है। गगपाठ अन्त में दिया जायगा।

## १४५ संहितायामू छ११९९२।

## इ यधिकृत्य।

यह अधिकार सूत्र है। इसके पर सूत्रों में इसका सम्बन्ध होकर उन सूत्रो से विधीयमान कार्य संहिता में ही होंगे । जहाँ असंहिता की विवक्षा है वहाँ वे कार्य नहीं होते हैं। संहिता एक－ पद में नित्य है। धातु तथा उपसर्ग की संहिता नित्य है। समास में संहिता नित्य है। यहाँ समास उपलक्षण है वृत्तिमात्र में संहिता नित्य है। वाक्य में तो उच्चारयिता पुरुष की इच्छा के अर्थीन संहिता या उसका अभाव है।＇परः सनिकर्ष：संहिता＇सून्न संहिता संक्षा विधायक है वस्तुतः वह व्यर्थ है । लोकव्यवहार मात्र में संहिता झान होता है।

## १४६ छे च ६।？।リइ।

हैस्वस्य छे परे तुगागमः स्यान् संहितायान। इचुत्वस्यासिद्ध बाजशत्वेन द्र। ततश्वर्वस्यासिद्धत्वात् पूर्व श्चुत्वेन जः। तस्य चर्त्वेन चः। चुत्वस्या－ सिद्धत्वांश्चो：कुरि’ति कुत्वं न। स्वन्द्धाया । शिबन्छाया ।

छकार पर में रहे वहाँ हस्व को तुक् आगम होता है संरिता में जाां＇स्तोः श्रुना भु：＇से श्रुव्व एवं ‘‘क्षणां जझोऽन्ने’ से जर्त्व एक समयं प्रात्त रहे वहाँ सनुत्व ‘ूूर्व’’ सूत्र से असिद्ध है। अतः प्रक्तत में जइल्व से तकार को दकार करना। एंदं ‘लरि च’＇एवं रचुत्व दोनों एक समय दकार को प्राप्त रहें वहाँ चन्व्वं असिद्ध है। दकार को चुत्व से गफारादेश करना，पश्चात् जकार को＇खरि．च＇ से चर्त्व करना।＇खरि च＇से विधीयमान चर्ध्र असिद्ध होने से＇बोः कु’ से कुत्व नहों होता हैं।
＇स्व छाया＇＇仓ेच＇से तुक् भागम（उक् की हत् संश्रा होप）स्वतू छाया यहाँ ूू व्वोक्त कमते जरत्व से दकार，तुत्व से ज्ञकार，चत्व्व से चकार，हस चकार को असिद्धत्वेन कुत्वाभाव कमशः
 शिवच्छाया।

## १४ง अङ्माङोर्न ६।?॥४।

एतयोश्छे परं तुक्छ स्यात्। 'पदान्ताद्वा, इति विकल्पापवाए!। आच्छादयति। मा चिद्धत्तन

हकार परमें रहे नो ङकारेंत्संज्रक आ एवं मा को तुक् आगम होता है । 'पदान्तात्' सूत्र का यह वाधक वन्चन है। अतः उदाहरणंों में विकलॅप तुक् उससे न होगा। ढकता है इस अर्थ में आड का आ पर में छादयति यहाँ तुक् (तकार) व् द् ज् च् पूर्ववत् कार्य करना। मत ढको अर्थंपम निपेधार्थक छहतत मा के योग में अट् आगम न हुआई मा छिनत् तू द् ज् च् हुए।

## १४८ हीवर्घात दाश। 541

दीर्घाच्छे परे तुक् स्यान्। ड़ीर्घस्यायं तुक्, न तु छस्ग।’ ‘सेनास़राच्छ्छ। येंति ज्ञापनान । चिच्चिद्धत्यते।

छकार पर में रहे नो दीर्घ को तुक् आगन होता है । उकार ककार की इत्संज्ञा लोप से त् मात्र फिर फिर (पुनः पुनः ) काटा जाता है इस अर्ध में ‘चेच्छिद्घते' यहाँ एकारहूपदीध को तकार हुआ, ट् ज् च् पूर्ववत् से ‘चेच्छिद्यते' पयोग की सिद्दि हुई। सूत्र में सुरा= छाया निर्देश से दीर्घ को ही तुक् दीर्घ का अन्त्यावयव होता है यदि छकार को तुक् होंता तो 'आयन्तों' सूत्र सहयोग से छकार के बाद छकार का हंा अंवयव होता सूत्र निर्दंश असङ्त होने से मूलकार लिखते कि दीर्ष को ही तुक् हांता है।

## १४९. पदान्ताद् चा छ।?|ง६|

ढ़ीर्घात् पदान्तान्छे परे तुग्ना स्यात् । लन्मीच्छाया। लन्मी छाया

## इति ह्ल्स्सन्धिप्रकरणम्।

छ से पूर्व दीर्घान्तपदान्त के अन्त्य अल् को तुक् आगम विकल्प से होता है। वह दीर्ष का अन्त्य अवयव ईकार है। लक्ष् से ईकार प्रत्यय मुट् आगम से लक्ष्मी छाया यहाँ तृ द् ज् च् लक्ष्मीच्छाया। पक्षमें लक्ष्मी छाया = लक्ष्मर की छाया = कृपा । लक्ष्मा का ईकार हीप् डीष् डीन् का नहीं है अतः प्रथमा एकवचन में विभक्ति का लोप न होकर विसर्ग से 'लक्ष्मीः' रूपं बनता है ।
रल्नभा क्याख्या में हल्सन्धि (व्यक्जसन्धि) प्रकरण समाप्त ।

## अथ विसर्गसन्धि：？

## बिसर्जनीयस्य स：८1३३३४।

## विष्णुसाता।

विसर्ग के स्थान में सकारादेशा होता है खर् पर में रहे तो ।
विसर्गः＝विसूज्यते शब्दोऽनेनेति विसर्गः। वि उपसर्गपूर्क्क। सुज् धातु से करण अर्थ में घञ् प्रत्यय है। प्रायः अवसान में ही विसर्ग का श्रवण होता है अतः विसर्ग शब्द्द अवयवार्यदोधक होते हुए समुदाय अर्थ का प्रत्यायक होने से योगरूढ है । विसर्ग से पद्रों का पृथक् करण होता है। पद विभाग का कारण प्रायः होने से उसका अन्वर्थ नाम विसर्ग है ।

विष्णुस्ताता，विसर्ग को सकारादेश। रक्षा करने वाले विष्णु।

## १५० रूर्परे विसर्जनीयः ノ।引३५।

शर्प रे खरि विसर्जनीयस्य चिसर्जनीय：，न ंवन्यत्। कः त्सरूः।＇घनाघन： क्षोभणः। इह यथायथं संबं जिह्दामूलीयश्च न ।

शरा है पर में जिसकां ऐसा खर् पर में रहे वहां विसर्ग का विसर्ग रहता हैं। अर्थाव अन्य－ प्राप्त कार्यं नहीं होते हैं । पूर्व से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आती पुनः इस सूत्र में विसर्जनीय शब्द के उच्चारण से अधिकार्थ की प्रतीति होकर अन्य कार्य का सर्वथा अभाव बोधन किया।＇अधिकम् अधिकार्थम्＇न्याय से। कः त्सरःः यहां सकार आदेश विसर्ग को न हुआ। अर्ध－कौन सी तलवार की मूठ।＇घनाघनः क्षोगणः＇यहां विसर्ग का विकल्प से जिह्हामूलोय न हुआ। इन्द्रप्रेरक।

## १५？गा शर्रि くほ३३६।

शरि परे विस्तर्जनीयस्य विसर्जनीय एव वा स्यान्। हरिश्शेते। हरि：शेते । ॠ खर्परे शारि वा विसर्गलोपो बक्तन्यः ः। रामस्थाता। रामः स्थाता। हरिस्फुराति । हरिः स्फुराति। पक्षे बिसर्गे सते च त्रैरूप्यम्। कुष्वोलकスपौ च। कऽकरोति । क：करोति । कะखनति । क：खनति। कॅपचति। क：पचति। कॅफलति । क：फलति ।

शर् परक विसर्ग का विसर्ग ही रहता है विकल्प से। साद्रेश़ का यह सूत्र बाधक है। हरि： शेते पक्ष में विसर्गे कों स्，सकार को श्रुत्व से शकार हरिश़ोने＝हरि शयन करते हैं।

खर् है पर में जिसके ऐसा हार् पर में रहे तो विकल्प से विसर्ग का लोप होता है। यहां तीन रूभ हॉगे। ₹ विसर्ग का लोप २ लोपाभाव में वा शरि से विकल्प सकार। ३ विसर्गयुक्त। कवर्ग या पवर्ग परक विमर्ग का कमशः जिहामूलीय एवं उपध्मानीय होता है पक्ष में विसर्ग से दो रुप उदाहरणाय सपष्ट हैं किम् शब्द प्रभ्भार्थक हैं।
१५न संडपदादौ ८।इ। ८।

विसर्जनीयस्ग स：स्यादपदाघोः कुल्बोः परयोः।＊पाशकहपककान्येष्विति


## उ्ययस्येति वाच्यम् छ प्रत्रः कल्पम्। \％कान्ये रोरेवेति वान्यम् \％। नेह－

 गीः काम्यति ।द्विवचनान्त कुष्वोः के साथ अन्वय के लिए＇अपदादौ＇का विभक्ति विपरिणाम है । अपदादि कवरं पवर्ग पूर्वक विसर्ग को सकारादेश होता है। अपदादि कवर्ग पवर्ग का सम्भव पाशप् प्रत्यय， कहपप् प्रत्यय，कप्रत्यय एवं कान्यच् प्रत्यय पर में ही प्रायः है वहां इनक पर में विसर्ग को सकारादेश होता है। कुत्सित दूध अर्ध में निन्दा में पाशश्（पाश）प्रत्यय है पयः पाशम् में विसर्ग का सकारादेश। यझाः कल्पन्। यहां ईषदसमाप्ति में कर्पप् प्रत्यय，पूर्व विसर्ग का स्। यश के समान ।

अल्प अर्थ में कन् यशः कम् स्। यशस्कम्＝अल्पयश। । यशा की इच्छा करता है उस लर्थ में चहां ₹चछार्थक काम्यच् प्रत्यय हुवा है，विसर्ग को स् से यशस्काम्यति। प्रातःकाल के कुछ पूर्व अर्थ में प्रातः कल्पम्，यहां अन्ययसम्बन्धी विसर्ग होने से सकारादेश नहीं हुआ विसर्ग का ही भ्रवण हुआ। काम्यन्त् प्रत्यय परक रु के रेफ का ही विसर्ग जहा होगा वहां ही विसर्ग को सकारादेश होता है । वाण्णी की इच्छा रखता है इस अर्थ में गी：काम्यति यहाँ＇गीः＇शब्द इस प्रकार बना है－ग्से किप्，＇ऋत इल्＇से इत्व रपर् दीर्ध गार् रेफ का विसर्ग यह विसर्ग रसम्बन्धी रेफ स्थानों नहीं है। अतः काम्यपत्यय पर में रहे वहां विसर्ग का सकारादेश न हुआ। गी： काम्यति ।

## १५३ इण：घ：くا३।३९।

इण：परस्य विसर्गस्ग षकारः स्यात् पूर्वविषये। सर्पिएपाशम्। सर्पिकक－ ल्पम्। सपिंक्कन्। सरिंक्काक्यति ।

पाश－कल्प－क－काम्य इनके पूर्व इण से उत्तर विसर्ग को घकारादेश होता है। पूर्वोक्त चारों में विसर्गं को षकारादेशा हुआ। ？खराब घी，२ घी के समान，३ थोड़ा घी। $\gamma$ घी की ₹च्छा करता है ।

## १५४ नमस्पुरसोर्गत्योः く।३।४०।

गतिसंज्ञयोरनयोर्विसर्गास्य स：कुष्बो：परयोः। नमस्करोति। साक्षात्र्रभृति－ वात कृनो योगे विभाषा गतिसंज्ञा। तद़ावे＝नमः करोति।＇पुरोऽन्ययम्＂ इति नित्यं गतिसंज्ञा। पुरस्करोति । अगतित्वन्नेह－पू：पुरी पुर：，प्रवेष्टष्याः ।

कवर्ग पवर्ग पर में रहें तो गतिसंज्ञा युक्त नमस् पुरस् शब्दावयवरवविसर्ग को सकारादेशा होता है। यहां नमस् की गतिसंज्ञा कृजर्थयोग में ‘साक्षात्प्रभृतितु च＇से है ।

नमस् करोति में संकार को रुत्व रेफ का विसर्ग होने से सकार में नमस् का अवयवत्व है वह रेफ में तदवयवत्व विसर्ग में होनें से विसर्ग भी अवयव गतिसंशक का है। नमस्करोति। पक्ष में गतिसंज्ञा न होने से नमः करोंति। नमन करता है। नमन＝प्रणाम। अन्यय पुरस् की गतिसंज्ञा पुरः करोति पुरस् करोंति＝आगे करता है । अव्ययभिन्न पुरः प्रवेष्टव्या में पुरस् है अतः विसर्ग को सकारादेश न हुआ，प्रवेशा करने योग्य नगरो।

## १५५ इनुदुपधस्य चाप्रत्ययः く।३।४？।

इकारोकारोपघस्याप्रत्ययस्य विसर्गस्य षः स्याक्कुप्वोः । निष्रत्यूहूम्। आविष्कृतम् । दुक्कृतम् ।＇अप्रत्ययस्य＇किम् । अं्मिः करोति．। बायु：करोति ।

## 

 न-मातु: कृपा । मुहुसः प्रतिषेधः ॠ मुछुः कामा।हस्व ३कार या हस्व उकार है उपथा में जिसके ऐसा अप्रत्यय रूप (प्रत्यय भिन्न या प्रत्ययादयवभिन्न ) विसर्ग उसके स्थान में षकारादेश होता है कवर्ग या पवर्ग के वर्ण पर में रहे तो । निः प्रत्यूहम् यहां अन्त्य अल् विसर्ग उसे पूर्व ₹कार की उपधा संज्ञा है इकार हरवं भी है निर् उपसर्ग के रेफ के स्थान का विसर्ग अप्रत्ययरूप है निमित्त पकार पर में है अतः विसर्ग को षकारादेश हुआ निष्पन्यूहम् = विघरहित। आविः कृतग् घकारादेश आविष्टृतम् = प्रकाटेत। दुःकृत् विसर्ग को षकार। दुष्कृतम् = उुरा कर्म। 'अम्भिः करोति' यहां सु के सकार प्रत्यय है, उसके स्थान में रेफ स्थानिवन्दाव से प्रत्यय है, रेफ में प्रत्ययत्व स्था० भा० से विसर्ग में यहां अप्रत्ययरूप विसर्ग नहीं किन्तु प्रत्ययरूप है अतः विसर्ग को पकारादेश न. हुआ। इसी प्रकार बायुः करोति यहां भी षकारादेश न हुभा।

विमर्श-एकादेशग्शास्तनिमित्तकस्य-तात्पर्य्य यह—एकादेश्ञाख साक्षात् या परम्परा से निमिष्त है जिसका ऐसा विसर्ग, हुख्व एकार, या हस्व उकार से पर रहं वहां षकारादेश नहीं होता है। इसमें प्रमाण है-कस्कादि गण में षकारददेशविधानार्य आतुणुत्र का पाठ ही। पूर्वोक्त बचन अस्वीकार करने पर 'धातुण्पुतः' में '₹दुदुपधर्य' से ही षकरादेशे विसर्ग को होता भ्रातुष्पुत्रः का पाठ वहां व्यर्थ होता। अतः 'मातुः कृपा' में षकार न हुआा। 'मातुः' रूप की सिद्धि प्रकार-मातृ अस् ्यहां ऋकार एवं अकार ₹न दोनों को 'ऋव् उस' से उकारादेश रपर है-मातुर्स् संयोगसंश्ञा से प्रत्ययसम्बन्धी या प्रत्यय स् अवशिष्ट था उसका संयोगान्त लोप हो गया। रपर वाले रेफ् अप्रत्ययस्वरूप है उसी का विसर्ग हुआ है। यहां एकादेशशाल्न = 'ऋत उत' वह रेफोत्पत्तिद्वारा विसर्ग में परम्परा से निमित्त है, अतः यहां विसर्ग को झापक से झाप्यवचन से पकारादेश न
 शास्न सिद्ध है। वह सून पदान्त-पदादि का जहां एकादेश होता है वहां एकादेश शास्न को असिद्ध करता है।

मुहुस् सम्बन्धी विसर्ग में पूर्ववणितत मून्न घत्व नहीं करता है। फिर इचछा करने वाली इस अर्ष में 'मुछुः कासा' यहां घकारादेशा न हुआ।

## श५६ तिस्सोडन्यतर्स्याम्य C1३।8श

तिरसो विसर्गस्य सो वा स्यात् कुष्वोः। तिरस्कर्ता। तिए: कर्ता।
तिरस् शब्दसम्बन्ध्धी विसर्ग का सकार विकल्प से होता है कवर्ग पवर्ग पर में रहे तो। तिरस्कर्ता=तिरसकार करने वालत। पक्षमे तिरः कर्ता।

## २५ง द्विस्तिश्वतुरिति कत्वोर्थें C। इ।४३।

कुत्वोडर्थें वर्तमानानामेषां विसर्गास्य पकारो वा स्यात् कुष्वोः। द्विष्करोति । द्विः करोनि, इटयांदि । 'कृत्बोरर्थं' किम्, चतुउक्कालः।

किया को वार बार दुहराने के अर्थ में कृत्वसुचुप्रत्यय पवं सुचुपत्यय संख्यावाचक शब्दों से होते हैं। सुचुमत्यय कृत्व्युच् का वाधक है, वह दि, ति, चतुःःब्द से होता है। कत्वसुचुपत्यय के अर्थ में विथीयमान सुच् प्तत्ययान्त दिस् तिस् एवं चतु:ब्दब्दसम्बन्धी विसर्ग को षकार विकल्प से होता है कवर्ग पवर्ग पर में रहे लो। द्विस् करोति स् को र् रेफ का विसर्ग, उसको विकल्प से

पकार पक्ष में विसर्ग ही दो रूप। दो बार किया करता है। चतु:कपाल में सुचृप्त्यय बहीं कतः 'एदुदुपघस्य' से नित्य षकारादेशा चतुष्कपालः = चार पानों में संस्कृत हविः (पुरोठाश) ।

## १५८ इसुसोः सामर्थ्ये ८। ३।४४।

एतयोर्विसर्गस्य ष: स्याद्वा कुष्वोः। सर्पिष्करोति, सर्पि: करोति। धनु एकरोति, धनुः करोति । सामथ्यंमिह् ठ्यपेक्षा। 'सामर्थ्ये' किम् । तिष्धु सर्पिं, पिब तबमुद़कम्।

इस् उस् सम्बन्धी विसर्ग को षकार होता है कवर्ग पवर्ग पर में रहे तो व्यपेक्षारूप सामध्थ्य में। पकारयुक्त, एवं विसर्गयुक्त दो रूप हुए। $?$ घी बनाता है। २ भनुष् बनाता है। सामर्थ्य दो प्रकार के हैं १-उ्यपेक्षा एवं २-एकार्थोभाव। व्यपेक्षा = अन्बय बोष छोने के निमित्त शब्दविशोष की विरोष अपेक्षा होना है।

स्वार्थपर्य्यवसायिनां पदानामाकांक्ष्रादिवशात्परस्पर्ं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा। २ विशेष्यविशेषणभावापन्न होकर एक विशिष्टार्थ (समुदायार्थ) जहां प्रतोति रहे उसको एकार्थींभावरूप सामर्ध्द कहते हैं (देखिए पश्बोलिविरचित वैयाकरणभूषण की प्रभा टीका) ।"तिष्ठतु समिं, पिब त्वमुदकम्" यहां सरिं: पदार्थ का पान क्रिया में अन्वय नहीं है, अतः सामर्थ्याभाव से छकारादेश विसर्ग को न हुआ।

## १५९ नित्यं समासेऽनुत्तरपदर्य दाइ।४५।

इसुसोर्विसर्गस्यानुत्तरपद्यसस्य समासे नित्यं ष: स्यात् कुष्वोः पर्योः। सर्पिभ्कुण्डिका। 'अनुन्तरपदस्थस्ये’ति किम् 1 परमसर्पि:कुण्डिका। कस्कादिषु सर्पिष्कुणण्डकाशबद्रोऽसमासे व्यपेक्षावियहेडपि षत्वार्थः। न्यपेक्षायां नित्यार्थंः्य।

उत्तर पद में स्थित न हो एसे इस् और उस् श्राब्दों के समव्व्धी विसर्ग के स्थान में सर्वदा घकार हो कवर्षा पवर्ग पर रहते समासे में। घी को पात्र अर्घ में बहीतवपूल्ष समास कर सदि: कुण्धि का में बिसर्ग के स्थान में सकारादेश। सपिप्कुणिज्डा। परम खुन्त का खुवन्त सार्थि के साथ
 यहां कर्मधारयसमास का उत्तरपद सर्पि: है अतः यहां विसर्ग को षकारादेश न हुआ। बड़ा घी का

 काया:' यहां समास नहीं है तो भी विसर्ग को छकारादेश से- हर्टं सरींभुणुण्डकायाः। २-

 अकारादुत्तरस्यानचययस्य विसणस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात् करोलया़िधु परेशु, न तूत्तरपदस्थस्य। अयस्कारः। अयस्कामः। अयस्कसः। अयस्कुम्सः । अयस्पात्रम् । अय:सहिता कुशा अयस्कुशा। अयस्कर्णी। 'अतः' किम्। गीः कारः। 'अनव्ययस्य' किम्। स्वः कामः। समासे किम् । यशः करोति। 'अनुत्तरपद्धस्थस्ये'ति किम्। परमयशःकामः।

हस्व अकार से अव्यवहित उत्तर अव्यय सम्बन्धी मिन्न अनुत्तरपदस्थ विसर्ग को समास में

नित्य सकारादेश होता है। कृ आदि धातु है आदि में जिनके ऐसा उत्तरपद रहे, एवं कंसादिशाब्द उत्तरपद में रहे। ‘विष्वन्देवयोः’ सूत्त्स्थ वप्रत्ययय्महण जापन करता है कि "धातु महण जहां किया हो वहां तदादिविधि करना चाहिये।

सूच्र में प्रदर्शित सातो उदाहरणों में सकारादेश विसर्ग का हुआ । कम से अर्थ। श—अयस्कारः = कुछार। २—अयस्कामः = लोहा चाहने वाला। ३—अयस्कंसः = लोंहे का पात्र। ४-अयस्पात्रम् = लोहे का पात्र विशेष। ५-अयस्रुशा = लोहसहित औठुम्न्ररंकु। छन्दोगा ऋषयः = वेदपारक्नतथिगण स्तोत्रसम्बन्धिनी गणना ( गिनती) प्रयोजन के लिए उदुम्बर निमिंत शंकुओं की संज्ञा कुरा है ऐसा व्यवहार वे करते थे। कम वैयाकरण इस अर्थ को जानते हैं। केवल प्रकियामात्र ही पढ़ाया जाता है। छान्रों को अर्थ शान न कराने से अनुवाद या संस्कृतभाषा के मर्मश्शान से वे वश्वित रहते हैं। अर्थज्ञान के लिए शब्द्र्ययोग होता है, व्यर्थ आयास एवं फलांशा में रून्य यह कम सम्प्रति अज्ञताप्रयुक्त चल रहा है। जो पढ़ाया जाय या छात्र जो पढ़े दोनों का कर्तव्य है कि अर्थज्ञानप्रयुक्त शब्दश्नान करावे या करें। ६-अयस्तुम्भः = लोहे का घड़ा । ७-अयस्कर्णी = लोहे का बाण विशोष। 'गीः कार' में विसर्ग अकार के बाद नहीं है। स्वर्ग को चाहने वाला अर्थ में '₹वः कामः' का विसर्ग अव्ययावयव है। यशः करोति-यहां समास नढीं है। परमयशःकार में उत्तरपदस्थविसर्ग है। बड़ा यश करने वाला।

## १६? अधरिशारसी पदे दाइ। $\Theta 1$

एतयोर्विसर्गस्य सादेश़ः स्यात् पद़शब्दे परे। अधस्पद्न्, शिरस्पदम्। समास इत्येव। अधः पद्म्। शिर: पदम् । अनुत्तरपद्स्थस्येत्येव। परमशिरःपदम्.। "कस्कादिषु च' भास्करः।

## इति विसर्गसन्धि:।

अधस्शब्बसम्बन्वी एवं शिरस्शब्दस्बम्बन्धी अनुत्तरपदस्थ विसर्ग को समास में पद शब्द पर रहे सकारादेश होता है। 'अधः पदम्' विसर्ग के स्थान में सकारादेश। अधस्पदम् = नीचे स्थान। शिरस्पदम् = रिरस्थान । समासाभाव में अधः पदम्। शिरः पदम् । 'परमशिरः पदम्’ यहां उत्चरपदस्थ विसर्ग है अतः सकारादेश न हुआ ।

कस्कादिगणपठित शब्दों में इण् से उत्तर विसर्ग का घकारादेशे। इण् से अनुत्तररविसर्ग को सकारादेश होता है। भाः कर - भास्करः। यहां 'अतः कृमि’ सूत्र नहीं लगता, वहां अत्त में त पर से हु्वाकार का ही म्रहण है।

सन्धानार्थकसन्धिशाब्द का वाच्य अर्थ = संहिता है। संहिता निमित्तककार्य में सन्धिराब्द लाक्षणिक है। संहितानिमित्तकार्य विसर्ग का समाप्त हुआ। अधवा सन्धिनिमित्तकार्यप्रकरण को भी सन्धिशब्द कहता है ।

रल़्रभा व्याल्या में विसर्गसन्धि भरकण समाह।

## अथ रबादिसन्धि: ह

'स्चौजसमीट्' इति सुपत्यये ‘शिवस् अर्च्य:’ इति स्थिते-
प्रातिपदिकसंज्ञकशब्दों से स्वादि इकीस प्रत्ययों का विधान में सर्वश्रथम सुप्रत्यय हैं, इस लिए इस प्रकरण को स्वाद्रि प्रकरण कहते हैं। विशोषतया 'स्’ का कार्य सर्बप्रथम होता है। सु औ जम् अम् औौट्' अदि प्रत्ययों में सर्वप्रथम सुप्रत्यय है। न रुप्रत्यय इसका भी ध्चनन किया। सु के स्थान में रु पढ़ेगें तों 'यराडऽन्न' आदि प्रयोगों की सिद्दि न होगी। अतः यथाभुत्रत्यास ही


## ३६२ ससजुपो रु: く|२८६।

पदान्तस्य सस्य सजुणूशबढ़स्य च रै: स्यात्। जश्त्वापवाद़ः।
पद के अन्त में विधमान सकार और सजुष् शब्द के अन्त्य अल् को रु आदेशा होता है। यह सूत्र ‘झलां जरोऽन्ते’ से प्राप्त जरत्व का अपवाद है। जहां जहां रु आदेश प्राप्त है, वहां सर्वत्र जरत्व प्राप्त है। 'येन नाप्रत्षे’ न्याय से यहां बाध्यवाधकभाव है। सजुष् का अर्ध हे खेल की गुध्याँ। अनुबन्धरहित की लक्ष्य में उपस्थिति होती है, अतः उकार की ₹त्संशा लोप होकर लक्ष्य में रे भाव का ही आगमन होता है। शिवर् अच्च्य:-

## १६३ अतोरोरप्लुताद्नल्लुते ६।१।? ? ३।

अल्लुतादतःः परस्य रोः उ: स्यादल्लुतेरति। 'भोभगोअधो' इति प्रात्तस्य यत्वस्यापनादः। उल्बं प्रति रुत्वस्यासिद्धुव्वन्तु न सबति, रुत्वमनूद्य, उत्वविधे: सामभर्यात्।

च्डुतमिन्न एस्व अकार से पर रु को उकारादेशा होता है प्लुत भिन्न हस्व अकार पर में रहते । यह मून्त्य यकारविधायक ‘भोंभगो’ सूत्र का बाधक है। सपाद सप्षाध्याय का उविधायक श्ञाब है, रविभायक त्रिपादी है। 'पूर्व्चालिद्यम' से उकारविधायकशाख्य की दृ्टि में त्रिपादी रविधायक असिद्ध बहां नहीं होता है, यद्रि असिद्य होता तो रु को उद्देख कर सकारविधान व्यर्य होता 'शिखि उ अर्च्य', ऐसीती स्थिति हुई।

## १६४ प्रथमयो: पूर्वसनर्णः ६।?।?०२।

अक: पथमाद्वितीगयोरचि पर पूर्वसवर्णदी़र्घ एकाढ़ेशः स्यात् । इति' प्राप्ते ।

अक् से प्रभमा या द्वितीयाविभक्ति का अवयद अच् पर रहे वहां पूर्वसवांदाप्व पूर्व पर के खपान में होना है। इसने उकार एवं अ दो के स्थान में आरूपपूप्वस्तवर्ण प्राप्त है किन्तु इस सूत्र के निष्वार्थ सून-

## १६५ नादिचि छा१1?०४1

अबर्णादचि परे न पूर्वस्वर्णदीर्घः। 'आद्रगुणः'। 'एङः पदान्तादति'। शिबोडर्र्यः । 'अतः' इति तपर: किम् । ड़ेवा अन्र। 'अति' इति तपर: किम् । श्व आगन्ता। 'अप्लुतात्' किभ । एहि सुस्रोत ₹ अन्र स्लाहि । 'ल्लुतस्यासिद्धाव्वाद्तः

परोडयम्। 'अ•्लुतात्' इति विशेषणे तु तत्सामध्यान्नासिद्बत्वम्। तपरकरणस्य तु न सासथ्यं दीर्घट्यावृत्या चरितार्थत्वात्। 'अप्लुते' इति किक्रि। तिष्टतु पय अ 3 भिद्त । 'गुरोरनृतः' इति प्लुतः।

अवर्ण से इच् पर में रहे वहां पूर्वसवर्णदीर्ष नहीं होता है। शिन उ अच्य्य: यहां पूर्वसवर्णदीर्घ निबेध करने पर अ उ का ओंकार गुण से शिवो अर्यंः 'एङः पदान्तादति' से पूर्वरूप शिवोर्च्यः। 1 इस $s$ चिह्ध का कोई तात्पर्य नहीं हैं।
'अतो रोरप्लुतात्' सुत्र में पश्रम्य अतः है। वह तपर ग्रहण क्यों किया ? तपर न करते तो देवार् अन्र यहां र् को उत्व होता। आकार अव्व पद्व बोध्य न होने से वहां र् को यकार उसका लोप से ‘देवा अन्र’ बना। समम्यन्त ‘अति’ यह यहां तपर न करे तो श्वर् आगन्ता यह उकार हो जाता। पश्ञम्यन्त अव् का विशेषण अप्लुताव न कहते तो सुल्लोत ३ अन्र यहां म्लुत असिद्ध है अतः अब् से पर मानकर रेफ को उत्व होता। पुनः शंका करते हैं कि अप्लुतात् कह्ने पर भी प्लुत असिद्ध से उकार होना चाहिए, उस पर प्रन्थकार कहते हैं कि अप्लुतात् कहाने से प्लुत असिद्ध नहीं होता है। दीर्घ से पर रेफ को उकार रोकने के लिए 'अतः' का तपर महणचरितार्थ है व्यर्ध नहीं है वह प्लुत के असिद्धत्वाभाव नहीं बोधन कर सकत, है। सूत्र में 'अप्लुते' सपम्यन्त न करते तो पयर् अ३ लिद्वत्त यहां फ्डुत असिद्ध से अट्परक मान कर उकार होता, उसके वारणार्थ 'अप्तुते' है। अं ₹ बिन्त्त के अकार को गुरोरनृत से च्ड़त हुआ है।

## ?६६ हरित च ६।11? ? 81

अप्लुतद्वः परस्य रो: ड: स्याद्धशि। शिनो वन्घः। रोरिट्युकारानुबन्ध-


ॅलुज भिन्न हस्व अकार से पर रु को उकारादेश होता है हश् पर रहे। 'शितस् वन्घ:' सकार को ₹ रेफ को उकार ‘आदू गुणः' से गुण रिवो वन्ध:=शिव पूजर्नाय है। यदपिए रु में उकारेत्संज्रक है रु को उद्देइय करके कार्य रेफ को ही होते हैं तो भी उकारेटलंक्ञक रेफविधीयमानकार्य केवल रेफ जहां उकार की इत्संशा नहीं है वहां कार्य न हो एतदर्थ है, यथा '‘ानर् अन्र' यहां रेफ को उकार न हुआ। उसी प्रकार आतर्गचछ में मी उ कारादेश न हुआ। देव शब्द के प्रथमाबहुनचन में देव अस् आगे हह है, पूर्वसवरण दीर्घ देवास् इह् सकार को रेफ देवार् हृ् यहां-

## १६७ भोमगोअघोडपूर्वई्य योडशि दाइ।? (े।

एतत्पूर्वस्य रोर्थादेशः स्यादशश परे। असन्धः सौ习习ः। 'लोपः शाकल्यस्ग’। ढेवा हह, ढेवायिह। 'अशि’' किम्। देवास्सन्ति। यघपीह यत्वस्यासिद्धावाद् विसर्गो लम्यते, तथापि विसर्गस्य स्थानिवद्रावेन रुवाघंबं स्यात्, न ह्ययमलब्विधि:, रोरिति समुदाधरूपाश्रयणात्। भोसू अगोस् अघोस् इति सकारान्ता निपाताः। तेषां रोर्यन्वे कुते।
'भो भगो अघो' एवं अवर्ण से पर रु के स्थान में यकारादेश होता है अश् पर में रहते । सूत्र में सन्धि सौत्रत्वात् न हुई। अर्थात् 'एढः पदान्तादति' सूत्र से पूर्बरूप न हुआ। यधवि 'एङः पदान्तादति' सूत्र की दृष्टि में भोमगो त्रिपादी होने से असिद्ध है अतः पूर्वरूप रूप सन्धि प्राप ही नहीं हैं यह राक्का न करनी चाहिए। 'पूर्वन्नसिद्दम्' में कह चुके हैं कि वह शाख्ब का असिद्धरवप्रतिपादन करता है, 'भगो अचो' इस प्रकार के प्रयोग को वह असिद्वत्व्रतिपादन नहीं करतः

प्रयोग में प्राप्त पूर्वहूप को सूत्रनिर्देेश से वारण किया, अतः ‘असन्धिः सौत्रः' यह कहना सर्वथा उचित है। देवार् इह यहां रेफ को 'भो भगो' से यकारादेश़ 'ढेवाय् हह' यकार का लोपः शाकल्यस्य से विकलप लोप, लोपपक्ष में सन्धि नहीं होती है, यलोप गुण की दृष्टि में असिद्ध है, 'देवा शह' पक्ष में देवायिह ।
'भो भगो’ सूत्र में सशि ग्रहण न करते तो देवार् सन्ति यहां भी रेफ को यकारादेश होता, सकार अश् नहीं हैं, अतः यहां यकारादेश न हुआआ, रेफ का विसर्ग से ‘देवाः सन्ति’ प्रयोग की सिद्धि हुई।

विसर्श- ( शब्धा )-अशाग्रहणसूत्र में न करने पर मी यहां दोष नहीं है, तथाहि ‘देवार् सन्ति’ यहां यकारादेशा एवं रेफ का विसर्ग दोनों कार्य एक ही समय में प्राप्त है, पर होने से बकार प्राप्त दुआ किन्तु 'पूर्वत्र' से यकारविधायकरास्न असिद्ध है, अतः यकारादेश न होकर रेफ का विसर्ग हों जायगा अश् ग्रहण क्यों किया ?, विसर्ग करने पर भी स्थानिवद्द्राव से विसर्ग में रुत्वबुद्धि से यकारादेश पाया, यहां रु $=$ रेफ उ समुदाय का आश्रय से केवल एकवर्ण का आश्रय न होने से 'अल् विधौं न स्थानिवत्' की प्रात्ति नहीं है। यत्वविधायक में हु समुदाय स्थानित्वेन आभीयमाण है। अतः अशाग्रहण सूत्र में आवइयक है यंदि 'रो रि' से रेफ की अनुवृति कर यत्वविधायकशाख्न का केवल रेफ ही स्थानी है ऐसा मानने पर अश् यहां अनावइयक है, या उत्तरार्थ है।

भंस् आदि तीन सकारान्तनिपात है उनके सकार को रुत्वकरके यकाराबेश के बाद-

## १६८ ठ्योलघुम्रयनतरः शाकटायनस्य ८lईे१८।

पदान्तयोर्वकारयकारयोर्लघूच्चारणौं वयौ वा स्तोऽशि परे। यस्योचारणे जिद्दायोपामसध्यमूलानां शेशथत्यं जायते, स लघूच्चारणः।

अश् पर में रहे तो पदान्त में स्थित यकार एवं वकार के स्थान में विकल्प से लघूच्चारणनकमशः ब् य. होने हैं।

जिसके उचारण में जीभ के अम्र, उपाग्र, मध्य मूल इनको शिधिलता होती है, वह लवूच्चारण कहाता है। यह शाकटायन का मत है। भोय् अच्चुतः यहां यकार को विकल्प से लघूच्चारणयुंक्त यकार किया, पक्ष में अलन्नुप्रयलक यकार है। दो रूप में-

## ?६९ ओतो गार्ज्यस्य ८ा३२०।

ओकारात् परस्य पढ़ान्तस्यालघुप्रयन्नस्य यकारस्य नित्यं लोपः स्चात्। गार्ग्यमहणं पूजार्थम । भो अच्युत। लघुप्रयन्नपन्षे भोयच्युत। 'पढ़ान्तस्य' किम् तोयम्।

ओकार पर पदान्त में स्थित अलुजुपयल वाले यकार का नित्य लोप हो यह गार्ग्य का मत है । यहां गार्ग्यपद विकल्पार्थ नहीं हें किन्तु पूजा के निमित्त है। भोर् अच्युतः यहाँ 'भो भगो' से यकारादेश उसका इससे लोप 'भो अच्युतः' लधुपयल पक्ष में 'भो यच्युतः'। 'तोयम्' में यकार पदान्त नहीं है। तोयम् का अर्ध जल है।

## ใज० उजि च पदे ८ा३२?।

अवर्णूर्वयोः पद़न्त्तयोर्चवयोर्लोप उनि च परे। स उ एकामिः। पढ़

## किम्। तन्न्रयुतम्। वेनः सम्प्रसारणे रूपम्। यढ़ि तु प्रतिपदोत्को निपातः

 उनिति महीष्यते, तर्युत्तराथं पदग्रहणम्।अवर्ण से पर पदान्त में स्थितयकार या वकार का लोप होता है जकारेत्संज्ञक उकार पर में रहे । 'सस् उ एकाग्निः' सकार को रु उसको यकार उसका इससे लोप। वहाँ एक अम्नि। 'स उ एकागिः' उ निपात की प्रगृह्यसंज्ञा प्रकृति भाव से उकार को यण् न हुआ। सूत्र में पदे ग्रहण क्यों कहा ?" वेन् धातु से क्तप्रत्यय एकार का आकार वकार का संप्रसारण, पूर्वरुप उतम्। तन्न्र उतम्, एकार को अय् तन्त्र्य् उतम् यहां उकार रूप पद् नहीं अतः पदान्त वकार का लोप नहीं हुआ, पदे न कहते तो अकार इत्संशक उ है लोप होता। यदि "लक्षणप्रतिपदोक्तयोर्मध्ये प्रतिपदोक्तस्यैव गहणभ्" इससे प्रतिपदोक्त उकार का ग्रहण करेगें तों यहां कोई दोष नहीं है पुनः 'पदे' ग्रहण 'ङमो हस्वात' के लिए उत्तरार्थ है । उन् निपात का उकार रूप लक्षणनरा नहीं है यहां उतम् का उकार लक्षणवशा सम्पन्न से लाक्षणिक है। तन्त्रयुतम् = तन्त्र में गुथा हुआ ।

## १७१ हलि सर्वेषाम् C।ほ।२२।

भोभगोअघोअपूर्वस्य लघूवलघूचारणस्य यकारस्य लोप: स्याद्धलि सर्वेषां मतेन । भो देवाः। मों लच्दिम। भो बिद्धदृवृन्द्। भगो नमस्ते, अवो याहि, दे़ेवा नम्याः। देवा यान्ति । 'हलि’ किम् । देवायिह, देवा इह् ।

आगे हल् रहे तो भोपूर्वक भगोपूर्वंक अघोपूर्वक एवं अवर्णपूर्वक ल्बुप्रयत्नक या अलजुप्रयतक यकार का लोप होता है सब आचार्यों के मत में । भोस् देवाः स् को रु उसको यकार उसका इससे लोप भो देवाः = हे देवताओं। भोस् लक्ष्मि पूर्ववत् कार्य । हे लक्ष्मी। भोस् विद्वद्वृृ्द्र भो विद्धदवृन्द = हे पण्डितसमूह । भगोस् नमस्ते, भगो नमस्ते = तुमको प्रणाम । अघंस् याहि अघो याहि = अरे पापी तू जा । देवास् नक्याः देवा नम्या: = देवता पूज्य । देवास् यान्ति देवा यान्ति = देवता जाते हैं। 'देवाय् हह' यहां हल्परक यकार नहीं है लोप न हुआ । = देवता यहां है ।

## ? ज२ रोडसुपि टारा६९।

अह्टो रेफादेशश स्यान्न तु सुपि। रोरपवादः। अहरहः। अहर्गणः। 'असुशि'
 अहो रूपम् । गतमहो रात्रिरेष। एकढ़ेशणिकृतस्यानन्यत्वादहोरात्रः। अहोरथन्तरम्। ऋ अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफ: ऋ। विसर्गापवाद़ः। अहर्पतिः। गीर्वतिः। धूर्वतिः। पच्ते विसर्गोपध्मानीयौ।

अहन् झब्द के अन्ट्य अल् ( नकार ) को रफफ अदेश होता है, सुप् पर में रहे तो नहीं होता है । यह सूत्र ‘अहन्' सूत्र का अपवाद है अतः इ नहीं होता है।

गमन आदि किया से दिन को व्याष्ष करता है इस अर्थ 'नित्यवीष्सयोः’ से अहन् का दित्व 'अहन् अहन्' दोनों नकारों को 'रोड्सीपि' से रेफ अहरहः। रेफ होता है वहां रु नहीं अतः उलनयत्वादिकार्य नहीं होते। अहरहः = दिन दिन। दिवसों का समूह ३० तीन समूह मास इस अर्ध में अहन् गणः ₹फादेश नकार को अहांगः = दिनों का गण $=$ समुद्राय। 'अहन् भ्याम' अहन्. सूत्र से रु. उसको उकार गुण यहां रेफ न हुआ सुप् पर में भ्याम् है -अहोम्याम् $=$ दो दिन बाद ।

- रूप रात्रि रधन्तर यह पर में रहे तो अहन् शब्द्द के नकार को रु होता है। अहन् रूप नकार को रु उसको ‘हशि’ च से उकार गुण अहोरूपम् $=$ दिवम का हुप। डिन व्यतीत हुआ रात्रि आ गई इस अर्थ में अहन् रात्रिः नकार को रु उसको उकार गुण अहोरात्रिः । दिन और रात इसमें समाहारद्दन्द, अहस्सवैंकरेश से अच् अहन् रात्रः यहां एकरेशा = एकावयव से विकारयुक्त अनन्यवत् = स्वनत् से रात्र शब्द्र भी रात्रिं से लिया जायगा नकार को रूत्व उकार गुण अहोरात्रः = दिन और रात । 'अहन् रथन्तरम्’ नकार को रु, उ, गुण अहो रथन्तरम् = दिन में रथ से जाने वाला।* अहन् आदि शब्दों के अन्त्यवनर्ण को रफादेश विकल्प से होता है पति भादि शब्द पर में रहें।

यह विसर्ग का अपवाद हैं । अहर्पतिः = सूर्य 1 नरि घूर् के रेफ को रेफादेशा होता है, विसर्ग कारा अपवादार्थ गीर्पतिः = बृहस्पति। धुर्पतिः = भारवाहक धुरन्धरू। यहां पक्ष में विसर्ग एवं उपध्मानीय होता है।

इस वारिक में आदिशाब्द दो बार है आदि का अर्ध है प्रकार = सटाश ।
पत्यादि में अर्रिशब्द्द प्रकारार्थ मा़न कर ‘ख्वर्चक्षा रथिरः' यहां भी रेफादेश हुआ ।

## 

रेफस्य रेफे परे लोप: स्यात्।
रेफ का रेफ पर रहते लोप होता है।

## १囚४ ढूलापे पूर्बस्य दीधोडणः छ।३।? १?।

ढरेफौ लोपयतीर्मि तथा, तस्मिन् वर्णेर्थाद्ध ढकाररेफात्मके परे पूर्वस्याणो दी़र्घ: स्यात् । पुना रमते । हृरी रम्यः। शम्भू राजते । 'अण:' किम् । तृढः। वृढः । 'तृहू ईिंसायाम्, वृहू उद्यमने'। पूर्वम्रह्णमनुत्तरपद़ेउपि पूर्णमात्रस्यैव दीर्घार्थम् । अजर्घाः लीढः। 'मनस् रथः' इत्यत्र रुत्वे कृते 'हाशि चे'त्युत्वे 'रोरी'ति लोपे च प्रातेः

ढकार और रेफ का जो लोप करवावें ऐसे ढकार एवं रेफ पर में रहें तो पूर्व अण् (अ इ उ) का दीर्ध होता हे । पुनर् रमते, हरिर् रम्य:, शाम्भुर् राजते इन तीनों में पूर्वूसूत्र ‘रो रि’ से रेफ का लोप रंफ निमित्तक है। अतः रेफलोपनिमित्तक रेफ पर में यहां है अतः कमेण ‘आ’ ‘乌’ ऊ दीर्ध हुआ। २ फिर खेलता है। २ विष्णु मनोहर है। ₹ शिव दोभित होते हैं। सूत्र में अण् न करते तो 'अच्चश' प० से अच् का दीर्ध पद के श्रणण से उपस्थिति होकर अच् का दीर्घ होने से 'वृढ:' 'वृदः' यहां भी ऋकार का दौर्घ हो जाता-तृहृतः वृह्तः, यहां ढकार धकार ष्टृत्व से तृढ् ढ:, बृट्ट ट:, 'टो ढे लोपः' से पूर्वंठकार का उत्तरढकारनिमित्तक लोप है किन्तु पूर्व अण् में ऋकार न आने से दीर्घ न हुआ तृहः। बृटः। ? भरा हुआ, २ उध्युक्त।

विमर्शा-पूर्वम्तणमिति-सूत्र में ‘ढ्ललापे’’ यह सप्रम्यन्त पद है एवं सत्तमी धौपर्कोषिकाधिकर्गह्प अर्थ में है यहां 'तरिमन्' परिभाषा से अन्यवहित एवं पूर्वस्य का अर्य लाभ होता है पुनः सूत्र में पूर्वम्यहण का क्या फल हें ?, 'अलुगुत्तरपदे' से यहां पूर्बम्रहण के भभाव में उत्तरपद का अधिकार आता, उत्तरपद शब्द्र 'समास चरमावयवपद' में रूढ है तब सूत्रार्थ यह होता- समास चरमाबयवपद में स्थित ढकार एवं रेफ, ढकार लोप रेफ लोप में निमिक्त रहे वहां ही पूर्वं अण् का दीर्घ होता है" इस अर्थ से असमास में 'पुना रमते' भादि में दीर्घ जो इट्ट है बह नहीं होगा।

पश्रंमीतत्पुरुष में निर् रक्तम्, दुर् रक्तम्, यहां रेफ लोपकर दीर्घार्थ सूत्र चरितार्थ है नीरक्तम् । दूरक्तम् 1 लि₹ः ढौकनम् लीठौकनम् अादि स्थलों में। सूत्र में अण्यहणसामर्थ्ध से 'उत्तरश्व तन्पद्म्य यही उत्तर पद का अर्थ से तृह:, वृढः यह प्रत्युदाहरग सुसझऩत हुवे। रमते आद्वि उत्तरपद शब्द को यौगिक मान कर है दर्घ होगा 'पूर्वस्स’ ग्रहण क्यों किया ? ? ' ‘ितिर् राज्यम् २ लिए् ढौकनम्' यहा रेफ लोप, ढत्व होकर ऋकार को दीर्ध व्यावृत्ति के लिए अण्ग्रहण सार्थक है यौगिकउत्तरपद ग्रहण में ं र्रमण का अभाव से रूढपक्ष में सूत्रोदाहरणों में दीर्घ नहीं होता एतदथे पूर्वंयहग है।

किह्ठ् ढौकनम् में जरत्व प्राप्त है जरत्व की दृष्टि में 'ढो ढे लोप:' असिद्ध है। अतः 'लिड् ढौंकनम्' यही होता है, ढकारांश में अण्चग्रण अचरितार्थ है उससे यौगिक उत्तरपद का अर्थाभ्रयग से सर्वंत्र दोषाभाव है पूर्वग्यहण व्यर्य होकर जापन $=$ बोधन करता है कि 'अनुत्तर पद $=$ उत्तरपद पर में न रहे वहां भी पूर्व का दीर्घ होता है अपि से उत्तरपद पर में रंह वहां भी दीर्श होता है। एवं यौगिक उत्तरपद है। इससे अजर्षा, 'लीढ:' में दीर्ध हुआ।?—गृष का अर्थ इच्छा करन। यङन्त में यह् लोपादि कार्य से यह हूप बना। २-चाटा गया अर्थ है ।
'मनस् रथ!' सकार को 'ससजुषोः' से रु ( र्) करने पर 'हशि च' से रेफ के स्थान में उकारादेसा प्राप्त है एवं 'रो रि’ से लोपादेश प्राप्त है। 'हशि च' की अप्राप्तिस्यल में 'पुनः रमने' आदि लक्ष्यों में ‘रो रि’ चरितार्थ है। 'रो रि' की अप्राप्ति जहां है वहां ‘शिवो बन्घ:' में ‘हशि’ च कृतार्ध है यहां दोनों एकस्थानी के स्थान में विरुद्धकार्यकरणार्थ प्रवृत्त है क्या करना ?

## 

तुज्यबलविरोधे सति $\zeta_{<}<$कार्यं स्यात्। इति लोपे प्राते $\downarrow$ 'पूर्वन्रासिद्ध्यंम’ति 'रो ीी"त्यस्यासिद्धत्वादुत्वमेव। मनोरथः।

भिन्न भिन्न जगए दोनों सून्व अपना अपना कार्य करके चरितार्थ रहे और एक जाह दोनों की साध ही प्रवृत्ति हो तो परशाब से विधीयमानकार्य उस जगह करना। यह श्रास्त परशास्त्र को बलनत्ता बोधन करता है अर्थाव पूर्वश्याख्न दुर्वल है, दुर्वल को बलवान् बाध करें यह स्वाभाविक है। प्रकृत में 'रो रि' सूत्र से लोप पाया उत्व को बाध कर किन्तु त्रिपादी 'रो रि' सपादसत्धाध्यायी 'हरि च’ की हृट्टि में असिद्ध होने से 'मनर् रथ:' में उकारादेशे हुआ, गुण से मनोरथ की सिद्धि हुई । मन की इच्छा यह अर्थ है ।

विमशं -विप्रतिविधे' सूत्रनियमार्धमूलक एक परिभाषा हैं-१ सकृद् गतौ विप्रतिषेधे यद्वाधित तद्वाधितमेव। ₹ विध्यर्थकमूलक-३ पुनः प्रसझविज्ञानाब सिद्वम्। परिभा० शो० में विस्तृत छवरूप है।

## १७६ एतन्तदोः सुलंगोडोडोरनलूसमासे छ।?1? २ र।

अककारयोरेतत्तदोयः सुस्तस्य लोपः स्याद्धाल, न तु नकसमासे। एष विज्णु:, स शम्सु:। 'अको:' किम् । एषको रुद्र:। 'अनजूसमासे' किम्। अस: शिवः 1 'हलि’ किम् । एषोडन्न !

ककारगुक्त न हो ऐसे एतद् एवं तद् शन दोनों इब्दों से पर सु के सकार लोप होता है हल पर में रहे, एवं नज्समास न हो। अथवा ककारयोगरहित एत्तत् या तब् उनके अर्थंगत एकत्वसंख्या का वाचक खुसम्बन्धी सकार का लोप होता है हल् परंमें रहे एवं नज्समास न हो तो। एषस् विंक्णुः सलोप एष विष्णुः = यह विष्यु सस् शाम्भुः सकारलोप। यह शंकर जी है। फकार-

युक्त न हो ऐसा कहने से अकच्च् प्रत्यययुक्त 'एषकस् रुद्र' यहां सलोप न हुआ, सकार को रुत्व उत्व गुण से एषको रुद्रः = यह रुद्र। असस् में नन्तत्पुरुष हैं, अतः रिव के योग में सकारलोप का अभाव अस: शिवः = यह रिव नहीं हैं। एषस् अन्र यहां र्वर पर में है अतः सलोप न हुआ रत्व, उत्व, गुण पूर्वरूप एषोडत्र $=$ वह यहां है।

## १ง৩ सोडचि लोपे चेत्पादपूरणम् ६।श१३३।

स इययेतस्य सोर्लोपः स्याढ़चि पादग्शेल्लोपे सल्येव पूर्येत। 'सेमामविड्ंां-
 परे । सैप दाशरथी रामः। 'लोपे चेदि'ति किम्। स इत्देति। स एवसुक्त्वा। 'सत्येवे’:यवधारणन्तु ‘स्यश्छन्द्धसि बहुलमि’’ति पूर्वसूत्राइहुल लम्यते। तेनेह् न-‘सोऽहमाजन्मझुद्धानाम्’।

## इति स्वादिसन्धिः।

यदि लोप करने पर ही पाद की पूर्ति होती हो तो अच् पर में रहते 'सः' इस पद के सु (स्) विभक्ति के सकार का लोप होता है। अन्यत्र लोप नहीं होता है ।

ऋ० मं० २ सू० २४ मे०० २ का यह मन्त्र है। 'यथो नो' शब्द मन्त्र के आदि अंशा है यहां 'सस् इमाम्' में पादपूर्त्यर्थ सकार का लोपे गुण से सेमाम् बना है। वामनाचार्य यहां पादपद से ऋग्वेद का ही पाद (चरण) चतुर्थाश लेते हैं। अन्यवैयाकरणमत से विशेषार्थ बोधन में प्रमाण नहीं अतः समान्यतः सभी पाद का ग्रहण से श्रोक का चतुर्थोश का भी गहण होता है। सस् एप यहां अनुष्ट्टभछन्द की पूर्ति के लिए सकार का लोप हुआ, लोप न करते तो श्कोक में छन्द का भद्ध होता। 'सैष राजा युधिष्हिरः' यहां भी सकार का लोप कर वृद्धि। 'सैष कर्णों महात्या।नी’ यहां सलोप वृद्धिः। सैष भीमों महाबलः। सलोप वृद्धि। लोप न करने पर ही जहां पादपूर्तिं सन्धिकार्य से हो सकती है वह लोप न करना अत 'स इव क्षेति' (घह० म० ४ सू० ५०) मन्त्र में सस् के सकार को रुत्व यत्व लोप से पादपूर्ति हुई यहां लोप सकार का नहीं हुआ।

विमर्शा-पूरा मन्त्र इस प्रकार है一"स इल्क्षेति सुधित ओकसि स्वेतरमा इका पिन्वते विधदानीम् । तरमै विशः स्वयमेवानमन्ते यर्मिन् महा राजनि पूर्व एति"। इसी प्रकार 'स एवमुक्त्वा" रघुवं० स० ३ श्लो० ५२। में सन्धिकार्य से पादर्पूति हुई वहां सकार का लोप न हुआ। निश्चयार्थकदोधकबहुलग्यहण की अनुवृष्ति यहां है। यह्ंां लोप न हुआ एवं छन्दोभङ भी नहीं हैं‘सोऽहमाजन्मशुद्धानाम्' र० वं० स० ९क्को० ५।

विमर्श-याब्ल्क्यशिक्षा में पदपाठ के अनन्तर सातवै सूत्र में "सन्धिश्धतुर्विधो भवति" सन्धि के चार मेद्र हैं। $१$ लोप २ आगम ३ वर्णविकार $૪$ प्रकृतिभाव। फक्पातिशास्य मेंप० २सू० < के भाष्य में चारप्रकार की सन्धियाँ बताई गई है—१-दो स्वरों की २—दो न्यअन्नों की ३—ठ्यजन ख्वर की ४-ख्वर व्यजन की। शिक्षा में चकारघटित पाठ से ५-च से प्रकृतिभाव का मी ग्रहण है। पाँच सन्धियाँ हैं। ग्याकरणदर्शंनभूमिका, पीठिका एवं प्रतिभा इन तीन के लेखक महावैयाकरण पुण्यक्रोक श्री रामाशा पाण्डेय (रतसर बलिया) महोदय ने अनु. सन्बानदारा तीन सन्धियाँ मानी है। १—सुष्टिसन्धिः २—स्थितिसन्धिः ३—संहारसन्धिः। ‘आद् गुण:' आदि अधिकमात्रिकत्वसम्पादन से सट्टिशब्द से व्यवहृत है। प्रकृतिभाव में रूपान्तर न

होने से स्थिति सन्धि से ब्यवहृत है। ‘ईको यणचि’ आद्रि एकमात्रिक दिमात्रिक वर्ण को अर्धमात्रिक बना देते हैं अतः संहारमस्थि से उनका ग्रहण होता है। य व र ल का संप्रमारण से उनके रूप को इ. ङ ॠ त् ने धारण किया है, अतः इक् का मूल यण् ही है। वह मूलरूप 'कको यणचि' ने बोधन किया ₹ उ ऋ त् आदि का संहार हुआ। अर्थात् इक् स्वकारणभूत्त यण् में लीन हुभा, अतः संहारसन्धि से उसका व्यवहार हुभा। वैष्णव जगत् में पूजा में पाँच पात्र खान अर्चन आाि में रहते हैं पाँच कटोरे उसको पश्थपात्र कहते हैं किन्तु अन्यसम्प्रदाय में ₹ पात्र को पश्रपात्र शब्द को रह मान कर व्यवहार करते हैं तथैव पब्वसन्धि झब्दल्ह है यह कथन अव्यन्त असक्नत है। आकाश वायु तेज जल पृथिवी इन पल्बमहाभूत से वर्णो की उत्पत्ति होती है। एवं घोडगा मातृका मार्कंण्डेयपुराण में वर्णित है। नारायणभटृविरचित प्रक्रियासर्वस्व में वर्णनीति वरणित है वैयाकरणों को हन सब ग्नन्थों का अवलोकन करना चाहिए। घोडशमातृका कर्मकाण्ड में केवल पूजा का ही विषय नहींी है उसमें दार्शीनिक रहस्य शब्द्नहल का ज्ञान हिपा हुआ है। हौव एवं शानततन्त्र में भी व्याकरणोपयोगी अनेक विमर्शी है। अहिर्वुध्न्यसंहिता भी दृष्वण्य है भासुरानन्दविरचित वरिवस्या रहस्य में वर्णीविभाजन पद्धति है। इच्छा होते हुए लेख संक्षेपार्थ उन विषयों का विस्तृत उपन्यास नहीं यहां किया है केवल जिशासा उत्पन्न कराने के लिए ही यह प्रयास है। स्थूल-सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम से चार प्रकार की वाणी है —? बैखरी २ पइयन्ती ३ मध्यमा ४ परा आदि मेद से।

रबप्रभा क्याख्या में पश्चसन्धिप्रकरण में स्वादिप्रकरण समाप्न।


## अथ अजन्तपुँद्धिध्भवकरणम् ७

## १७८ अर्थवदधातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिकम् श1र|८५।

धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तज्व वर्जयित्वाडर्थवच्छछन्दस्तरूपं प्रातिपदिकसंत्रंज्ञा स्यात्।

धातुमिन्न प्रत्ययमिन्न प्रत्यय!न्नतदरादंदेमेन्न अयंवाचक शब्द की प्रातिपदिकसंश्रा होती है। 'अहन' में प्रतिपदिकसंज्ञा होकर नलोप न हो जाय इस लिए धाउुभिन्न कहा। केवल प्रत्यय की प्रातिपदिकसंज्ञा से विभक्ति उत्पन्न होकर पदसंश्रा से पत्व का निघेध न हो एतदर्भ प्रत्ययाभिन्न कहा 'हरिपु' 'करोषि'। प्रत्यय शब्ब की आवृत्ति कर प्रत्यय है अन्त में जिसके प्रकृति है आदि में जिसके ऐसे शब्द्य की ‘हरिपु’ समुदाय की प्रातिपदिकसंज्ञानिवारणार्य पत्ययन्नतरादि कहा। अर्थवप्रहित की प्रातिपदिकसंज्ञा न करने से अनर्थकसमुद्राय की प्रातिपदिकसंशा न हुई वछां अवान्तरविभक्तियाँ का बुक्न् हुआ-‘दश दाडिमानि षडपूपा:' आदि में । प्रातिपदिकसंशा भान्चीन है वेद पुराण्णों में व्यवहत है, नदीन नहीं है, तहिएग्द है। व्युत्पत्तिमान्र हो सकती हैं परन्नु अर्थज्ञान का अभाव है-पदं पदं प्रतिपदम्, प्रतिपदम् अहंतीति पर्भतिपर्रिकम्। प्छछति आदि में रहे प्रत्यय अन्त में रहे उसको तदादि कहते हैं।

## 

कृत्तद्धितान्तौ समासाश्र्习 प्रातिपदिकसंज्ञाः स्युः। पूर्वसूत्रेण सिद्दे समासग्रहणं नियसार्थम्। यत्र संघाते पृर्वो भागः पद्ं तस्य चेद् भवति तर्हि समासस्यैच। तेन वाक्यस्य न।

अर्थव:चक कृदन्त तदादि, तद्धितान्त तदादि एवं समास की प्रातिपदिकसंशा होती है। कृत्त प्रत्यय की संज्ञा है, 'कृदतिए्' से। चयः जयः चेयम् जेयम् उदाहरण दृदन्त के है। दाक्षि:, औपगवः ये तद्धितान्त कां उदाहरंण है। राज्युरव: आरि समास के उदाहरण हैं। अनुक्तसमुचयार्यक सूत्र में चक:र से अनर्थक निपात जो केवल पादूूप्तिं मात्र के लिए है, उनकी प्रातिपंदिकसंक्षा हुई ।

समाससंबक ‘राजन् अस् पुरुप स्’ आदि की ‘अर्धव’ल्सूत्र से प्रातिपदिकसंशा सिद्ध ही थी समासमझण क्यर्ध होकर नियमार्य है। नियम का ख्वरू-जिस शब्दसमूह में पूर्वभाग पद रहे उसकी प्रातिपदिकसंज्ञा हो तो समास की ही, हस नियम से वाक्य, माहावक्य की प्रातिपदिकसंका न हुई। वाक्य की प्रातिपदिकसंश्ञा होती तो तद्धटक अवान्तरविभक्तियाँ का 'ुुपो धातुप्रातिपदिकयो’' से उुक् हो जाता एकपदत्व होता। 'यग्न संघाते पूर्वों भागः पदम' यह अंश नियमज्ररीर में केसे प्रविष्ट हुआ ?, जहां २ समास होता है वहां २ पूर्वभाग पद हैं, अर्थाव नियमसाजात्य की अपेक्षा करता है, उसते वह अंशा लन्ध है। 'ृृण्वसु:' में पूर्व वृष्त् पदसंभक नहीं है, भसंशा से पदसंश्रा का बाध है तो भी पदसंका की योग्यता उसमें है। 'जन्मन् हु मत्' की तड्बितन्तत्वेन प्राप्रातिपदिकसंश्रा की नियम से व्यावृत्ति पाई अतः उत्तररु तत्पकृतिविहितुप्यय न रहैं वहां नियम की प्रवृत्ति होती है।

६ सि० कै०
'बहु पड्ड़्यक् यहां पूर्वभाग का बहुच् प्त्यय पद या पदसंशापात्रि की योग्यता वाला नहीं हैं वहां नियम की मवृत्ति न होने से भातिपदिकरंश्रा से जस् के अस् का ाुक् होकर अन्ट्य उकार उदाच हुआ, 'बहुपृवः' प्रयोग में ट्काराकार उद्वात्त बकाराकार अनुदात्त है। पूर्वूसूत में अनर्थकशब्दतमुदाय की भातिपदिकसंश्रा अकरणार्य अर्थवद्धहण का भाष्यकार ने पयोजन दिया है, वहां नियमप्रवृत्ति रोकने के लिए सुदाव अर्षान्न रहे वहां ही नियम की पवृत्ति होती है। सारांश यह हुआ कि-"जिस सतुदा़ा में पूर्दभाग स्वतन्त प्रयोगयोग्य रहे, तद्युक्त की प्रातिप्रदिकसंशा हो तो समास की ही, किन्तु उत्तर में तत्र्पकृतिकम्पत्यय न रहें एवं समुदाय अर्थान्त रहें। यह संक्षेपार्ध है। २-नियम स्पल में उत्तर्गरास्ब कार्य करता है, हतरा्याृत्ति नियम का फल है। २-प्रापकार्य का संकोच कर स्वयं कार्य करना यह भी पक्ष है। २-निषेधमुख से प्रवृृत्ति, २—विधिमुख से प्रवृत्ति। व्याकरणशास्न में नियमशब्द मीमां़़कसम्मत परिसंख्या $=$ "तत्र चान्यवन च पातौ परिसंख्येति गीयते" परक है। न नियमपरक "नियमः पाक्षिके सति" है। परिसंख्या होते हुए भी पहलत में "उद्देर्यतावच्छेदकनिछ्यव्याप्यतानिलपितव्यापकता नियमे भासते" एतदर्थ परिसंख्या होते हुए भी यहां विषैयभूत्रातिपदिकसंजगुक्त को हो साधुत्व है। तब्रह्डित को नहीं।

## १८० म्रत्ययः ३।?१। <br> आपश्नमपरिसमात्तेरधिकारोऽयम् ।

यह् अधिकार सून्न है, तोसरे अध्याय के प्रारम्भ से पाँचवें अध्याय के अन्त तक अधिद्धृतनून्नविहित की प्र्ययसंश्चा होती है।

## १८? परश्ष ३।?।

अयमपि तथा।
यह अधिकार सूत्र है, प्रत्यय पूर्व में या पर में या मध्य में प्रक्नृति से हो यह अन्यवस्थानिवारणार्थ 'भत्यय' पर में ही होता है या सूत्रविहित की पदसंश्ञा होती है। विरोषयल स्थल में कमी प्रत्यय पूर्व में भी होता है। यथा ‘विसाषा सुपो बहुच्चुपरस्तन्तु’। यहां पूर्धार्थक पुरस्तयह्रण से वहुचृप्रत्यय पूव्व में हुआ।

अकचृविभायक सूत्र में. ‘‘्राक्' महण से अकच् टिसंशक्ष से पूर्व हुआ। २-बहुपटवः। २—सर्वके।

## १८2 ड्याप्रातिपदिकात् ४।?।?।

 गहणे लिझ्जविशिष्टस्यापि गहणमित्येन सिद्धे ङ चाबूम्रहणं ङ्चाबन्तात्तद्धितोत्पत्तिर्यथा स्यात् ड्यान्स्यां प्राड् मा भूढित्येयमर्थम् ।
 में अनुबन्धरहित निर्देंश है। चाप् आप् का आप् से महच है।

बोप्रत्वयान्त आपपपत्ययान्त एवं प्रतिपदिक हन तीन पदों का पांचवें अध्याय की समाप्ति तक अधिकार है। गौरी, रमा अदि शब्दों में गौर, रम में रहने वाला धर्म = प्रतिपददिकल्व
 अरांव ह्यन्त आबन्त का अविकार व्यर्थ है। परिभाषार्य-लिझक्बोषक प्रल्यय अहित में हछ

प्रतिपदिकत्व या उसका व्याप्यधर्म लिक्बवोधकम्रत्ययविशिष्ट में आता है। प्रातिपदिकत्व सामान्य धर्म है, गुवन् शब्दत्व' 'समर्थंकुमारत्व’ विशोष धर्म है। प्रकृत में ‘‘्याप्’ ग्रह्ण न्यर्थं होकर जापन करता है कि-स्त्रीम्त्यय = छाप् डोष् हीन् टाप् चाप् प्रत्ययों की उत्पत्ति के बाद ही तद्धितम्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, पूर्न में नहीं २—विशोषार्थम्रतिपादकतद्धित्रत्यय २— ₹वार्थिकतद्वितम्रत्यय ३—अत्यन्तस्वाथिकतद्धितमत्वय, इन तीनों की स्रीमत्यय के बाद हीं उत्पस्ति होती है।
 नपुंसक, ४ संख्या = एकत्वादि, $५$ कारक $=$ कर्ता कर्म-करण-संपदान-अपादान-अधिकरण । इन निमिन्तक कार्यों में पूर्व पूर्न अन्तरक है, अर्थात् पर पर बहिरक है। इसका बोधक न्याय है-"₹वार्थ-द्रव्य-लिज्ज-संख्या-कारकागों कमेण उत्पत्तिः"। ‘ड्याप्’ गह्ग से यह न कहते तो श्रेष्ठ र्बी वाचक आर्य शब्द से बहिरह टाप् के अपेक्षा अन्तरज़ अत्यन्त स्वारिंक कन् होकर आर्यक से टाप् कर दीर्ध से 'आयेका' यहां य् के उत्तर अकार आकार स्थान में न होने से "उदीचामातः स्थाने" की प्रवृत्ति न होगी, 'प्रत्ययस्थात' से नित्य इकार होकर ‘आर्यिका' एक ही रूप बनता, ज्ञापक स्वीकार से आर्य से कन् तड्डित के पूर्वं टाप् आर्या से कन् ‘के $ण: ’$ ' से आकार का हर्व. अकार आर्यंक से टाप् आर्यका यहां ककार पूर्ववती अकार आतः स्थानिक से नित्य इकार को बाध कर विकल्प से इकार पक्ष में उसका अभाव दो रूप हुए ? आर्यिका, २ आर्यका। अत्ग्न्न स्वार्थिक प्रत्यय विधान में ‘न सामिवचने’ सूत्र ही प्रमाण है ।

## 

 साम्डयोस्सुप् $81 ? 121$ङ्यान्तादाबन्तत् पर्परिपदिकाश परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुङ्स्योरकारेकारौ जशटङ पाथ्थेतः।

ह्यन्त, आवन्त एवं प्रतिपढिक संक्ञक से सु औ जस् आदि पत्यय पर में होते हैं। सु में उकार, ङसि ङस् में दोनों ङकार, इकार, जस् का जकार, शास् का शकार, टा का टकार, सुप् का पकार वे इत्संजक हैं, उनका लोप होता है। २१ प्रत्ययों में तीन तीन का विभाग से ज्ञान करना।

## १८8 विभाक्तिश्ष १181?०81

सुप्तिङों विभक्किसंज्ञो स्तः। तत्र सु औ जस् इत्याद़ीनां सप्तानां त्रिकाणां प्रथमादयः सतन्यन्ताः प्राचां संज्ञास्तासिरिहापि ठ्यवहारः।

सु से लेकर प् तक सुप् प्रत्याहार है। २१ प्रत्यय संशी हैं, सुप् उनकी संज्ञा है, ति से महिब् के उकार तक तिछ् प्रत्याहार है। २८ तिप् आदि प्रत्यय संशी उनकी तिड् संश्रा है। उन २१ प्रत्ययों में तीन तीन के सात विभाग करना कमशः उन तीन की प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पश्वमी षषी सप्तमी सात संजाएँ होती हैं यथा-१-सु औ जस् प्रथमा। २—अम् औट् ्रास् द्वितीया।
 उस् ओस् आम् षह्ठी । ७-डि ओस् सुप् सप्रमी।

## ใC\} सुपः \{181?०३। <br> सुपस्लीणि र्नीणि वचनान्येकश एकवचनद्विवचनबहुवचनसंझानि स्युः।

सुप् प्रत्याहारों में तीन तीन प्रत्ययों की एक एक विभनित संज्ञा कही हैं, उनमें प्रथम प्रत्यय की एकवचन, दूसरे की द्विवचन एवं तीसरे की बहुवचन संज्ञा होती है ।
( तिङ् में भी $२<$ प्रत्ययों में तीन तीन के ६ विभाग कर प्रत्येक तीन प्रत्ययों की कमशः एकवचन द्विवचन बहुवचन संश्ञा होती है 二 तिप् तस् सि पथमपुरुष इसमें ? एकवचन २ दिवचनन ३ बहुवचन आदि ज्ञान करना )।

## १८६ दूचेकयोद्विंनचनैकनचन श18।र श।

## द्वित्वैकत्वयोरेते स्तः।

संख्या का आध्रय द्रव्य होता है । संख्या आधेय है, दोनों का समवाय सम्बन्ध है। द्वित्व एवं एकंत्व संख्या कहने की इच्छा हो तो कमसंः द्विबचन एक्कचन के मत्ययय होता है ।

## १८७ घहुछु नहुवचनम् ? ।४।२१।

बहुत्वे एतत्स्यात्। रुत्त्रविसगं। रामः।
दो से अधिक संख्या बांधन में बहुवचनसंबक प्रत्यय होता है। कारक प्रकंरण में विभक्तियों के अर्थ एवं विधान का विस्तृत विचार है।

प्रातिपदिक को नाम भी कहते हैं। नाम से विभक्ति लगाकर उसको दिसलाने का प्रकरण दो है । अजन्त एवं हलन्त, इन दोंनों में भी लिद्भन्र्य से प्रत्येक के तौन मेद्र मिलकर छ प्रकरण हुए उसको'बड्टिङ्न मकरण कहते हैं। अइउण् कम से यहां शब्व्न निर्दें शा है। राम, विश्वपा, हनि, आदि २-अर्धवत्, २—कृत्तदित इन दों मून्रों का एक उदाहरण हो सके ऐसा शब्द राम है अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत् सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा होती है इसकी। न्युत्पत्ति पक्ष में कीडार्दक रम् धातु से ‘हलश्च’ सूत्र से अधिकरण में घज् प्रत्यय कर वृद्दि से राम कृन्त तदादि हैं, अन: 'कृत्तद्वित' से प्रातिपदिक संज्ञा। प्रथमा विभर्तिक कें एकवचन में उकारंत्संजक स् हुआ 'राम स्, 'सुप्रिङन्तम्' से पद संज़ा, 'सकार को उकारेत् संज़क र् ‘ससजुपा:’ सून से हुआ, पदान्त रेफ का 'खरवसानयोः' से विसर्ग रामः = योंकिगण जिनका समाधि में ध्यान करते हैं वह महत्लतंच ही राम पदार्थ है। राम के अन्य उर्द्यन्धर्व-छारम-गतय-राश-आदि है। इन अथो में रामशब्द रूढ है ।

## १८८ सरूपाणामेक्रेप एर्छचिभत्ती ११२ा६४।

एकविभत्तौ यानि सरूपाण्चेच छप्रानि तेपामेक एव शिए्यने। प्रथमयो: पूर्वसवर्ण: । नादिचि । बृद्धिराचि । रामौ।

यहां ‘वृद्धो यूना’' से 'एव' की अनुवृत्ति है, विभक्ति मारूप्य में उपलक्षण है, निमिन्त नहीं है, अतः द्वन्द्वापेक्षया अन्तर है है दून्दू की पृृत्ति पूर्व एकरोप होता है ।
'सरुपाणाम्' में निर्द्धरण में षही है। समान आनुपूर्ूरं वाले झब्द को सरूप कहते हैं। यथा राम राम, घट बट। समान वर्णंचुक्त राब्द में रहने वाले धर्म को सारूप्य कहते हैं। विभक्ति से व्यदधान रहित सारूप्य युक्त सगुदाय घटक का ही एकरोष होता हैं। अर्थातं अन्य का लोप द्वारा निवृत्ति है। 'रामश्च रामश्च इति' राम औ यहां '‘्रथमयोः' सूत्र से पूर्वंसवर्ण दीर्ध वृद्धि को बाधकर प्राप्त हुआ किन्तु नादिचि ने पूर्वसवर्ण का निपेध किया, अतः वृद्धिरेचि से 'अ औ' की औ वृद्धि हुईु—रामौ = दो राम । तुत्त के अर्थ को शेषशब्ट बोधन करता हैं। 'तौं। सत्' निर्देश से यहां 'भर्टावसर' न्याय का या 'देवदत्तहन्तृहतः' न्याय का विषय नहीं। है। अथवा उन दोनों

नायों की प्राप्ति ही नहीं है । इसी प्रकार द्विवचन बहुवचन में एकरोष करना चाहिए, यह प्रत्येक में कताने की आव₹यकता नहीं है। बहुवचन में राम जस् के बाद-

## १८९ चुरू १ १३ハ

प्रत्यगादौं चुट्र इतौ स्तः। इति जस्येत्संज्ञायाम् ।
प्रत्वय के आदि अवयव चवर्ग, टवर्ग को इट्संज्ञा होतो है । जकार को इत् संज्ञा से राम अस् ।

## 

विभक्तिस्थास्तवर्गसकारमकारा इतो न स्युः। इति सकारस्य नेत्व्वम्।
विभक्ति संजक्षक प्रत्ययों के अवयव तवर्ग, सकार एवं मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है। ‘विभस्तिश्र' से अस् की तिभक्ति संज्ञा है, ‘रलन्त्यम्’ से प्राप्त इत्संज्ञा का निपेथ हुआ।

## १९२ अतो गुणे छ।श९ज1

अपदान्तादकाराद्य गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात् । इति प्रात्ते परत्वासमर्वसंवर्णदी़र्घः। अतो गुणे ₹र्त हि पुरस्ताढ़पाद़ा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोंत्तरानिति न्यायेनाक: सर्र्ण इः्यस्यैनापवाद़ो न तु प्रथमयोरित्यस्यापि। रामा: ।

गुग्संक्षक वर्ण $=$ अ ए औ से व्यवधान रहित पूर्व में अपदान्त अवर्ण रहे वहां पूर्व पर दोनों के अ्वान में पर के रूप समान रूप होता है (परसवर्ण होता है)।

राम अस् में पररूप एनं पूर्व सदर्णदीर्ष दोनों का प्राप्ति है, ‘विप्रतिविध’ से पर होने से पूर्व सवर्ण दोर्व हुआ, सकार का रुत्व विसर्ग से रामाः।

पूर्वपठित अपवाट् झास्न 'अनो गुणे' वह स्वसमीपवरीं 'अकः सवर्गे' का ही बाधक है दूरस्थ '्रथमयोः' का ब!धक नहीं हैं । अतो गुणे = के उदाहरण-अ अ पचन्ति, भवन्ति ! अ ए एधे। अ ओ一हे तितड, उकार का गुण तित ओ परूूप हे तितो ? यही एकमात्र अ ओ का उदाहरण है।

विस्तारार्थक उन् से डप्रत्यय उकार उकार सन्वत् है द्वित्वादिकार्य $=$ नन् तन्, त तन् हिलोप अभ्यास को इत्व तित $=$ = सक्तु वाचक है। इस उदाहरण को कम लोग जानते हैं।

## १९२ एकनचनं सम्बुल्द्धि: २३॥४९।

सम्बेधने प्रथमाया एकचचनं सम्बुद्धिंज्ञां स्यात्।
सम्बोधन में प्रथमां के एकनचन की सन्बुद्धि संश्ञा होती है। सम्बोधनार्थक घोतक भो हे आदि श्रब्द है। है राम स्यहां सु के स् की संतुद्धि संज्ञा है। 'सुः सम्बुद्धि: यह न्यास उचित था।

## १९₹ एलूह्बनार्मक्बुद्ये: ६।१।६९।

 स्यैह्ह्वस्वम्यां विशेमणानेह्। है कतरत्कुलेति। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। एड्न्नणं किम् । हे हरे। हे विष्णो। अत्र परत्वान्चित्यत्वाघ्च सम्बुद्धिगुऐो कृते हस्वात्परत्वं नार्ति।

एङन्त अङ एवं हस्वान्त अङ्न से पर सम्बुद्धि संझक प्रत्यय का अवयव हल्का लोप होता है।
सम्बुद्धि संजक प्रत्यय है। म्रत्यय पर में होता है, प्रत्ग्यय से पूर्व अङ का आक्षेप होता है, आक्षेप किया हुआ अङ विशोष्य है उसका एङ् एवं हस्व—विशोषण है, अर्थ हुआ-एङन्त अङ हस्वान्त अद्न इसका फल हुआ-हे कतर सुको अद्ड् आदेशा, टिका लोप हे कतर अद् यहां हस्वान्त अक्न नही है किन्तु रेफान्त है इस सूत्र से अद् के दकार सम्बुद्धि का अवयव है तो भी लोप न हुआ। हे कुल सुको अम् हे कुल अम्, 'अमि पूर्व:' से पूर्घरूप हे कुलम्, यहां हस्वान्त अङ से पर सम्बुदि का अवयवमकार का लोप हुआ। जिससे जिसका आक्षेप हो उसका उसी के साथ अन्वय़ होना चाहिए-"येन यदू आक्षिप्यते तस्य तेनैवन्वयः" इस नियम से यह अर्थ होगा कि-"अन्न से पर सम्बुद्धि उसका अवयव का लोप होता है वह हल एड् या हस्व से पर रहें तब (अङ्वातपरा या सम्बुद्धि: तदवयवो यो हल् स च लुप्यते एङ्हस्वाम्यां परिरेभूश्चेत्) इस अर्थ में 'हे कतर् अद्' यहां टिलोप से हलन्त कतर है। यहां दकार का लोप हो जायगा एवं अनिष्ट हे कतर् रूप होगा। हे कुल म् में अह से पर सम्बुद्धि नहीं अतः म् का लोप न होगा-अव्यापि अतिब्यापि दो दूषणों को रोकने के लिए एङन्ताइ हस्वान्ताइ अर्थ किया है। अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति को अतित्याप्ति कहते हैं। लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति को अण्याति कहते हैं। है कुल यहां अव्याप्ति प्रसङ, हे कतरढ् वहां अतिव्याप्ति पस क्न अब नहीं है। अर्थापत्ति से आक्षिप्त अङ्ज क शाब्दबोध में भान हुआ। हे राम, रामौं रामाः। एड् ग्रह्ण का प्योजन— है हरि स् हे विष्णु स् यहां हस्वान्त से पर सकार का लोप होगा एढ् ग्रह्ठण क्यों किया ?, प्रथम सम्बुद्धि लोप को बाध कर पर एवं नित्य गुण होगा गुण करने पर हस्वान्त नहीं है अतः एङन्त अद्ध को मान कर लोपार्थ एड् ग्रहण है।

यहां परत्वात् यह अधिकोकि वादि पराजयार्थ है। अथवा पर शाब्द उत्कृष्ट वाचक है, बाधकत्क लक्षणण उत्कर्ष गुण में है, बाध्यत्व लक्षण अपकर्ष लोप में है, अपवाद प्रवृत्ति में वह हेतु है, स्वतन्न हेतु नहीं है।

## १98 अम पूर्व: ६।?1?०ง1

अकोडम्याच परतः पूर्वरूपयेकादेशः स्यात्। रामम ; रामौ।
अक् से अम् सम्बन्धी अचू पर रहे वहां पृर्व पर इनके स्थान में पूर्व रूप होता है। अम् सम्बन्धी का अर्थ $=$ अम् का अवयव अच् यह अर्थ सम्भव नहीं है, अनयव में अवयनी उत्पन्न होता हे न अवयवी में अवयव। अनि में अधिकरण में सप़मी मी अनुंनते है, अच्च आधार हें। अम् आधेय है, तन्तु में पट, न पट में तन्तु। यहां वर्णित विषय सन्य है किन्तु "सिद्धस्य गतिश्चिन्तनीया" से अभ् में आधारत्व आरोपित मान कर यथाक,धक्चित् कार्यनिर्वाह्ट करना। राम अम् पूर्व सवर्ण से राममू । 'रामौ' बन चुका है (राम शबन्द के द्विर्ताया बहुनचन में राम रास् यहां -

## १९५ लशक्षतद्विते १३।に।

## तद्धितवर्जम्रत्ययाद्या लशक्वर्गा इतः स्युः। इति शस: शस्येत्संज्ञा।

तद्धितभिन्न मल्यय के आदि में स्थित ल इ्रा एवं कर्वर्ण की हत्संश्ञा होंती है। राम के ₹कार की एव संज्ञा लोप, पूर्वसवर्ण दीर्घं से रामास् ्यहां-

## १९६ तस्माच्छसो नः पुंमि ६।१।?०३।

पूर्वसबर्णढ़ीर्घाढपरो यः शसः सकारस्तस्य नः स्यात् पुंसि । रामान्।

पूर्वसवर्ण दीर्घ से पर शस् के अवयव सकार उसको नकार होता है। यहां पूर्वसवर्ण दीर्ध का श्रस् के साथ अन्वय नहीं किंन्तु सकार के साथ अन्वय है अन्यथा दीर्घ करने पर शास् नहीं है। भादेश में अकार उच्चारणार्थ है। रामान्।

## १९७ अटकुष्वाड्नुरुन्यवायेऽपप द।\&।२।

अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् एतेनेच्चस्तैयेथासम्भवं मिलितैत्रु ब्यवधानेडपि रपाग्यां परस्य न₹्य णः स्यात् समानपदे। पदान्यवायेडपीति निवेषें बाधणिक्रु
 बाहानामट्सूपदेशस्योंक्तब्वात् $\mid$ इति णत्वे प्रात्ते ।
 या यथासम्मच ( योंनतोन आधि) मिले हुए भी बीच में हों तो भी नकार के स्यान में णकात छोता है।

पदव्यवायेडपि $=$ बीच में अन्य पद आवे तो मी णकारादेश नहीं होता है। उस निवेध को बाध करने के लिए विशेष रूप से सूत्र में आङ् म्यहण किया है । अन्यया अट् ब्यवधान से ही गतार्ध होता। नुम् म्रहण सूत्र में है वह अनुर्वार का उपलक्षणार्थ है। इस परिस्थिति में तो इसकी आवइयकता ही नहीं है, क्योंकि अयोगवाह अनुख्वार का अकार के उपरि पाठ है, अतः वह अट् ग्रहण से ही गतार्थ है। वयर्थ होने से नुम् का प्रत्याख्यान ही उचित है। रामान् में रेफ के बाद अट् एवं पवर्ग इन दोनों का व्यदधान है तो भी पत्व इस सूत्र से पाप्त हुआ, उसके निषेध कें लिए वचन-

## १९८ पदान्तस्य ८।४ा३ज।

## पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्। रामान्।

यहां 'न भाभू' ८।४।३४। से न की अनुवृत्ति है। पदान्त नकार को णकारादेश नहीं होता है। रामान् के नकार को णत्व का निषेध हुआ।

## $१ 9 ९$ यस्मातू प्रत्ययविधिस्तदार्दि प्रत्ययेऽङ्गम् 9181$\}$ ३।

य: प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द़्तरूपं तस्मिन् प्रत्यये परेऽङसंजं स्यात्र। 'सवार्म' 'भविष्यामि' इत्यादौ विकरणविशिष्टस्याझसंज्ञार्थ तदाद़ि घहणन् $\mid$ विधिरिति किम् । ह्बी इयती । प्रत्यये किमू । पत्ययविशिष्टस्य ततोडव्यधिकस्य वा मा भूव्य

जो प्रत्यय जिस शब्द से विहित रहे उस प्रत्यय पर में ₹हे वहां तदादि शब्द ₹वरूप की अऊ संग्रा होती है। तदादि $=$ बह राब्द आदि में जिसके अपवा-जो प्रत्यय जिस शब्द के आगे किया जाता है वह प्रट्यय आगे रहते तदादि ( वह र्रान्द है भादि में जिसके) ऐसे शब्द च्वलू की अर्द लंखा होती है। 'भव मि' 'भविष्य मि' यहां विकरण शप् विकरण स्य इनसे युक्त 'भव' 'अविव्य' की अख संश्रार्य सूत्र में तदादि गहण है। अदसंज्ञा का फल अतो दीर्घों यजि से अकारान्त अन्ता का दीर्ष फल है।

सून्र में विधियहण न कर ‘प्रत्यय पर में रहें वहां तदादि की अदसंश्रा’ इस्त सर्थ में क्या अपतिरी ? ही इ्यती (ही हत्तनी बड़ी) यहां ह्यक पर में है ली शब्द की अध्न संश्रा से
'ल्लियाः' सून्र से इयङादेश न हो एतदर्ध विधिग्रहण है। इयती—इदम् वतुप्, वकार कों घ, उसको इयादेश, इदम् को इकारादेशा, इकार का लोप इयत् स्तियां हीप इयती। अजाद्वि प्रत्यय निमित्तक अब्नसंज्ञक स्री राब्द के अन्त्य अल् को इयङादेश होता है, अतः स्री राब्दोत्तर सुनिमित्तक अन्न संजा होते हुए भी इयङादेश यहां न हुआ। 'न पदान्त' सूत्र से स्थानिवद्धाव का निपेध से इशादेरा का इकार का स्थानिवद्धाव नर्हीं होता है । यक्येति च मून्र के निमित्त से 'स्वियाः' सूत्र सी शब्द्र रूप अधिकापेक्ष से व्याश्रय है, दोनों में समानश्रयत्व नहीं है अतः आभीयत्वेन इकार लोप असिद्ध न हुआ । सी राब्द से विहित अजादिम्रत्यय रहे वहां इयङादेश 'पत्यत्यासत्ति' न्याय से होगा, तब विधिग्रहण का क्या प्रयोजन ? अभन् अक्त् यहां विधिग्रहण के अभाव में अकच् प्रत्यय पर में अभन् की अभंसंश्ञा से अल्धोपोडनः में नकार लोप होने लगेगा अतः विधिग्रहण आावइयक है।

विमर्शा-प्रत्यये किम् = यर्मात् प्रत्ययविधि सूत्र में सप्रम्यन्त प्रत्ययग्रह्ण न करने पर भां प्रत्यय विधि में प्रत्ययपद भ्रुत होने से उसका अवधि प्रत्यय ही होता, पुनः प्रत्यय ग्रहण क्यों किया ?, आदि प्रत्यय गहण तदादि में तत्पददार्थ निर्णायक होने से कृतार्थ है, वह् मर्य्यादा रूप अवधि निर्णायक न होगा। ऐसी रिथति में अद्रसंज्ञा प्रकृतिप्रत्ययान्त की, या उसके भी अधिक की न हो जाय पतरद्ध सूत्र में ‘रत्यये’ किया है। अछ संज्ञा को परनिमित्तत्व सन्पादनार्थ ‘पत्यये’ घहाण अवाइयक है । इसका फल- 'ववन्व' है। यहां 'उरत्' सू० अद्ञाधिकारीय है, अङ्ग से प्रत्यय का आक्षेप से ऋकार वृत्ति सम्प्रसारणत्व ‘अचः पररिमन्’ से स्यानिवद्धाव से अकार में आने से 'न संप्रसारणे' निषेध हुआ, अतः वकार का उकार संपसारण न हुआ अभ्यासनिमित्त 'उरत' का द्वित्व निमित्त प्रत्यय निमित्तकत्व है अतः परनिमित्त हो जायगा ‘वत्नश्व' में दोप नहीं है। इस अरुचि से लिखा-ततोप्यधिकस्य ‘देवदत्त ओदनम् अपाक्षात’ यहां विरिष्ट की अङ़संज्ञा से देवद्त्त के पून्व में अडागम रूप आपत्ति होगी। इसके निरास के लिए ‘प्रत्यये’ आवइयक है ।

## २०० अङ्ञस्य ६|८ا?।

## इत्यधिकृत्य।

यह् अधिकार सूत्र है। छठे अध्याय के चौथे पाद से सातवें अध्याय के अन्त नक इसका अधिकार है। इस अधिकार के सूत्रों को अन्नाधिकारीय कहे जाते हैं। यहां अम्यास बिकार के पूर्व अछाधिकार यह पक्ष अनुचित है ।

## २०१ टाङसिङसामिनात्स्या: ७।१।? २।

## अकारान्तादलझादाढ़ीनां कमादिनाढ़य आदेशाः स्युः। णत्वम्। रामेण।

अकारान्त अङ से पर टा, ङसि, ङस्, हनके स्थान में ऋम से इन, आत्, र्य, आदेश हांते हैं। 'राम टा' टकार की इत्संज्ञा, लोप, प्रत्ययनिमित्त्रक अझसंज्ञा आ को हनादेशा, 'अट्कुप्वाङ्' से णत्व, रामेण। गत्वम् = णत्वाश्रय णकार अर्थ है। धमीं को मह्यरवरूप मानकर यहां णत्व्व लिखा है।

## २०२ सुपि च जा३। २०। <br> यजाद़ौ सुपि परे अतोऽङ्ञक्य ढ़ीर्शः स्यात्।

अतो दीर्वों यधि की अनुवृत्ति है। अकारान्त अक्त के अन्त्य अल् का दीर्ध होता है यआादि घुप् पर में रहें । राम क्याम्-दीर्ष । रामाभ्याम्।

विमर्श-‘रामाय’ आदि की सिद्धि के लिए ‘बर्य:’ वहां ‘हेरयः' न्यास कर दीर्ष सन्धि से रूपसिडि, 'अतो दीर्षों यञि' में 'सारंधातुके' पद की अनतुवृत्ति से 'रामाभ्याग्' आदि में दीर्ष सिद्धि, पुनः दोर्षार्ध ‘सुपि च’ सूभ क्यों किया ?, 'बहुवचने झल्येत' में सुप् की अनुतृत्ति विना भी
 के लिए 'अध्वम्' न कर धचम् में एकारापत्ति 'पचध्वम्’ में होगी तद्वारणार्थ 'बहुवचने स्भ्येत' न्यास कर सकारादि एवं भकाराद्वि झलाद्वि बढुवचन में अकार को एकार विषान करेंगे, एवं अकारादि साहचर्य से सकारादि प्रत्यय सुप् का ग्रह्ण करने पर कियासमभिन्याहार में लकारार्थ प्रकरणोक्त ‘आस्वादयस्व’ आदि में दोषाभाव हैं।
'धे ििंति’ में सुप् की अनुवृत्यर्थ ‘‘ुुपि च’ अनावश्यक है, सुपि किम् - 'पट्वी’ यहां गुणवाचक पडु से स्रीलिक्ध में टीष् प्रत्यय ही विधान है ऐसा कऽने पर दोषाभाव है।

पट्वर्वी से आचक्षाण णिच् से कर्ता में किण् करने पर हीष् में आत्मनेपद, टीप् में परस्मैपद रूप ‘पटयति’ रूप होगा यह तो कह् नहीं सकते हैं, ‘केदाराघज्ञ’ सूत्र से यन् की अनुवृत्ति ‘राल्बगमाणववाडवाघन्' में आती पुनः यन् म्रहण सूत्रानुक्त शबब्दो से विधानार्थ है, इस भाष्य कभन से छापन कर है कि "प्रातिपदिक विहित प्रत्ययगत अनुबन्ध के समाश्रयण करके आत्मनेपद नहीं होता है", अन्यथा आचक्षाण णिच् से किप् में यज् में आत्मनेपद, यन् में परसमैपद फबलेद है पूर्वोक्त भाख्यकारोक्ति अन्यतो विधानार्थ असज़त होती।
‘केशावः' में अतो दीर्घो यञि से दर्धापन्ति वारणार्थ यदि 'अव’ प्रत्यय विधान करने पर तो 'मणिवः' की असिद्धि होगी, यह मी कथन उचित नहीं है।
 सिदिध होगी पुतः आकार का उच्चारण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि-'ध्रातिपदिक से विहित तद्धित प्रत्यय पर में रहते दौर्ध नहों होता है, ‘केशवः' में अनापत्ति है, 'खुपि च' क्यों किया ?' आचक्षाणण्यन्त से किप् 'श्ृृङ्? से आरकन् नहीं होता है, अनभिथान है, अथवा अकारान्त से विहित तद्दित प्रत्यय हलन्त से नहीं होता है प्रमाण यह है-‘गोधार'’ वहां ‘आारगुदीचाम्' से आरक् प्रत्यय न कर रक् से प्रयोगसिद्धि होती आकारोचारण का फल भाष्यकार ने अन्यतो विधानार्थ मान कर 'जाहार', कहा है, यदि हलन्त 'गोध्' आचक्षाण च्यन्त से किप् कर होता वहां श्रवणार्थ आकार चरितार्थ है वह व्यर्थ नहीं पूर्तोक्त अन्य शब्द से विधानार्थ कथन व्यर्थ होगा।

सून्रसार्थक्थ-‘रोजम्याम्' 'राजभिः' 'राजम्नः' आदि में ‘सुपि च' सूत्र सत्तादश़ा में दोर्घ; ऐस्, एकारादेश सुप् सम्बन्ध कार्य है, उन कार्य कर्तन्य में नियमार्थ सून्च 'न लोपः सुप् ख्वर संश’ सून्र से सुप्त्व या सुप्त्व व्याप्य धर्मावचिछ्छन्न विधि में नलोप असिङ होने से दीर्घादि कार्य नछां होते है, 'सुपि च' के अभाव में होने सगेंगो एतदर्ध ' 'ुुपि च' सूत्र अत्यावश्यक है। यह शालार्थ गुरुपरम्परया अधावधि इस प्रकार अभुद्रित चल्य आता है, उसी का संक्षित्र सारांश का यह संकलन है।

## २०३ अतो मिस् ऐसू 919191

## अकारान्तादङ्ञाद् मिस ऐस् स्यात्। अनेकालत्वात् सर्वादेशः। इस्ैः।

अकारान्त अन से पर अड़संझा़ा निमिन्त मिस् पत्यय को ऐस् अदेशे होता है। ऐस् अनेकाएँ द. अतः सम्पूर्ण प्रत्यय के स्थान में हुआ। राम भिस्-राम ऐस् हृEि, रत्व विसर्ग रामैः।

## २०४ डेयः ज1११? ₹।

अतोऽङ्जाटपरस्य ङे इत्यस्य याढेशः स्थात्र। रामाय। इह स्थानिवझ्वावेन यदेशस्य सुप्त्वात् सुप्रुपेति दीर्घः। "सन्निपातलक्ष्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति परिभाषा" तु नेह प्रवर्तते। '‘हृ्टाय कमणे' इन्यादि़िर्देशेनेन तस्या अनित्यत्वज्ञापनात् । रामाय्याम् ।

हख्व अकारान्त अबन से पर चतुर्थी एकनचन के हे को यकार आदेश्श होता है। राम हे यादेश कर ‘राम य' यहां स्थानिवद्राव से हे में स्थित सुष्व्व धर्म का यकार आदेश में अरोप कर यजादि सुप् निमित्तक दीर्घे आदेश से ‘रामाय’, सिद्ध हुआा । यहां यदेशेश का स्थानी है अल् समुदाय है, एक वर्णमान्र वृत्ति स्थानिता नहीं है। क्योंकि पहो विभत्ति की पकृति ' 'हे है, एकार नहीं, स्थानिता में रहने वाला धर्म ऐेत्व है, एक्व नहीं है, स्थानिता वृत्ति धर्म ही स्थानितावच्छेदक होता है, वह हेत्व है, एत्व नहीं, अतः अल्मान्रवृत्तिस्थानितावच्छेटक के अभाव से स्थानिवन्हाक हुआ 'अल्विधि' न होने से स्थानिवन्दाव का निषेध न हुआ।

हख्व अकार एवं हे विभन्ति, इन दोनों का सन्निपात = सम्बन्य = अव्यवहित परत्व-अन्यदहित पूर्व्व है, उसको मानकर विरीयमान कार्य यकारादेशे, वह आदेश्र अपनी प्रवृत्ति में उपजीव्य = उपकारक हस्व अकार के नाशक कार्य दीर्घ में निमित्त = यदादि होकर नहीं रहेगा, उपजीव्य विरोध सर्वधा अनुनित है। अतः सन्विपात परिभाषा से दीब्ब न होकर ‘रामय’ ऐसा रूप प्रात्त हुआ, किन्तु ‘फहाय' सूत्र निर्देश से "दोर्ष विधान में सन्निपात परिभाषा अनित्य होने से प्रवृत्त नहीं होती है"' यह सामान्य ज्ञापन से चहां दीर्ध कर ‘रामाय' सिद्ध हुआ। पकृति, प्रत्यय पर अव्यवहितोत्ररत्व सम्बन्ध से है। प्रत्यय भकति पर अव्यवहित पूर्वव्व सम्बन्ध से है। यही प्रकृति प्रत्यय के दो सम्बन्ध है। रामभ्याम् यहां दीर्घ से 'रामाञ्याम्'। अनिल्य होने ते यहां भी सत्रिपात परिभाषष की पृत्ति न कुई।

## २०५ बन्दुणचचने झल्येत् ツाइ।?०।

भलाढ़ौ बहुबचने सुपि अतोऽङस्येकारः स्यात्। रामेम्यः। बहुवचने किम्: रामः। रामस्य । कालि किम् । रामाणाम् । सुपि किम् । पचध्वम् । जश्व्वम् ।

घलाआ बहुवचन सुप् से अन्यवहित पूर्व हखव अकारान्त अझ के अन्त्य अब् को एकार आदेश होता है । 'राम भ्यस्' अकार को एकार, सकार का रुत्वविसर्ग-रामेग्यः।

विमर्श-‘‘ुुचनने’ सस सूत में न करने पर ‘राम:' यहां विसर्ग एवं रत्व दोनों असिद्ध है, स् में ब्यपदेशिवक्राव से झलादि प्रत्ययत्व ज्ञान से अकार को एकार प्राप्त है, यदि सन्निपात परिभाषा से या 'प्रत्यय?' 'परश्च’' निर्देश से, यहां एकार नहीं होगा, बहुचचन का क्या फल है ?, तब रामस्य यहां एकार प्रवृत्तिहप दोष है। यदि स्यदेश्रा को अस्यादेश से एत्ववारण करेंगे तो द्दम् श्रब्द का पही में 'अस्य' रूप की सिदि न होगी, हल्पररव्वाभाव से इट्दाग का ‘हलि लोप' से कोप न होगा, 'हलि सरेषाषम' निरेंक्र से यहां सन्निपात परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं हैं। 'अपि लोप:, अन्टौसोरकः' इस न्यास से हद्रम का पष्ध्यन्त में अस्य की सिद्धि होगी एस् के अस्य आदेशश कर अतो गुणे परूप से 'रामस्य' में दोष नहीं है, अतः राम भ्याम् यहां दीर्ध को बाधकर एकार से 'रामेभ्याम' बहुवनन के अभाव में होगा।

‘रामाय’ वहां दीर्घ कर ‘सुपि च’ चरितार्थ है। "रामो रामस्य रामाम्याम्" इत्येतद् दूषणत्रयम्। रामाणाम् में झल्परत्वाभाव से एव्व न हुआ। 'पचध्वम्' यहां ' | आम् सुप् बहीं है अतः |
| :---: | एत्व न हुआ। सुपि च से सुप् की अनुवृत्ति आती है।

रामाय आदि में ‘अनो दीर्घो यकि' में सावंधातुक की अनुवृत्ति न कर दार्ष हो जायगा 'सुपि च’ की क्या आव₹यकता है, 'पचध्वम्' में ध्वम् न कहकर अध्वम् प्रत्यय का विधान करेंगे, 'लिड्धचम्' आदि के लिए अध्वम् नहीं कर सकते तो 'बहुवचने स्येत्' सकारादि भकारादि बहुवचन पर में रहें वह अकार को एकार से पचध्वम् में दोष नहीं है, 'केराव:' अल्धना आदि में व पत्यय न कर अव करेगेंग, सुपि च क्यों किया-राजनू भ्याम् पदसंशा प्रकृति की करके 'नलोपः' सूत्र से नकार के लोप के बाद 'नलोपः सुप्स्वरविधौ’ से सुप् निमित्वक विधान में नलोप असिए होता हैं दीर्ध न होकर राजभ्याम् बनता है, सुपि च के अभाव में 'अतो दीर्घो यचि' से दीर्ध होकर 'राजाभ्याम्' यह अनिष्ट प्रयोग की सिद्धि होगी एतबर्ध 'सुपि च' अवइएक है, 'अव’ से के ेाव बनेगा, किन्तु ‘मiिगः' की सिद्धि अन से न होगी आदि विस्तृत शास्खार्थ लेख ‘सुपि च' वहां लिखा है। राम ङसि में अनुबन्ध लोप आव् आदेश दीर्षा रामाप् चहां, 'वाक्' 'वाग्ग्' इस भाष्य प्रेयोग से जरत्व कर ही-आगे के सूत्र की प्रवृत्ति करना, जशत्व को बाधकर चर्व्व की प्रवृत्ति न करना। अन्यथा ‘वाक्' 'वाच्' रूप बनेगें।

## २०६ बाऽचसाने <18।५६।

अवसाने ऊलां चरो बा स्यु:। रासात्। रामाद्। द्वित्वे रूपचतुष्टयम्। रासाफ्याम्। रमेक्यः। रामस्य। सस्य द्वित्वपक्षे खरि चेति चर्वेडऽट्यान्तएतम्यांस एव्र, न तु तकारः अल्पप्रणणता प्रयन्नमेदातू। अत एव सः सीति तद़ेश अरूय्यते।

अवसान में झल् का विकलप से चर् होता है। दकार का तादेशा में रामात् पक्ष में रामाद्। 'अनचि च' से विकलप अन्त्य तकार दकार के द्वित्व से दो तकार युक्त एक तकारयुक्त, दों दकार युक्त एक दकार वटित चार रूप हुए। रामस्य में 'अनचि च' से द्वित्व कर द्वित्व पक्ष में सकार का सकार ही 'खरि च' से होता है न तकारादेशा, तकार का अर्भप्राण है, सकार का वह नर्हीं हैं। यदि प्रयल भेद् न होता तो घत्र्सति में सकार को तकारादेशा न कर 'सः स्यार्धधातुक' में चर् की अनुवृत्ति ही करते तकार विधान ब्यर्ध होता, इस ज्ञान का फल यह हुआ कि प्रयलभेद में सकार को तकार नहीं होता है, किन्तु स् का चर्व्व स् ही होता है।

## , ०凶 ओसि च खाइ।?०81

## ओसि परे अतोडङ्झस्य एकारः स्यात्। रामयोः।

ओस् विभक्ति से अव्यवहित पूर्वं हस्व अकारान्त अन्ता को एकार आदेशे होता है। राम ओस्रामे ओस् एकार को अय् आदेश रामयोः। दो राम का।

## २०e हुस्वनद्यपो नुट् 9191481

## हुस्तान्ताअद्यन्तादाबन्ताच्चाङत् परस्यामो नुडागमः स्यात् ।

हुख्व वर्ण अन्त में रहे ऐेटे अभ्य से पर, नदी संश्रक वर्ण अन्त में रहे ऐसे अअ से पर, एवं
 झुआ। आगम मिनवर होता है। राम नाम्-

## २०९ नामि ६।४। १।

नामि परेडजन्ताइस्य दीर्घः स्यात्व। रामाणाम् । सुणि चेति दोर्घो यच्घपीह परस्तथापीह न प्रवर्तते, सशिपातपरिभाषाविरोधात्। नामीच्यनेन त्वारम्भसामथ्यात्परिभाषा बाध्यते । रामे, रामयोः। सुपि एन्वे छृते।

नाम् पर में रहते अच्त्है अन्त में जिसके ऐसे अन्रु का दीर्ध होता है। नकार को णफार रामाणाम । यहां राम नाम् हस स्थिति में 'नामि’ को परत्वांत् बाधकर ' 'ुपि च' से दीरी प्राप था किन्डु सल्विपात परिभाषा ते तुट् प्रक्ति में उपजीव्य = उपकारक हरब का नारक दीर्ध में बुड् यकादित्व का सम्पादक नहीं होता, धतः यहां दीर्षं उसते न हुआा, 'नालि' के विषय में सल्विपात परिभाष की प्रवृक्ति नहीं होती है, सूत्रारक्भ सालर्थ्य से।

चिमर्झं- ( शक्षा ) कहाय" निर्देंच से "दोर्ष विभान में सन्चिपात परिभाष की प्रवृत्ति नहीं ऐोती है" बतः इरंगाम् अादि में चरितार्थ ‘नानि’ को बाध कर पर 'बुकि च' की प्रवृन्ति होनी चाहिए, लाषवमूलक न्याय से विशेष बापक जहां न रहे वहां शाप्य वचन सामान्य ही है, विशेष में सामान्ब पदं विशेष दो पदार्ष क्ञान प्रयुक्त गोरब दोता है। अतः चतुर्थेंकचनन में दीर्ष कऱक्व रहें वह़ं परिभाणा की प्रवृत्ति नहीं यह विरोष ज्ञापन नहीं होगा, यहां परत्वाए 'सुदि च' से दीरी ऐता चादिए ?, प्रतिपदोक कार्य सबसे बल्बान् होता है, 'नाम' शब्द के उच्चारण पूर्रक दीर्घविभायक ‘नामि’ प्रतिपद्दोत्त है, अतः परशा़्ल को वाथ कर इसते ही दोर्ध दुआा।
'भ्नान्बलेप:' सूत्र के भाष्य से भी विशेष ज्ञापन नहीं छोता है —किमर्या शिश्वक् ? नाबलोप", इल्येपोच्येत एवं तहिं रत्न नाम्, यत्न नाम् यहां पररवेन नलोपापन्तिः दोष दिया, ? नांमि, २ नाम्नलोप:, २ सुपि च हलनें परे सुपि न है। अतः नलोपको वाधकर दौर्ध ही होनान चारिए। भाष्यकार की परत्वोत्ति से चतुर्धों एकनचन में सत्विपात परिभाषा की भवृत्ति नहों होती यह

 उल्लूर्ध है। इत्त भाप्याशय को न जानले वाले अजजन यथाशुत भाष्य से विशेष ज्ञापन करते हैं के उपछास्बाझ्पद ही है। राम हि राम है-गुण रामे। राम ओस् एलन, अय् ्रामयोः । राम सुप् (\#ु) 'बहुवनने' से अकार को फकार राने सु यहां-

## २?० अपदान्तस्य मूर्द्धन्यः く|३॥५५|

## आवाढपपरिसमात्तेरधिकारोऽयम्।

अपदान्त एवं पूर्षन्य हून दो पदों का पाद समाप्ति ८३? २?९ तक अधिकार है ।

## २१? इ्ण्कोः ८ाइएけ

## इत्यधिकंच।

इ्र् फ्रवर्ग हन दो पदों के अधिकार करके आचाचर्यं कहते ेंें आग का सूत्र-

## २१२ आदेखम्रत्यययोः ८।३५९।

सहे: साडः स इति सूत्रास्स इति घष्क्यन्तं पद़मनुवर्तते। इण्कवर्गाय्यां परस्यापढ़ान्तस्याढ़ेशः प्रत्ययावयवश्य चः सकारस्तस्य मूर्धन्चाहेशः स्यात्।

विवृताघोषस्थ सस्य ताहाश एव ष:। रामेषु। इण्को: किम् । रामस्य। आढ़ेशप्रत्यययोः किम् । सुपीः सुपिसौ सुपिसः। अपढन्तस्य किम् । हारिस्तन । एवं कृषणमुकुन्द्दादयः।

यहां 'सहे’' सूत्र से सत्यार्थवोधक 'सः' की अनुृृ्ति है। ह्व्त् का अधिकार है। आदेशा पदार्थ का सकार में अमेद्द सम्बल्ध से अन्वय करना। अभेद को तादात्य कहते हैं, या विरेष्य-विरेषणभाव सम्बन्ध से अन्वय। प्रत्यय पदार्थ का सकार में अवयव-जवयवीभाव सम्बन्ध ते अन्वय है, (अवयव-अवयवो का समवाय सम्बन्ध है ) आदेश एवं पत्यय में सहविकक्षा में दून्दू है। आदेंरा एवं प्रत्यय पदार्थ का वैरिष्टि हूप एक सम्बन्य से अन्वय है वैरिए्टय के नियामक पूर्वोंक्त दो सम्बन्धों में अन्यतर है। अथवा पत्ययावयक में भी पत्यव्यव्व क्यवहार है।

सूत्रश्थ- हुण् या कवर्ण से पर अपदान्त आदेशेख्वरूप सकार को या पत्व्वय का अवयव सकार को मूर्षन्य = षकारादेश ही होता है। राम सुप् (ड) अकार को एकार, षकार रानेषु। रामस्य में द्रण् नहीं अतः फकार न हुआ।

विम₹ा-यहां शह्ञा होती है कि ‘हण्वो’’ अधिकार क्यों किया? रामस्य में सकार को母कार होता तो प्रक्किया लाघव से ज्यादेश विधान करते दंन्त्य सकारोक्षारण से घ् नहीं होगा। अभुष्य यहां नडदिगण में ‘आमुष्यायण’ निर्देंश से ही षत्व हो जायगा। हे राम स्य, ‘बोड्नकर्मीणि' लोट् मध्यमपुरुष एक वचन तिहन्त ) यहां अधिकार के अभाव में षकारादेश होगा। 'सात्पदाथों' से निवेध से पकार रूप आपन्ति नहों है। क्यन्व में सुगागमयुत्त राम की इण्छा करने वाला = रामर्यति में फल्व वारणार्य छू् को अधिकार है। यहां भी प्रातिपदिकावयव स् का प् का 'सात' से निषे होगा। चौरत्याव शेग्दि से गिचु किष् टिलोपादि से निन्दायुक्त कर्मकर्तो तर्कर सम्बन्धी गमन कर्ता अर्ध में ंजौरए!' होता है, स्य को ब्य आदेशं करने पर बाँाराड्। चौराए् प्रयोंग बनेगा, अतः स्य यभाभुत ही रखना। यहां निन्दा में 'भष्छाः आकोंगे से अमुक्र् है। रामस्य में पत्वनिवारणार्य अधिकार है।
'भद्देशप्रत्यययो:' के स्थान में 'चु' सून्र कर 'इण् या कवर्णं से पर सकार को छक्ञारादेश करते, 'आदेशपत्यययोः' का घहण क्यों किया ?, अच्छा चलने वाला इस्त अर्थ में सुपर्वंक पिस् धानु से किप् सुपिस् यहां षकारादेश होता एतदर्ध उनका महण है। "धांतु के अवयव सकार को फकारादेश हो तो शास्त् वस् घस् का ही" अन्य का नहीं एतदर्धक 'श्रासिवसिषसीनाम्' सूत्र नियमार्थ होने से यहां दोष नहीं हैं।

नियम सजातीय की अपेक्षा करता है भतः आदेश भिन्न थानु का अवयव सकार में ही प्रश्त होगा अन्यन्न = आदेशा रूप सकार में पृृ्त नहों होने से ‘तिसाभरिषति’’ में सकार आदेश रूप है अतः दोष नहीं हैं। 'अदेशेश्रत्यययो’’ न करते तो ‘तिस्पान्' यहां अनिष्ट षकारादेश होता। रामेप के लिए प्रत्यय घहन है। यहां भी दन्ल्य सकारोचारण सामर्थ्य से षकारादेश नहीं तब 'आदे रेप्यय्ययों:' का भयोजन चिन्तनीय है। हरिस्त्र में सकार पदान्त होने से पकार न हुआ । इसी प्रकार रृष्ण-मुकुन्द-कमलेश-रमेश आदि के रूप राम शब्द के समानल तिद्ध करना । राम शब्द के सूनों को अच्छी तरह कणठत्य करने से आगे के रूप निर्माण में काठिन्य की अनुनुति न होगी, विरोष कार्यमात्र का ही भविष्य में पदर्शर्न होगा । रूप कण्ठ करों। एक साथ रूपों का निर्देंश—१ राम:, २ रामौ, ३ रामाः प्रथमा। रामम् रामौ रामान् द्वितीया। रामेण रामान्याम्न रामैः हृतीया। रामाय रामान्याम् रामे०्यः चतुधी। रामाए रामाइ, रामान्याम्
 हे गामाः सम्बोधलम् ।

## २१३ सर्वादी़ि सवेनामानि १११२७ツ|

सर्वाद़ीनि शब्द्धस्वरूपाणि सर्वाममसंज्ञानि स्युः। तद़न्त्यापीयं संक्ञा,


सर्वादि गण के राब्द २१७ सू० के नाद में प्रदर्शित है। प्राधान्य (विशेष्यतया) से सवर्थर्थदि के वाचक सर्वाद्रिगण पटित इबब्दों की आकृति समान राब्दों की सर्वनाम संशा होती है। यहां प्रधानतया कहने से विशोषणीभूतार्थ वाचक की सर्वनाम संज्ञा नहीं है, सर्वर्थादि अर्थ वाचक कहने से संझ्ञा वाचक की सर्वनाम संशा नहीं है। यह अर्थ सर्वनाम यह महासंश्रा से ही लब्ध है।

वर्णाश्रमेतर आदि की सर्वनाम संज्ञा गगपाठ में अपठित होने से प्राप्त ही नहीं है, 'द्वन्वे च' सूत्र सर्वनाम संजा निषेधार्थ किया है वह व्यर्थ होकर ज्ञापन = बोधन करता है कि 'सवर्दि इब्दू अन्त में रहें उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। परमसर्व की सर्वनाम संजा से त्रल पत्यय हुआ । सर्वादि प्रकृतिक सत्न्यन्त से तल्र प्रत्यय सप्तम्यास्रलु से होता है। एवं परअवकान् यहां 'अव्यययसर्वनाम्नाम्' से सर्वनाम संक्षा प्रयुक्त टि के पूर्व अकच् प्रत्यय हुआ है।

## २१४ जशः शी जा१ा?ज

अद्न्तन्सर्वनम्नः परस्य जशः शी स्यात्। अनेकाल्त्वास्सर्वादेशः। न चार्वणस्तू इलयाद़ांवेव ननुबन्धफृतमनेकाल्ब्वमिति वाच्यम्, सर्वादेशात् पागित्संज्ञाया एवाभावात् । सर्वे।

भकारान्त सर्वाम संजक श्रब्द. से पर जड़ के स्थान में री आदेश होता हैं।
चु ई $=$ री अनेक्रवर्णयक्त होने से सर्वोंश है ।
चहाँ इह्क करते है कि अर्वन् शब्द को विधोयमान तृ में फकार घ द्तंक्षक है, केवल अनुन्नरहित त अनेकाल् नहीं अतः वह अन्व्यकक्रारको ही होता है, उसी प्रकार री में शकारेत्संश्रक है केषल हैंार यहां पूर्वेवत् अन्ट्यको ही होना चाहिए इकार अनेकाल्, नहीं है अनुबन्धसहित में
 नहीं हैं-अर्थात अनेकाल् मयुक्त कार्य कर्त्व्य रहने पर अनुबन्ध अविधमान सहरा हो जाता है, अतः इत अदेश सर्वादेश केसे हुआा ? यह शक्रा यहां न करनी दी आदेश की प्रसक्ति के समय शकार की हल्लंश् बोप पाष्त ही नहीं है अतः अस् को शी कर अस्वृत्तिप्र्ययत्व ही में अारोप कर पत्यय का अवयव भादि शकार की इत्लंश्रा ततः शरकार का लोप हुआ, 'नातुबन्धक्तन्' परिभाशा की यह़ं भवृत्ति हो नीं है भादेश काळ में श्रार में इस्लंशकत्न लूप अनुबन्यत्व ही नहीं है।

विमर्श- ससंश़ायोग्यत्व हूप अनुवन्धत्व पयुक्त परिभाषा की प्रवृच्ति नहीं होती सत्निपात परिभाषा के विरोध से, तथा हि-इत्संज्ञायोग्यत्व परिभाषा की मृृ्त में उपजीव्य $=$ उपकारक है, तश्किजित्त्परिभांणा की प्रथृत्ति होगी प्रत्ययावयक आदि न होने से हत्तंशक का योग्यता आकाइ-
 सबें। शेष तृतीया तक रामवरूप है ।

## २१५ सर्वनाग्नोः ₹मै ज१११?8। <br> अतः सर्वन्नम्नो के इल्यस्य समै स्यात्त । सर्वस्में।

हख्व अकारान्त अछ्ग से उत्तर ङे को रमै आदेश होता है। सम्पदान में चतुर्थीं। सर्व हे रमैसर्वरमै। सब के लिए। देहि = दों। सम्पदान में चतुर्थों है ।

## २? ६ ङसिङ्यो: स्मात्मिमनौ जा१।?५।

अतः सर्वनाम्नो ङिसिङ्योरेतौ स्तः। सर्वस्मात्।
ह₹वाकारान्त अब से पर हसि को रमाव एवं हि को र्मिन् आदेश होता है। सर्व हसि (अस्) को स्माब सर्वस्माब = सर्व आम् यहां नुट् को बाधनार्धसूत्र-

## २१७ आमि सर्वनाम्नः सुट् जा१५२।

अवर्णोन्तास्सर्वनान्नो विहितस्याम: सुडागमः स्यात्। एव्वषंवे, सर्वषाम्। सर्वस्मिन् । शेषं रामवत्। एवं विश्वादयोडध्यदन्ता। सर्वादयश्व पघ्वत्रिंशत्। सर्व, विग्व, उभ, उसय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, वत्, त्व, नेम, सम, सिम । पूर्नपरावरद़क्षिणोत्तरापराधराणि न्यवस्थायामसंज्ञग्याम् । स्वमज्ञातिधनाख्यायम् । अन्तरं बहिर्योगोपसंब्यानयोः। त्यद्, तद् चद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद् , अस्मद्, भवतु, किम्, इति ।

उसशब्दो द्वित्वविशिश्रस्य वाचकः। अत एव नित्यं द्विवचनान्तन। तस्येह पाठस्तु उसकाविःयकजर्थः। न च कप्रत्ययेनेप्रसिद्यि:, द्विवचनपरववाभावेनोभयत उसयन्रेत्यादाविवायच्प्रसझ्ञत्। तदुक्तम्—उभयोऽन्यन्रेति। अन्यन्रेति = द्विवचनपरत्वाभावे । उसयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति केयट: । अस्तीरति हरदत्तः। तस्माज़सि अगजादेशस्य स्थानिवद्धावेन तयप्र्पन्ययान्ततया प्रथमचरमेति विकत्पे प्राते विर्भक्तिनिरपेक्षत्वेनान्तरहख्वान्नित्येव संज्ञा अर्वात। उभये।

डतरडतमौ प्रत्ययौ। यद्याप संज्ञाविघौ प्रत्ययम्रहणे तदन्तम्रह्णं नास्ति, सुप्रिङन्तरिति ज्ञापनात्, तथापीह तदन्त्रह्णम्, केवलयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभावात् । अन्यतरान्यतमशन्दावन्युत्पनौ स्वभावाद् द्विबहुविषये निर्धारणे वर्तेते। तत्रान्यतमशब्द्रस्य गणे पाठाभावान्न संज्ञा। वव वव इति द्वावप्यद़न्तावन्यपर्यायौ। एक उदात्तोडपरोऽन्नुदात्त इत्येके। एकस्तान्त इंयपरे। नेम इत्यर्ध । समः सर्वपर्यायः। नुल्यपर्र्यायस्तु नेह गृह्यते, ‘यथासंख्यमनुदेशः समानाम’ इति ज्ञापनात्। अन्तरं बहिर्योगेति गणसूत्रेशडपुरीति वक्तव्यम्क्ष। अन्तरायां पुरि ।

अवर्णान्त से पर एवं सर्वनामसंज्ञक शब्द से विहित आम् उसको सुट् आगम होता हैं। यह अवर्णान्त से विहित कहते तो ‘केषाम', ‘येषाम्' ‘तेषाम' भादि में सुट् न होता। सर्वनाम से पर कहते तो ‘वर्णाभमेतराणामे’ यहां आम् को सुट् होता, घतर सर्वनाम है। 'दन्दे च’ निषेध समुद्दाय का ही है, अवयव का नहीं, अवयव को सवन्नाममयुक्त अकच् खं स्वर होता ही है। उकार एवं टकार की हत्तंश्रा लोप-सर्व आम् यहां 'येन नाप्रासे' न्याय से नुडागम कों बाधकर अाम् कां सुडागम ‘सर्व साम्ं' ‘वहुन्नने’ से एकारादेशा, ‘‘भादेशप्रत्यययो’’ से फकार सर्वेषाम्। ‘हलि

सर्वेषाम्' निर्देश से एत्व कर्तन्य रहे वहां सन्विपात प० की प्रवृत्ति नहीं है। सर्व इ, एकार को सिमन्-सर्वरिमन्। ऐोष शब्द यहां कर्म अर्थ में घञ् म्रत्ययान्तः। लिदानुकाशसन में भाव प्रत्ययान्त को पुंद्धिन्वबोधन करता है कर्म प्रत्ययान्त विशोष्याधीन विद्धक है। रूप विशोष्य है वह नपुंसक अतः विशेषणवाचक से नपुंसक है - रोषम्। सर्वं समान हुस्व अकारान्त सर्वनाम संज्ञक शाब्दों का रूप
 पाँच रूपों में है ।

## रामाः। रामाय । रामाQ । खमाणाम् । रामे ।

सर्वादिगणपठित सर्व अदि शान्द पेंतीस है, ३४ नहीं, क्यों किखा इसका अभिप्राय यह है कि 'सर्वदीनि’ में तद्युणसंविश्शानवहुनीक्हि से सर्व का भी गहण होता है वह छूटता नहों। श-करम्बकर्णमानय' में अवयवी के आनयन में परम्परया कर्ण भी आनयन क्रियान्वित है। २—दृषसागरमानय में सागर परम्परया मी क्रिया में अनव्वित है केवल पुरुषानयन ही होता है। फ्रथम में तदगुण संविशान बहुवीरिए हैं, दि० में० अतद्यु० सं० वि० बढु० है। अतः ३५ ईी सर्वादि शब्द है ।

उभशाब्द दो को वोधन करने से द्विवचनान्त है, सर्वनाम संश्ञा पयुक्त विशेष कायं एकवचन, बहुवचन में ही होते हैं, उसशाब्द का पाठ वहों क्यों किया ?, सर्वनाम संज्ञा मयुक्त अकच् होंकर 'उभकौ" की सिद्धि के खिए पाठ यहां है। कमत्यय यदि करेंगे तो कपत्यय में द्विबचनत्व का अभाव है, अतः 'उभयतः' उभयत्र यहां जिस प्रकार द्विवचन परत्व के अभाव से अयच् हुआा उसी प्रकार अयच् होकर ‘उभयकीं' यह अनिष्ट रूप होगा। अकच् उस की टि अकार उसके पूर्व में होने से उस से अकच्युन्त उसक उम ही है "तन्मघ्ये पतितस्तद्य यहगेन गृह्यत" परिभाषा से बाद में द्विवचनार्थक औी है, ऊयच् न हुआ। उसयोड गत्र सहां द्विवचन परत्व के अभाव में असच् का विधान है।

विमर्श-'तद्बितश्वासर्वविभक्ति:' सूनुनाष्य में उसय झब्द की अव्यय संज्ञा वारणार्थ परिगणन किया है। इससे ज्ञात हुआा कि उभय शब्द का द्विबचन नहीं है, 'उसयो मणि:' 'उसये देवमनुष्या:' इन दो उदाहरण दिये द्विवचन होता तो उसका उलंघन कर बहुबचन भाष्यकार न कहते, इससे भी यही सिद्ध हुआ कि-द्विवचन इसका नहीं है । यह कैयटमतत है।

हरदत्त कहते हैं कि वह् परिगणन 'पचतिकल्पम्' 'पचतिरूपम्' में अन्ययसंशका निवृत्र्यर्य है, न उमय के लिए। "न चोदाहरणमादरणीयम्" हस भाष्योक्ति से भाष्यकार कथित पयोगोदाहरण स अतिरिक्त उदाहरण नहीं है ऐसी कल्पना न करना। यह दो मत आवार्यों के हें, कैयटमत अधिक आचार्यं सम्मत है।

संख्यावाचक उमशब्द सुवन्त से तयप् पत्यय होता है-"संख्याया अवयवे तयप्"। तयप् को 'उदादुदान्तो नित्यम्' से अयच् आदेश से उमय शब्द से जस् में नित्य सर्वनाम संजा से 'डअये' यही होता है। यहां अयच् में स्थानिवद्राव से तयप् प्रत्ययत्व का ज्ञान कर अयजन्त में तयप् प्रत्ययान्त ज्ञान से जस् में प्रथमचरमेति विकल्प सर्वनाम संशा की इङ्का न करनी, जस् निमित्तक सर्वनाम संश्रा विभक्तिसापेक्षत्व से बहिरक्र है, विभक्ति निरपेक्षत्वेन नित्य सर्वंनाम संश्रा अन्तरक्र है, बहिरद्ध के असिद्ध होने से नित्य सर्वनाभ संशा से एकरूप-उभये'। अयच् ख्वतन्त्र है, तयप् के स्थान में नहीं, तब यह रंका ही नहीं है। उमयी में माश्रच् प्रत्याइार है ‘पमाणे' द्वयसच् के मान्रु से हेकर अयच्च् के चकार तक, अतः 'डिट्ढाणण्' से ढीप् होकर ₹वतन्त्र अयच् में भी उभयी

रूप बना यह पक्ष सिद्धान्त है। कति का डति अकारान्त नहीं अतः खी वाचक में बीप् नहीं हुआ। यर्धपि संश्ञा विधान में सुप्तिछन्ता के अन्त ग्रहण से "संश्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तभाहणं नारित" यह परिभाषा से डतर डतम की सर्वनाम संब्र यहां विधीयमान होने से तदन्तविधि न होकर 'डतरान्त तदादि' 'डतमान्ततदादि' अर्थ न होना चाहिए किन्तु 'संज्ञाविधौ' प० यहां प्रवृत्त नहीं हैं, केवल प्रत्ययमान्न का प्रयोग नहीं होता है, पदं केनल प्रत्यय की संश्रा भी व्यर्थ है, अतः ज्ञापक सिद्ध संश्ञाविधौ प० सार्वत्रिक नहीं हैं। अर्थाव अनित्य है। कतर कतम का उनस अरुण हुआ । अन्यतर, अन्यतम शब्द शाब्द ग़क्ति स्वभाव से कमरः द्विवचन, बहुवचने ही प्रयुक्त होते हैं। पदार्थ निर्णय में अनुभव साक्षिणी प्रतीति ही प्रदल्र प्रमाण है, दो में एक का निर्धारण कहना हो वह अन्यतर। अनेक में एक का निर्धारण में अन्यतम शब्द का अयोंग होता है। वे दोनों अन्युत्पन्न प्रातिपदिक है डतर, डतम, प्रत्ययान्त नहीं है। अन्यतम शब्द का सर्वादिगण में पाठ नहीं सर्वनाम संज्ञा नहीं है । त्व त्व दोनों अन्यार्थ अकारान्त है, उनमें एक उदात्त है। दूसरा अनुदात्त है। एकतान्त है। एक अकारान्त यह अनेक आचार्यों का मतभेद इसके विषय में है ।

अप्रसिद्ध होने से अर्थ कह रहे हैं-नेम का आधा अर्थ है। सर्व शब्द का पर्य्याय सर्वर्धेक सम शब्द की ही सर्वनाम संशा होती है। 'यथासंख्यमनुदेशः समानामे' यहा तुल्यार्थंक सम शब्द है, इससे ज्ञापन होता है कि तुल्यूर्थरक सन की सर्वनाम संश्ञा नहीं है (अन्यधा आवार्य 'समेषाम्? बोलते ) । पुरी अर्थ में अन्तर शब्द् की सर्देनाम संश्रा अभीष्ट नहीं है अतः ‘अन्तरम्’ हस गणसून्र में ‘अपुर्श’ कहना चाहिए। "अन्तरस्यां पुरि" यह न हुआ। किन्तु 'अन्तरायां पुरि' यही हुआ सर्वाद्ध में अन्तर्गण के तीन वचन है उसी ही आनुपूर्वीं के तीन पाणिनि सूत्र भी है, गणसूत्र से निल्य सर्वनाम संज्ञा को पाणिनि सूत्र विकलग से जस् में कइते हैं, गणसून्नों से प्राप वित्य सर्वंनाम के वे बाधक हैं, प्रधान विधि सूत्रों के व्याख्यान में इन गणसूत्रों का अर्थ स्पष्ट इस प्रकार है-

## २२. पूर्वपराबरदध्थिणोचरापराधराणि व्यनस्थायामसज्ञायाम्

## 2191381

एतेषां व्यवस्थायाम् असंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसूत्रात् सर्वंत्र या प्राता सा जसि वा स्यात्। पूर्वे पूर्वाः। स्वांभंधेयापेक्षावर्धिनियमो हयवस्था। उ्यवस्थायां किम्। दक्षिणा गाथकाः। कुग्रला इत्यर्थः। असंज्ञायां किम्। उत्तराः कुरवः।

पूर्व, पर, अवर, दक्ष्तिण, उत्तर, अपर अपर हन स्तात शब्दों की व्यकस्षाकाल में और संक्षा न हो तो गणपाठ पठित बचन से सर्व₹ प्रास्तर्वनाम संश वह जस् पर में विकस्प से होती हैं।
 अवधि की अर्यात मर्य्यादा की अपेक्षा उट्पन्त होती है उस विषय के नियम को व्यवस्था कहते हैं । दक्षिणाः = कुशलाः गायकाः यहां ब्यवस्वा का अभाव से सर्वनाम संश्रा न हुरं। दक्षिण शब्द का कुक्रल अर्य में कोई मी प्रमाण नहीं हैं, उद्वार या सरल अर्य है, असु, यहां भी किसकी अंक्ष्षा
 'उत्तराः कुरव:' यहां में उत्तर भाग में जो वर्ष $=$ भूभाग है उसकौं उत्तर कुर कहते हैं। २२२,२२३ ఫृ० लक्ष्मी व्यास्या वै० सि० कौ० का देखिए = पश्ञोलिमत। भारत वर्षाइधि उत्तरत्व

$\bullet$ सि० कौ०

को भारत कहतते हैं, दुष्यन्त पुत्र भरत कदापि यहां गृहीत नहीं है। श्रीमद्भागवन एवं विष्णु पुराणों के आधार पर यह विचार है। एक प्रतिष्टित सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक लेख्नक को महान् अ्रम है, जिसने 'भारत' का गलत अर्थ लिख दिया है ।

## २१९. स्वसझातिधनाख्यायाम् १।१।३५।

ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्द्स्य या प्राता संज्ञा सा जासि वा स्यात्। स्ने स्वाः | आत्मीया इत्यर्यः। आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाः= ज्ञातयोरर्था वा।

स्वशब्द के चार अर्य है—? ज्ञाति, २ धन, ₹ अढ्रमय, ४ आत्मा इनमें केबल दों अर्थो में ही सर्वनाम रांज्ञा अभिमत है। सूत्र में लिखा-शातिधनान्यवाचिनः। अन्य शब्द् का भिन्न अर्थ है, सिन्नः = मेद्द का आश्रय । सेद पदार्थ प्रतियोगिसापेक्ष है-"किंद्रतियोगिको भेद:" अनः यहां ज्ञाति वाचक स्व, या धन वाचक स्वार्थ मेद का प्रतियोगी है ।

जाति वाचक, या धन वाचक स्वशब्द से मिन्नार्थ वाचक अर्थात आत्मा एवं आत्मीयार्थक स्वराब्द की गणसूत्र से प्राप्त सर्वेनाम सांज्ञा नस् पर रहें तो विकल्प से होती है। अर्थात् आत्मार्थक, एवं आत्मीयार्थक स्वहाब्द की जस् में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से। सर्ननामसांज्ञा पक्ष में 'स्वे' अन्यत्र स्वाः। ज्ञाति या धन वाचक अर्थ में केवल-‘स्वाः'।

## २२० अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयो: ११९।३६।

बाब्घे परिधानीये चार्थेडन्तरशब्दस्य या प्राता संज्ञा सा जासे वा स्यात् । अन्तरे अन्तरा वा गृहा: = बहाला इत्यर्थः। अन्तरे अन्तरा या शाएका: = परिधानीयर इत्यर्थ:।

बहार या पहनने का वस इस अर्ष में अन्तरशब्द हो तो उसको जो सर्वनाम संज़ा सर्वंत प्राप्र है वह जस्पर रहते विकल्प से होती है। अन्तर जस् सर्शनाम संश्ञा इी, अनुनुन्य की इत्टांश्ञा गुण 'अन्तरे’ पक्ष में 'अन्तरा:' $=$ बहार के घर। 'अभन्तरे' 'अन्नराः' = शाएक अर्थ में (पहरने की वल्न) यहां दाह्ध अर्ष = नगर के अन्त में जिसके आगे मकान नहीं लें, या नगर के बीच में जिसके चारो तरफ से कोई मकान सटा हुआ नहीं हैं वह भी वहार है। कपड़े की मभषा ( पेटा ) में सब कपड़ों के उपर का कपड़ा ( वस्न) वह भी वहार कहा जाता है। अनावृत्त परेशेरा
 है। धान्यादिक बस्तुओं को गृएण करें उसे गृह कहते हैं। अधिकांश घर में निवास करने से गृटा= खी को मी फहता है। घह से क भ्यय पबं संभसारण पूर्वूल वह वर घर नहीं जहां गृहिेगी नहीं। "न तब्गृहं गृहें प्रोक्ता गुहिणी गुहमुच्यते" । शीतकाल नें "दोहर" ओढ़ी जाती हैं, उसका उपरि बल का भी वहियेंग श्रे।

## २२१ पूर्वाद्यिम्यो नヨक्यो वा ण१।?६।

एख्यो ङसिङ्यो॰ स्मातृस्मिनौ वा स्तः। पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वक्मिन, पूर्वे। एवं पराढ़ीनाम् अपि। शेषं सर्वंबत्। एकशब्द्: संख्यायां नित्यैकचचनान्तः।

पूर्वादि सात एवं स्व तथा अन्तर इन नव शब्दों के परवर्ती हसि एवं डि को व्यवस्थाकाल में और संशा भिन्न अर्थ में कमशः समात् एवं स्मिन् विकल्प से होता है। पूर्वर्माव्, पूर्वात् पूर्वरिमन् पक्ष में पूर्वे, दो दो रूप हैं। एक ₹ब्द के आा丂 अर्थ है—१ अन्य २ प्रधान ₹ प्रथम, $૪$ केछल ५ साधारण ६ समान ७ अल्प ८ संख्या ।

एकोडन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानाल्पे संख्यायाव्ध प्रयुज्यते।।
उनमें संख्या = एकत्व का प्रतिपादक एक शब्द नित्य एकवचनान्त ही है। संख्या वाचक को छोड़ कर अन्य सात अर्थों में एकशाब्द के सभी विभक्तियों में रूप एकवचन द्दिवचन बहुवचन में होते हैं। संख्यां में-? एकः। २ एकम् ₹ एकेन ४ एकरमे ५ एकस्मात ६ एकस्य ख एकर्मिम् वे रूप है। अवशिष्ट $२$ १७ सूत्र में बिदिद्ट शब्द जो हलम्त है उसका विवरण आगे प्रकरण में व्यक्त होगा, इकारान्त द्वित्व संख्या वाचक के रूप इकारान्त राब्दमें बताए जावेगें।

सर्वनाम संजा के निषेष प्रकरण का प्रारम्भ होता है-

## २२२ न बहुनुजीहौौ ! ! ? $12 ९$ ।

बहुव्रीहौ चिकीषिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात्। त्वकं पिता यस्य स ववक्कपित्वकः। अहकं पिता यस्य स मरक्कपित्टकः। इह समासात्र प्रागेव सर्वनामसंज्ञा निषिं्यते। अन्यथा लौकिके विमहवाक्ये इव तन्राप्यकच् प्रवर्तेत। स च समासेडपि श्रूयेत। अतिक्रान्तो भवकन्तमतिभवकानितिवत्।

भाष्यकारस्तु त्वकतिपत्तृको मकतृपितृक इति रूपे इछापत्ति कृष्वैतत्सून्रं प्रत्याचख्यी, चथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् । संज्ञोपसर्जनीभूतःः न सर्वाढ़य:, महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणाणालेव गणे सन्निवेशात्। अतः संज्ञा कार्य्यम् अन्तर्गणकार्य्यंश्च तेषां न सवति। सर्वो नाम कत्रित् तस्मै 'सर्वाय देहि। अतिक्कान्तः सर्वमतिसर्वस्तस्मै अतिसर्वाय। अतिकतरं कुलम्। अतितत् ।

बहुवीरीहि सम।प़ के ल्रिए अलीकिक विम्रह्ह वाक्य के अवयव सर्वादि शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। बहुघीहि समास कर देने पर सर्वादि शब्दों के अर्य विशेषण होने से उपसर्जन होगें, पाधान्य से सर्वर्थ वाचक नहीं है सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं यह निषेध व्यर्य सिद्ध होगा अतः सूत्र में बहुनोहि शब्द्द तदर्थक अलौकिक विग्रहार्थ है। शार्बोय सभी कार्य अलौकिक विग्रह्ह वाक्य में ही प्रवृत्त है । लोक में बोला जाय उसे लैकिक विम्रह वाक्य कहते हैं। श रराजन् अस् पुरुष स्' २ राब्ञः पुरुषः। प्रकृत में अलौकिक विग्रह वाक्य के अवयव सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नईीं हुई। लोकिक विग्रह वाक्य में सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संश्रा एवं तत्प्रयुक्त अकजादि कार्य तो होता ही है । यथा 'त्वकं पिता यस्य' यह लौकिक विग्रह वाक्य है। तद्घटक युष्मत् शब्द् की सर्वंनामसंशा हुर्द, अकच् प्रत्यय हुआ ‘व्वकम् ₹ति’ इसी प्रकार ‘अहकम्' इति। युष्मद् सु पितृ मु यहां अलोकिक में सर्वेनाम, नहीं अतः अकच् न हुआ इस सूत्र से सर्वनाम संजा का निषेध हुआ। यदि यहां निषेध न करते तो विग्रह वाक्य में केवल गुण्मद् संबोध्य अर्थ प्रतिपादक अनुसर्जन है, सर्वनाम संश्ञा से अन्तरद्भव्व प्रयुक्त अकच्. होता उसका समास करने पर मी श्रवण होता यथा 'भवन्तम् अतिकान्तः' इस लौकिक विग्रह से भवच्छन्द केनल विशोण्यतया अर्ध प्रतिपादक होने.से

सर्वनाम संघक होने से अकच्पत्त्यय हुआ उसका समास होने पर भी शवण रहा-"अतिभव०
 एँ प्रयोग सिदि हो एतदर्थ यह सूत्व है।
 घृृस्य = अभिप्रेतस्स्य आपत्तिः = करपना अर्थाव अभिभत मान कर ₹स सून्र का मत्याख्यान किया। मत्यास्लान का अर्ध है-खण्डन। यथोत्षरम्-पूर्व पूर्व पुनियों की उत्तर उत्तर सुनियों द्वारा वारंत अर्यों में सम्मति है, अतः यहां भाष्यकार का प्रत्याख्यान पाणिनि सम्मत है, उनकां परस्पर विरोध म्ययुक्त अभामाण्य नहीं है ।

विमर्श-महां पागिनि भाव्यध्तन मून्र का मत्याष्यान को जानते हैं, एवं काल्यायनोक्त सूरों को न्यूनता परिहारार्य वातिकों को यी वे जानते हैं, किन्त् "आचार्या: कृत्वा न निनर्तन्त्रे" इस पविन्तम सिद्धान्त को अदीकार कर निमिंत सूख के अनन्तर ज्ञातार्थ के लिए सूत्रों में पारें बर्तन नहीं करते हैं। न तो स्वोत्ति में अभिनिवेके ही करते हैं, गुण्याहीं आचार्य पाणिान हैं। यह विवरण यधजि व्याख्यान रुन्ध है, तो मी प्रमाणोपन्यास कुतके निवृत्यर्थ आवाव्यक है ।

धिन्विक्वुणो च’ सूत्र से ‘धिनोति’ प्रयोग सिद्ध होता है-गत्यर्थक धिवि धातु के बरम्तमान में लट् तिप्, धात् में ₹कार की इत्तंशा से ‘रदितोः" सूत्र से नुम् ( न् ) जिन्द् ति यहां बकार को पूर्व लिखित सूत्न से अकारादेश, रुप् को बाध कर उविकरण 'धिन्त अ ड ति' उकार की आर्धभातुक संश्ञा तन्विमित्तक 'जतो लोप' सू० से अकार लोप हुआ, यहां ल्यूपभगुण 'पुगन्त' से प्राप्त हुआ, उसका निषेधार्थ अकार लोप का स्थाना अकार का स्थानिवट्, भाव हुआ, उपया में ने है, सकार नहीं, गुण न हुआ ‘धिनोंति’।। यह वस्तु स्थिति है-यहां विमर्शो यह है कि-पाणिनि आचार्य गुणनारणार्य इस यत्न को किये हैं इसमें उनका गूढ़ रहस्य प्रच्छन्न है। अन्यथा ‘धिन्विक्ठुण्वो हैं’ कहते । उुक् की 'ल’ संशा प्रासे है। आचार्य अकाए का लोप कर स्वमते में 'न धानुलोपे' सूत्र धात्वंश लोप से गुण का निपेध होता पुनः गौरवग्रस्त पक्ष-अकार विधान, स्थानिवद्भाव आदि से अनुमान है कि आचान्य जानते हैं कि 'न धातुनोपे' का भाष्यकार प्रत्याख्यान करने वा⿳े हैं अतः उस पक्ष में गुणनिपेषार्य यह यत्न किया, इससे प्रत्याख्यान ज्ञाता पाणिनि है, यह सिद्ध हुआ।

२-सून्न निर्माण समय कात्यायन नहीं, न उनकी कृति = वातिंक। तथापि "कुल्टाया वा" सूत्र में परूूप करने से वातिकार हारा भविज्यात् काल में बक्ष्यमाण 'शकन्चादिपु पररूपम्'’ का आचार्य्य पाणिति को प्रथम से ही ज्ञान रहा है। अन्यथा "कुल्लटाया वा" सूत्र निर्माण करते। इन सबसे यह सिद्ध हुआ कि उत्तरोत्तर कुनि अभिमेतेत अर्भ में पूर्व पूर्न गुन्नियों की सम्मति हैं। विरोध नहीं है।

संजा बोषक शब्द एवं उपसरननीभूत्त ₹ब्दों की सर्वेनाम संज्ञा निवारणार्य सर्वनाम महासंजा का तान्पर्य यह है कि वे सर्वादि ही नहीं है अतः सर्वनाम संज्रा प्रात्त ही नहों, सर्वादिणण अपठित वे है हस करपना में शार्ब वाध नहीं है। तात्पर्य यह है कि लघु उपाय से अधिक अयों के शानार्थ संज्ञा है, इसले लन्जुख्वब्प न हों सके ऐसी स्वबपत्तम अक्षर युक्त संज्ञा उचित थी पुनः अनेक वणों से अनेक पदों से गुक्त संकितितार्भ ज्ञान के लिएं ‘सर्वनाम’ यह महासंजा करण में आचार्य का गूढ़ पूर्व वर्णित अभिमाय है - संज्ञा शब्द, एने विरेषणी भूतार्थ वानक हाब्द सर्वादि नहीं हैं। अतः ₹न दोनों की सर्नांाम संजा निवारणार्य ‘संजोपसर्जनीयानां प्रतिषेषो वाच्चः" यह वातिक अनावर्यक है। संशापदार्य प्रसिद्ध है। उपसज़जनपदार्थ = हतर पदका अर्थ विरोण्य रहें, उसमें

विशोषणी भूत अर्थ का वाचक को उपसर्जन कहते है, अतिसर्व में अत्यर्थ $=$ अतिकमणकतर्ता वह अर्थ विशेष्य है, सर्वार्ध, उसमें विशोषण है, उसका वाचक सर्व है, वह सर्वादि नहीं अतः सर्वनाम संज्ञा की पाप्ति ही नहीं है। अतिसर्वाय देहि यहीं रूप है। एवं किसी मतुष्य का नाम सर्व रखा वह संजावाचक का भी 'सर्वाय' रूप होता है, 'सर्वसमै' नहीं। संज्ञा एवं विशेषणीभूतार्थ राब्दों को सर्वादित्व म्ययुक्त कार्य एवं सर्वादि के अन्नर्वण त्यदादि प्रयुक्त कार्य नहों होता है। द्वितीयातत्पुरूष समासयुन्त अतिसर्वे, एवं अतिकतर, एवं अतितद् यहो कमशः स्मै आदि कार्य, अद्ड्डदेश रूप कार्य, त्यदादि प्रयुक्त अकारादेश-सकारादेशरूप कार्य न हुने। अतिसर्वाय, अतिकतरम्, अतित्तू 'सर्वनाम' इस महासंज्ञा मूलक पूर्वोक्त व्याख्या न करते तो अनिष्ट रूप इस प्रकार होते-अतिसर्वर्मै, अतिकतरद्, प्रंलिन्ध में अतिसः।

## २₹₹ तृतीयासमासे 91 १1₹०।

अन्न सर्बनागता न स्यात्। मासपूर्वाय। तृतीयासमासार्थवाक्येऽपि न। मासेन पूर्वाय।

तृतीया तत्पुरुषसमास के लिए अलोकिक विग्रह का घटक = अवयव सर्वादि शब्द की सर्वनाम संश्ञा नहीं होती है। "विभाषा दिक् समासे" से समास की अनुवृत्ति से कार्यनिर्वाह सम्भव था, पुनः इस सूत्र में समास ग्रहण व्यर्थ होकर वृतीया समासार्थ जो अलौकिक विमह् वाक्य तद् वटक सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। 'अधिकमधिकार्थम्' न्याय से । मासेन पूर्वः = मासपूर्वः तस्मै मासपूर्वाय असमासस्थल में मासेन पूर्वाय = एक महीने से बड़ा।

## २२४ द्रन्द्ये च १११।३?

दून्दे उन्का संड्ञा न। वर्णाभमेतराणाम् । समुदाायस्मायं निषेषो न त्ववयवानमझ। नचैषं तद़न्वविधिना सुट् प्रसङः, सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडिति वयाख्यातत्वात्।
'सर्वादीनि' सूत्र में तद्नन्त विधि से जो सर्वनामसंश्रा वह दून्द्ध समास की संशक्रक शब्द की नहीं होती। 'दन्दे्दे' में सत्तमी प्रथमार्थ में है। अधिकरणार्थक नहीं है। द्बन्द्ध संशक सर्वनाम संक्षा की प्रास नहीं करता है। इससे यह स्पष्ट है कि यह समुदाय का ही निषेधक है । द्बन्द्ध घटक सर्वांदि की सर्वनाम संजा निष्कण्टक होती है, अतः अवयदीभूत शब्दों को अकच् एवं स्वर करना चाहिए। "वर्णाीच्व आश्रमाश्रू हतरे चेति" दून्द्द चार्थंमे कर वर्णाभमेतर से आम् यहां समुदाय की सर्वंामसंक्षा का निषेध से सर्वनाम संजक्रक से विहित आम् परमे नहीं सुडागम न होकर
 है, तदन्त विधि से सर्वनामान्त है तो भी सुट् न हुआए, सर्वनाम से आम् विहित नहीं है, असर्वनाम = वर्णाश्रमेतर से विहित है। समुदाय निषेध में भाष्य भी प्रमाण है-"अकच्ख्वरौ तु कर्तण्यौ प्रत्यदं मुक्तसंशायम्" एति। 'येन विधिः' सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है कि"प्रयोजनं सर्वनामान्ययसंजायाम्" एससे सर्वनाम संश्रा में तदन्त विधि है।

## २२५ विभाषा जसि १।१।३२।

जसाधारं शीभावाख्यं यत्कार्य तन्र कर्तण्ये दून्दे उक्का संज्ञा वा स्यात्। बर्णाध्रमेतरे। बर्णाश्रमेतराः। शीभावं प्रत्येव विभाषेत्युक्तमतो नाकच्, किन्तु क्रत्यय एव । वर्णोश्रमेतरकाः ।

बन्द्ध समास की सर्वनाम संजा नहीं होती यह् कहा है तो भी जस् के स्थान में 'जसः इी़' से शी करने में सर्वनाम संज्ञा का पूर्व सूत्र से निषेध विकशप से होता। निषेध विकलप में विधि विकलप यह फलितार्थ हो तो भी न 'बहुनीहों' से न की ही हसमें अनुवृत्ति है, यह सूत्र विकल्प से सर्वनाम संज्ञा का निषेधक ही है। इीभाव करने में ही निषेध विकल्प। सर्वेनाम संज्ञा प्रयुक्त समुदाय से अकच् करने में सर्वनाम संज्ञा क! पूर्व सून्र से नित्य निषेध है, अतः अकच् न हुआ, किन्तु कप्रत्यय ही होता है। वर्णाश्रमेतरे वर्णाभ्भमेतराः।

विसर्श-१-नाह्नण-क्षत्रिय-बै₹य-शूद्र वे वर्ण है। २—नह्नचर्य, गृह्स्थ, वानप्रस्थ-संल्यास वे आश्रम है। ३—वर्ण एवं आश्रम से भिन्न अनेक स्मृतियों में वर्णित अनुलोमसंकर प्रतित्रोमसंकर एवं उपजातियां वे सब इतर से यहां याल्य है। इतर शब्द का अन्य = मिन्न अर्थ है। एवं योगिक व्युत्पन्ति से नीच अर्थ मी है—"हतरस्तवन्यनीचयोो:" कोशा। काम का बीज ह्कार है, वृ धातु से ‘ऑदोरप्' सू० अप् प्रत्यय गुण इतरः $=$ ए: $=$ कामः तेन तरति $=$ काम प्रधान होने से आयूषणादि से अलढ्कृत नीच अर्थ है, ईश्र भक्ति बहिर्मुख आभूषणादि प्रियः।

सूत्र में जसि अधिकरण में है वड किसका आधार है इीभाव का तो कह् नहीं सकते, आधाए आधेय दोनों की सत्ता एकदा रहती है-'भूतले घटः' यहां भूतल भी है जो घट का आधार है, एवं आधेय घट भी है। शीभाव सत्ता द्शा में जस् नहीं है उसका नाश करके शी होता है। विधमान ही आधार होता है। नष्ट घड़ा सम्प्रति जल सुक्त है ऐसा व्यवहार लोक में नहीं होता है ?, कालगत आधारत्व जशा में आरोप कर कथश्चित् निर्वाह् करना, वस्त़तः यह् कस अनुचित है। "सिद्धस्य गतिश्विन्तनीया" से यथाकथक्षित् समाधान किया गया।

## २२६ प्रथमचरमतयाल्पार्धिकतिपयनेमाश्र १।१।३३।

एते जसः कार्थ्य प्रत्युक्कसंज्ञा वा रह्युः। प्रथमे प्रथमाः । शेषं रामत् । तयः प्रतयस्ततस्तदुन्ता माघ्या: । द्वितये । द्वितया:। शेषं रासवत्। नेमे। नेमा:। शेषं सर्वबत्। \% बिभाषा प्रकरणे तीयस्य ङिस्सूपसख्यानम् \%। द्वितीयस्मै। द्वितीयायेत्याद़ । एबं तृतीयः। अर्थवदूप्रहणानेह-पट्रुजातीयाय। निजेरः।

प्रथम-चरम-तयमत्ययान्त-अल्प-सर्ध-कतिपय-नेम वे शब्द् जस् को कार्ये समय विकल्प सर्वनाम संशक है। यहां केवल अर्धार्धक नेम सर्वादि है, अन्य असर्वादि है। प्राप्राभापविभाषा यह है। 'गथमे' यहां सर्वनाम संज्ञा। पक्ष में। 'पथमाः' रामवत् रूप। तयप् 'प्रत्ययग्रहणे’ परिभाषा से तयान्ततदादि का गहण है। द्वितये। पक्ष में दितयाः। रामवत्। नेमे, नेमाः, सर्व अन्यत्र सर्व सदृरा रूप होते हैं।

इस विभाषा प्रकरण में तीय प्रत्ययान्त शब्दों की ङकारेत्संज्ञक विभक्ति पर रहते सर्वनाम संजा करर्ना वाहिये । संज्ञा पक्ष में द्वितीयस्मै। पक्ष में द्वितीयाय । तृतीयसमै । तृतीयाय । ढूसरा इस अर्ध में द्विशब्द से पूरणार्थक तीय प्रत्यय है, सू० देस्तीयः। त्रः सम्पसारणम्, से तरसरा. अर्थ में तिशब्द से तीय प्रत्यय, एवं र् का ऋकार सम्प्रसारण, पूर्नरूप से 'तुतीय' की सिद्धि हुई । वातिंक में तीय पूरणार्थक अर्थवान का ग्रहण करने से प्रकारवचने में भ्रकारार्थक जातीयर् प्रत्यय का घटक जो तीय वह् सर्वंथा निर्थक है, अतः 'पट्डुजातीयाय' यही है अर्थ-निपुण सदृश के लिए। 'प्रकारवचने जातीयर्' पा० सू० है। पदृति अर्थवती है। प्रत्यय अर्थवान् है इन दोनो के अवयन वर्ण अनरंक है। जातीयर् का सदृश अर्थ है।

जिसको बुढ़ापा नहीं अत्ता = देवतार्थंक निर्जर शब्द है। 'निर्गता जरा यस्माव' अर्थ में बहुन्नीहि समास जरा के आकार का 'गोःख्यियोरूपसर्जनस्य' से हर्व अकार। समास संश्ञा की प्रतिपदिकसंज्ञा प्रथमैकवचन में सु उकार का इतंज्ञा लोप, पदसंज्ञा, पदान्त सकार को रु ( ₹्) विसक्र में निर्जरः। 'अजरा अमरा देवा:' कोष है।

## २२ज जागा जरसन्यतरस्याम् ज२ا?०?।

जराशब्द्स्य जरस् वा स्यादजाढ़ौ विみकौ। पदाधाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च 1 अनेकालत्वात्सर्वादेशे आते निर्दिश्यमानस्यादेशा अवन्ति। एकदेश शविकृतस्यानन्यत्वाख्जरशब्द्स्य जरस्। निर्जरसौ। निर्जरसः। इनाढ़ीन्य बाधित्वा परत्वाजरस । निर्जरसा। निर्जरसे। निर्जरस: प पक्षे हलाढ़ौ रासवत्। वृत्तिकृता तु पूर्वविप्रनिषेधेन इनातो: कृलयो: सनिपातर्परेभाषाया अनित्यत्वसाश्रित्य जरसि कृते निर्जरसिन निर्जरसाढ़िति रूपे, न तु निर्जरसा निर्जरस इति केचिदि़्युक्तम्। तथा भिसि निर्जरसैर्रिति रूपान्तरमुक्रम्। तद़नुसारिमिश्च षष्छ्येक चने निर्जएए्येत्येव रूपमिति स्वीक्टतसेतः भाष्यविरुद्धप्।

जरा राब्द को जरसादेश होता है अजादि बिमक्ति पर रहें। (परि०) पदाधिकार में या अद्धाधिकार में विहित कार्य उस शब्द्द को या उस शब्द अन्त में रहें उसको होता है। जरस् आदेश अनेकाल् है, वह सर्वादेश प्रात हुआा, किन्तु 'परिभाषा' से सूत्र में पष्ठी विभक्ति का प्रकृति भूत शब्द के समान शब्द को ही आदेश होता हैं। 'जरायाः' में षही विभक्ति की पकृति जरा है, उसके समान वर्ण मात्रा वाला जाब्द् लक्ष्य में 'जरा' वह अजादि विभक्ति के पूर्व है उसकी ही जरसादेश होता है परमजरा में भी जरा को ही जरसादेश हुआ है। समुदाय को नहीं। निर्जर औ यहां निर्दिइयमान जर है, उसको हो जरसादेश होता है। षह्ठी विभक्ति अस् उसकी प्रकृति जरा है, जरा से ‘स्वं खुपम्’ से उपस्थित 'ज् आ, र्, आग' है, या एकदेशा विकृतन्याय से ‘जर,' उसकी उपस्थिति अन्य शास्न सहकार से नहीं है वही निर्दिंययमाने है। जराशब्दान्त यह अर्थ 'येन विधिः' परिभाषा रूप बचन सहकार से हुआ, अतः समुदाय परमजरा या निर्जर निर्दिशयमान नहीं है। शब्दरार्स्तीय संश्ञाओं में रवरूप को छोड़ कर ही लेना।

सिद्धान्त अर्थ इस प्रकार है—अजादि विभक्त्यव्यवहित पूर्व जराशब्दान्ताइनावयव निदिंशयमान उसको जरसादेश होता है। सम्म्यन्त अजादि का निर्दिश्यमान में ही अन्वय होता है। निदिंइयमान अजादि विभक्त से अव्यवहित पूर्व होना चाहिए। जरा निर्दिंइयमान है 'जर' नहींी ?, एकदेश = एकावयव से विकारयुक्त अनन्यवस् $=$ र्ववत् है, अवयवी का एक अवयव विकारयुक्त होने पर भी वह् अन्य सदृश नहीं होता है । जब अन्य के सदृशा नहीं तो अन्य होना असम्लव है। प्रक्षत में जरा अवयवी का एक अवयव आकार ह्वर्वरूप विकारयुक्त अकार होकर जर जरा से अन्य सहटरा नहीं अर्थात् वह ही है अतः जरा वृत्ति निर्दिश्यमानत्व जर में है उसको भी जरसादेश हुआ। निर्जेरसी। पक्ष में निर्जरौ। नििंर्जसः। निर्जराः। निर्जरसम्, निर्जरम्। निर्जरसौ। निर्बरंर। निर्जरसः । निर्जरान् । द्वितीया तक के रूप।

निर्जर टा (आ) यहां इनादेश को बाध कर जर होने से जरसादेश हुआ। निर्जरसा, पक्ष में निजरेग। चतुर्थीं के एकवचन में ‘立र्यं’ को बाव कर परत्वात् जरस् निर्जरसे, निर्जराय, पश्वमी में आव को बाध कर जरसादेश निर्जरस:, निर्जराव , षष्ठी में स्य को बाध कर जरसादेश, स्मिन् को बाध कर जरसादेश । हल्लदि में जरसादेश न छोने से रामवव् रूप एक एक ही।

माधनाचार्य जो धाुु वृतिकार नाम से प्रसिद्ध है वे कहते हैं कि-जरसादेश को विभक्ति स्थानिक आदेश्र-श्न=आई-स्य-ऐस् स्सिन् वे पूर्वविप्रतिवेष से बाध करते हैं-* "जरसादेशाए विभत्त्यादेशाः पूर्विप्रतिपेपेन" * जरसादेश को बाध कर पू० वि० से वि० अदेशा होते हैं।
 ‘बहुवनने' 'े एकार की अनुलुत्ति कर आाह् या ओस्प् परक अदन्ताइ को एकारादेश से रामेण रामयों:' अादि की सिदि हो जाती। 'चाप:' सून्न में आह् ओस् की अनुप्ति से आकन्ताइ को एकार होता है अा्ट या ओोत् परमें रेे तो । 'रमया' 'रमयोः' अदि की सिद्धि होता है। पुनः र्ना-
 उच्चारण, एक् कर वृद्धि होती ऐस में ३—ऐकारोंच्चारण व्यर्ध होकर ज्ञापन करते हैं की पूर्वेविप्रतिपष से विभक्ष्या देश ही होते हैं। विभक्त्यादेश के वाद्र सत्विपात परिभाषा को अनित्य मान कर जरसा देख से निर्जरसिन निर्जरसात् निर्जरसेः आदि रूप होते हैं बहां भ्रवणार्थ इकार आकार ऐकार चरिजार्थ है । जबापन का स्वांशमें चारितार्य्य भी है। अतः निर्बरसा निर्जर से आदि रूप नहीं होते हैं। सन्निपातपरियाषा को अनित्युत्व में भी ज्ञापक इकार आकार ऐकार ही है-"यावता विना यद् अनुपफन्नं तत्सर्वे तेन जाष्यत्ये" जक तक स्वांश मे वे चरितार्ध नहीं होगों तब तक अवान्तर ज्ञापक से अपना मार्ग निष्छणठ्क करेगें, यदि सन्हिपातपरिभापा से जरस् न हो तो पुनः उनका वैयर्च्य ही होगा। १—पूर्वे में विभक्त्यादेशः । २—सन्निपात परिभाषा अनित्य दोनों में वे शापक है। इस प्रकार माधव एवं उनके अनुयाधि वर्षो ने कहा।

विमर्श-वह सब व्यर्थ है जिसको मापव ने प्रमाणत्वेन उपन्यास किया है। उन सब का याष्बकार ने प्रत्याख्यान किया है हनमें खकार न करना, आत् में अब् कहना, ऐस् एस् में मान्रा-
 माषब कहते हैं कि मेरे मत में भाब्य बचन प्रमाण है -'अजरांस्' चहां अजर अस्। अस् को शो आदेश, अजर ई, सस अवस्था में नुम् की प्रात्ति है एवं जरसादेश की प्रात्ति है, ₹स प्रसक़ में पूर्व प्रवृत्ति किसकी हो। तब भाष्यकार कण रव से कहते हैं कि * "नुमुजरसौः प्रासयोः परत्वा-
 से दीर्थं अनुष्वार-"अजरांसि नाह्वगुकुलनि" बना। स् भाष्य से स्पष्ट है कि जरसादेश से पूर्व विभक्त्यदेश होते हैं * अजर जस् वहा पथम शी अदेश न होता तो नुम् की पासि ही नहीं है सर्वचामस्थान परत्व के अभाव से। तब नुमू के साथ जरतादेश की पाति को शेंका एवं परत्वाव जरसादेश वह्इ भाष्य असक़्त होगा। अत: इस भाष्य से यह निविवादा है कि प्रभम विभक्ल्यदेश ततः नुम् एवं जरसादेश की एक समय भाति है, परत्बाए तुम् को बाध कर जरस्। अतः माथवमत उचित ही है। (खण्डन ) यह भी माषवोक्ति असक्षत है-भाष्यकार का वास्तविक तात्वर्यभूत अर्ये न जान कर भीमाधव पवृक्त हैं। 'अजर अस्’ उस अवस्था में जरसादेश़ प्राष्त है, एं ं ही आदेश प्रास है, परत्वा् जरसादेश होता है। उस पर कहा गया कि शी आदेश निल्य है —जरसादेश करने पर या जरसादेश न करने पर भी प्राप्त है, उस पर कहा गया कि जरसादेश भी नित्य है, दी के पूर्व में प्रात्त है, शी करने पर भी भाप्त है, नित्य पवं पर जरसादेश है, उस पर कहा गया कि ही आदेश करने पर जरसादेश को नुम् बाष करेगा, जरसादेश अनित्य है, उस पर भाध्यकार ने जरसादेश को नित्यंत्व प्रतिवादनार्थ कहा कि-नुम् को परत्वाजरसादेश्य काष करता है, अतः अजर जस् यहां परत्वाइ नित्यव्वाइ श्रथम जरस् ततः री, ततः नुम्, यही भाष्याश्य है, भीमाधवमत सर्वथा उोक्षा करने योग्य है। एवं वह मतत भाष्यविएद्ध है, 'विक्रतिबेहे परम् कार्यम्' इस सूत्⿻ से भी विरद्ध है।

## २२८ पद्दन्नो मास्हृन्निशसन्यूषन्द्रोषन्यकन्छकन्बुदनासन्छस्प्रभू-

## तिषु ६ा१६३।

पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निशा, असृज्, यूष, दोष, यक्रृत्, शकृत् , उद़क, आस्य, एषां पदाददय आदेशेशः स्युः शसादौ वा।

यत्तु ‘आसनशब्द्स्य असनादेश’ इति काशिकायागुक्त तत्र्रामाढ़िकम्। पाद़ः। पादौै। पाद़ाः। पादूम्। पादौ। पद़ः। पादान् । पदा । पादेन । इत्यादि।

पाद दन्त नासिका मास द्दय निशा असृत् यूष दोष यक्ष्त् राकृत्व उदक आास्य इन श्रब्दों के स्यान में कम से पद्, दत्, नस्, मास्, तृद्, निश्, , असन् , यूषन्, दोषन्, शकन्, उदन् , आसन् , आदेश इास् आदि विभक्ति पर में रहते विकल्प से होते हैं।

आसन शब्द को ‘अासने’ आदेश होता है यह मत जो कारिका वृत्ति में लिसा है, वह प्रमाद = भूल है, या अनवधानता है। जयादित्य अपर नामक वामनाचार्य ने जो पाणिनोय सूर्थों का तृत्ति लिखी है वह पुण्य क्षेत्र = कारी क्षेत्र में लिखी जाने के कारण काशिका नाम से प्रसिद्ध है। कौसुनी रचना के प्रभम अध्ययन-अध्यापन कार्य उसका होता था। "अालो छृक्षस्य वर्तिकाम" इस मन्न्न में जाल्लः = का अर्य मुख से है। "हव्या जुहाव असनि" इस वेत्र मन्न में आसनि = का अर्थ मुख में है । सतः मुखनाचक आस्य शब्द को ही आसन् आदेश होता है । स्थिति का अधिकरण, अधिकरणार्यंक ल्युट् प्रत्ययान्त आसन को आसन् आदेश नहीं होता है। बेद भाष्यादि विवरण वामनमत में प्रतिकृल है। पदादि आदेश के स्थानी सूत्र में नहीं निद्दिं है, किन्डु 'आदेश के अर्ध को ोोधन करने में समर्ध होते हुए अधिक वर्णंकत साम्य रहें, उन स्थानियों के स्थान में सून्र निर्दिष्ट आदेशे होते हैं। "ख्वषटकवर्णघटितत्वे सति ख्वार्धोोधका ये तेषां पादादीनां स्थाने पदादय आदेशः स्युः। स्व = आदेश। आदेश में विधमान जो वर्ण उनसे युक्त एवं आदेशे के अर्य बोषन में समर्ध रहे उन स्थानी के स्थान में आदेरेश होते हैं। चरण शब्न को पद्र आदेशा न हुआ, किन्डु 'पाद' एवं 'पद' का वर्णाक्त साम्य है, पाद को पद् आदेश हुआ। सर्वया साम्य यहां अपक्षेत नहीं हैं, सर्वथा साम्य में तो आदेशे विधान ही व्यर्ध होगा।

विमर्शा-यह सूत्र प्रयोगनियामक है-यथा शसादि में 'पाद' 'पद' अदि उभय का प्रयोग होता है। सर्वनामध्थान विभक्ति पर में रहें वहां पादादि शब्बों का ही प्रयोग है, उभय का नहीं। कोश में भादेशे के स्थानी एवं आदेश समानार्धक है। अतः हिविध प्रयोग सिद्य ये, केनल प्रयोग नियामक चह है ।

## २२९ सुडनपुंसकस्य १1१18३।

सुट् प्रत्याहारः। स्वादिपश्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्रीबस्य |
यहां सुट् प्रत्याहार हैं, "ओट्" के टकार तक । टा तृर्तीया का एक बचन तक नहीं है। ।लक्षणप्रतिपदोत्र' परिभाषा से अन्त्य शब्द का उच्चारण कर के जिस टकार की इस्संज्ञा है उसी का महण होता है। सु के समीप सोट् का ही टकार है। यद्रि उसका घहंण न होता तो ओट् में टकारोज्ञारण अ्यर्भ भी होता ' '‘ु ओ जस् अम् ओ' यदि नपुसकक शब्द से अविहित इनकी सर्वामस्थान संश्रा होती है। ' 'सुट् की संघ्रा नहीं होती है फल विशेष का कमाव है। "स्रा सर्वनाम

स्थानम्" से सर्वनामस्थान की अनुवृत्ति है। 'अलपुंसकस्य' में नज् प्रसज्य प्रतिपेधार्थक है, प्रसज्यप्रतिपेध में न के अर्ध अभाव का क्रिया में अन्वय है, समस्यमान पदार्थं के साथ नहीं, अतः असामर्थ्य में समास, वार्यमेद, शास्न बाध तीन गौरव है। अतः 'सुट् लीपुंसयोः' हस न्यास में पूर्वोंक्त दूछण न्रय न होने से उचित था । किन्तु यहां सौत्रत्वाल 'असूस्यं्प्पश्या राजदाराः' में जिस प्रकार असामर्थ्य में समास हुआ, तथैव यहां समास रूप कार्य का निर्वांह करना सूच्रनिर्देश से।

## २ १०० स्वादिष्वसर्वनामस्थाने $\$ 181 ?$ ज1

## कप्प्रत्ययावधिषु स्वाद्धिध्वसर्वनामस्थानेषु परतः पूर्व पदसंक्षं स्यात्।

'सु' चहां प्रथमा का एकवचन हैं। सपमी वहुवचन का 'सुपु' का '‘ुु' न हेना, उसका ग्रहण में आदि पद व्यर्थ होगा, 'सु' है भादि में जिनके ऐसा प्रत्ययसमुदाय ही यहां अन्य पदार्थ है। वह समूह्ट एक है, अतः यहां एकवचन उचित था किन्तु समुदायगत अवयवों में अनेकत्व है, उनका आरोप कर समुदायय बोधक से भी बहुवचन कर ‘ख्वादिधु' कहा है। चतुर्थाध्याय के आरम्भ से पत्वमाध्याय पर्यन्त प्रत्यय विधान है, उनमें कप् प्रत्यय अन्तिम है, अतः "सु प्रथमा एकवचन से कप् प्रत्यय तक के प्रत्यय समुदाय घइक प्रत्ययों में" यह अर्थ ‘स्वादिधु' से हुआ उनमें स्वादि पांच बचन भी भाये अतः उनको छोड़ कर अर्थ के लिए सूत्र में नझ् घटित असर्वनाम स्थान कहा है।
(अर्थ) असर्वनाम स्थान = अर्थाव सर्वनाम स्थान संज्चक प्रत्यय मिन्न कप् प्रत्यय पर्च्यन्त प्रत्यय पर में रहते पूर्व प्रकृति की पद संज्ञा होती है। पूर्व में पद संश्षा विधायक सूฑ्न जो 'सुप्तिङन्तं पदम्' है वह सुकन्त, तिढन्त समुदाय की पद संज्ञा करता है। यह केवल प्रकृति की पद संश्रा विधायक है। अवधि एवं अवधिमान् सजातीय होता है, यहां सवेंनाम स्थान भिन्न अवधिमान् प्रत्यय है, अतः अवधि कप् प्रत्यय ही है। चतुर्थ अध्याय से पल्वम अध्याय के सूत्र विहित प्रत्ययों का भहण यहां हुआ। पद संश्रा, सामान्य है उसका बाधक बचन-

## २३? यचिं अम् १।८।१८।

यकारादिध्वजादिषु च कप्श्रत्ययाबधिषु स्वादिष्वसर्वनासस्थानेषु परतः पूर्व भसक्षं स्यात् ।

सर्वनाम स्थान संक्षक भिन्न यकारादि या अजादि कप् प्रत्ययावधि प्रत्यय परक पूर्व की भसंज्ञा होती है । तीन भ्गाम्, भिस् अ्यम् क्यस् सुप् हन प्रत्यय्य पर में रहते भसंश्रा न होगी, हलदि वे हैं। सूत्र में य् लुप्त सप्तमी वाला पृथक् पद ही है। अचि सहम्यन्त है। समास-यक्ष अश्व लहीं है, चान्त दून्द्र में ‘दन्द्धात’ सूत्र से टच् होकर सपमी में ‘यचे' बनेगा, समासान्त प्रत्यय को अनित्ययत्वश्रयण या सौत्रत्वाभ्रयण यह सब अज्ञान मूलक है। "यरिमन् विधिस्तदादावल्यम्यह"" प० से आदि का लाभ है। पूर्न सूत्र विर्टित पद संज्ञा एवं इससे भसंज्ञा दोनों एक संज्ञा की युगपत् जहां प्राप्त है वहां दोनों संघ्ञाए करना, या नहीं, एतदर्थ सूत्र-

## २३२ आकडारादेका संज्ञा १।४।१।

इत ऊध्र्ध कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्रागेकस्यैकैव संज़ा झेया। या पराडनबकाशा च। तेन शसादाबचि अरंबैब, न पद़त्वम्। अतो जश्व्वं न। द़तः।

दता। जश्वं दद्र्ययाम् इत्याढ़ि ! मासः। मासा। भ्यासि रूले चत्वे च यलोप:माभ्याम् । मामिरित्यादि ।

यहां से ( २-૪-१-से) "कडराः कमंधारये" (२-२-३८) तक एक को एक ही संशा होती है। यहां आड् मर्यादा में ही है। अभि विधि में नहीं। मर्यदादा में ‘कहाराः' सूत्र छुट गया अभि विधि में आङ् मानते तो ‘कडाराः" सूत्न की आ जाता। "तेन विना मर्य्यादा", "तेन सह अभिविधिः ।" यह मर्यादा पदार्थ एवं असिविधि पदार्य है। एक की एक संड़ा कौन हो ? जो पर हो, एवं अनवकारा = अचरितार्थ हो । दत् श्रस् ( अस्) यहां पूर्व सूत्र से प्रकृति की पद संज्ञा पाई, एवं इससे भसंश्ञा प्रात्त है, सर्वनाम स्थान भिन्न हलदि प्रत्यय परक पूर्व प्रकृति की पदसंशा कर पदसंजा सावकाश है, वहां भसंज्ञा प्राप्त नहीं है। अजादि असर्वनाम स्थान प्रत्ययों में भसंज्ञा पदसंशा की बाधिका है, अतः असंज्ञा ही आ, ए, अस्, अस्, ओस्, ओस्, आमू, इ इन प्रत्यय पर रहते पूर्व की होती है। अन्यत्र पदसंज्ञा। जब भंसंशा पदसंश्ञा की बाधक है तो अपवाद सबसे बल्वान् होता है, यहां ‘परा’ कहना उचित नहीं है, पूर्व एवं पर का जहां तुल्य बल विरोध है, पर एवं अपवाद का वह नहीं है । इसलिए पर का अर्ध उत्कृष्ट है। यहां पर शाख्न परक पर शब्द ‘विप्रतिषें' शालनप्रवृत्ति उपयोगी नहीं है। बाधक शाख्न श्रेष्ट माना जाता है उसके अपेक्षा बाध्य शाख्न में अपकर्ष $=$ न्यूनता प्रकट होती हैं। 'यतः उत्कृष्ट भसंज़्ञा, अतः बाधिका' यह ग्रन्थ तात्पर्य है। यहां हतु दूय नहीं है ।

दव अस् में पूर्व की असंज्ञा होने: से पदान्त झल् नहीं है। अतः जश् न हुआ-दतः। दता, भ्याम् आदि हलादि विभक्ति में पूर्व की पदसंशा से जइत्व हुआ-दद्भ्याम् आदि। मास अकारान्त को हलंन्त 'मास्' आदेशा है। मास् अस् भसंक्ञा पदान्त सकार नहीं, रु न हुआ। मासः। मासा। मास् अ्याम् यहां प्रकृति की पदसंज्ञा सकार को रु, उसको भोभगो सं यकार उसका हलि सर्वेपाम् से लोप 'माभ्याम्'। 'माभिः', इत्यादि रूप जानना। मास = महीना।

यूप = मूंग की दाल का काढ़ा, या मांण। आयुर्वेद में कहा है कि-मूंग एवं आँवला का यूष बायु अदि का नाशक, जठर अलि का दीपक, एवं पाचक है-"मुद्गामलक्ूूषस्तु मेदी दीपकः पाचकः।" इति । इंसादि विभक्ति में यूष को यूषन्र आदेश 'पद्नो' से होता है। यूषति = हिनस्ति रोगान् अनेन यूषः करणे धज् । यूषो मण्डः।

## २३३ अस्य ६।४1? २९।

अधिकारोडयम् ।
यहां से भसंश्ञा का अधिकार जानना चाहिये। सूत्र यहां उद्छेक्य है, अधिकार विधेय है, तिंधेयगत पुंस्त्व के समाभ्रयण से ‘अयम्' निर्देश है। 'ददम्' नहीं। यहां अधिकार है, वही सून्र, एवं जो सूत्र, वही अधिकार इससे उद्देख्य विधेय के ऐक्य सम्पादक सर्वनाम शब्द कहीं उदेश्यगत लिक्ययुक्त होता है, कहीं विधेयगत लिक्नयुक्त होता है। उंक्तश्श-"उद्धेग्रविधेययो रैक्यमापादयत् सर्वनाम पर्य्यायेग तत्तलिद्भाभाग् अवति।

## २₹४ अह्डोपोडन: ₹ा४।१₹४।

अझ्जाबयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो योडन् तस्थाकारस्य लोप: स्यात्।

अज़ का अवयव और असर्वनाम स्थान यकारादि प्रत्यय, और अजादि ख्वादि प्रत्यय जिसके पर में हो ऐसे अन् के अकार का लोप होता है। 'अनरतक्षन्' में आदि अकार का लीप नहीं।

विमशा-यहां भसंश्ञा का अधिकार है, भसंज्ञा से 'यचि' का आक्षेप हुआ है। संज्ञा एवं परिभाषा में दो पक्ष हैं ? यथोदेइस, एवं २ कार्यकाल। यहां कार्यकाल पक्ष का वृत्तिकार ने आश्रयण किया है। वस्तुनः आकडाराधिकीय भपद संशा में यथोदेइय पक्ष ही उचित है, 'यचि' का आक्षेप, उसका अन् में अव्यवहित पूर्वल्व सम्बन्ध से अन्वय, अन् का अकार के साथ अन्वय यह सब अनस्तक्षन् के अदि अन् का लोप वारणार्थ प्रयास व्यर्ध ही है। भन् द्वय घटित शब्द में अन्तिम अन् के अकार का ही लोप यचि के आक्षेप न करने पर भी होगा--परिभाषा है"अन्त्य वर्ण को कार्य बाधित रहें वहां अन्त्य सदेश को कार्य होता है। 'अन्त्यवाधेडन्त्यसदेशस्य' यहां लोपरूप कार्य नकार को नहीं होता, अतः अन्त्यवर्ण एवं लोप का स्थानी अकार इन दोनों के बीच में लोप का स्थानी अन्य कोई न रहे बहां ही लोप होता है क्योंकि "कार्रिंयव्यवधानशून्यत्वम् अन्त्यसदेशत्वम्" है । अनस्तक्षन् के आदि अन् के अकार एवं अन्त्य जो अन्तिम नकार उसके मध्यमे लोपरूप आदेश के स्थानीभूत अकार मध्यग है अनः आदि अन् का अकार कार्यियव्यवधानयुक्त है अन्त्य सदेश नहीं हैं। अनस्तक्षन् अस् यहां भसंज्ञक नान्त है अतः अन्तिम न् से पूर्व अ दोनों के बीच में कोई वर्ण लोपयोग्य लोप का स्थार्ना नहीं अतः अन्तिम अन् का अकार का लोप हुआ। अदि अन् एवं अन्तिम अन्त्य नकार उसके बीच में लोप के स्थानी अकार है यहां लोप आदि अन् का न होगा। परिभाषेन्दु होबर दृष्टन्य है। परिभाषा का मण्डन एवं सण्डन वहां विस्तृत है।
'गूषन् अस्' भसंजा अकार लोय।

## २इ५ रणाक्यां नो णः समानपदे ढ18।?।

एकपदस्थाम्यों रेफषकाराम्यां पसस्य नस्थ णः स्यातू । यूष्णः। यूषणा। पूर्वस्मादापि विधौ स्थानिवद्नाव इति पन्के तु अड्व्यवाय इृत्येवात्र णंवम्। पूर्वन्तासिद्धे न स्थानिबढ़िति तु इह नास्ति, ऊ तस्ये दोष: सयोगादिलोपलंबणत्वेष्विति निषेधात्।

णकार की प्रबृप्ति में निमित्त = रेफ या षकार इससे अघटित (अयुक्त) एवं निमिन्तिमत् = नकारयुक्त पद से अघटित $=($ अयुन्त को समान पद या एक पद या अखण्ड पद कहते हैं। ‘रामनाम’ समस्त पद एक पद $=$ समान पद नहीं है, उसमें राम भी पद है, नाम भी पद है । रामनाम समुदाय से विभक्ति आने से वह भी पद है, अर्थात बहां तीन पद है। यहां णकार की न. नृत्ति में निमिक्ष रेफ या षकार से अयुक्त पद $=$ नाम है। एवं निमिन्तिमत् पद भी स!म है, उससे घटित ही रामनाम है अघटित नहीं है। अतंः वहां णकार नहीं होता है।
(सूच्रार्ध) एक पद में स्थित रेक या षकार इनसे अव्यवहित पर नकार को णकारादेश हांता है। यूषन् शस् ( अस्) यहां भसंज्ञा से अकार लोप 'अल्धोपोनः' से कर षकार से अव्यवहित उत्तर नकार को णकार से यूष्णः। "अचः परस्मिन् पूर्धविधौ" यहां 'पूर्वर्मात विधिः' पक्ष में ( विवेवन फल अदि उसी सूत्र में विशाद व्याख्या हो चुकी है) स्थानिववद्भाव से अकार व्यवहित बुद्धि करने पर 'अटकुष्वाछ्' से गत्व करना। णत्वविधायक यह त्रिपादी है। अतः सपादसम्ताध्यायी 'अचः पररिमन्' की दृष्टि में असिद्ध होने से स्थानिवद्भाव नहीं यह कहाना अनुचित है, '‘पूर्वना-

सिद्धमू' में संयोगादि लोप लत्व णत्वविधायक सूत्रों से भिन्न त्रिपादी शार्लों का ग्रहण हैं। यहां णकार विधायक 'रषाभ्याम्’ त्रिपादिस्थ होते हुए भी असिद्ध नहीं है अर्थाइ ‘अचः' सूत्र की दृध्टि में सिद्ध इसको स्थानिवद्भावविधायक देखता है। १—संयोगादि लोप का उदाहरण—चक्यन्र। यहां यण् होने के बाद 'क् ्् य्' की संयोग संजा, 'कय्' पदान्त संयोग है। स्कोः संयोगाघोो’ से संयोग के आदि क् का लोप प्राप्त है, परन्तु यणादेश का स्थानिवद् भाव से पदान्त संयोग नहीं हैं अतः 'क’ का लोप न हुआंचक्क्यत्र। २—णत्व का उदाहरण निगाल्यते। यह निपूर्वंक गॄ धातु का अयोजकण्यन्त कर्म में रूप है। यहां गिलोप के इकार का स्थानिवद् भाव से ‘अचि विभाषा’ सूत्र से लकारादेश रेफ को हुआ। ३—माषवपनी यहां ‘यस्येति च’ से अकार लोप का स्थानिवद् भाव 亏े नान्तप्रातिपदिक नहीं है ठ्यअन 'न्' अन्त में नहीं है ऊतः णकार न हुआा। वे तीन प्रयोजन 'तस्य दोषः' के हैं ।

## २३६ न लोपः पातिपदिकान्तस्य <।श।ज

नेति प्रातिपदिकेति च लुम्पषष्टींके पदे । प्रतिपरिक्कसंज्ञकं यट्पद्ं बद़न्तस्य नकारस्य लोप: स्यात् । नलोपस्यासिद्वंवाद्य दीर्घव्वमेत्वमैस्त्वश्न न। यूष्यम्यम्। यूषमिः । यूषक्य इट्यादि ।

सूत्र में नस्य लोपः समास नहीं है। किन्तु 'सुपाम्' सूत्र से बहीं क लोप है। अन्तर्य नकार का विशोषण है, 'सविशेषणानां वृत्ति ने’ इससे समास का असामथ्य्य प्रयुक्त निषेध हुआ अन्त से अभिन्न नकार यह अर्थ हुआ। अधिकार प्राप्त 'पदर्य' है विशेष्य पद का विशेषण प्रातिपदिक है, अन्त पदार्थ से अनन्वित है, सामश्र्ट नहीं समासाभाव से भातिपदिक भी लुत्तपष्टीक तृथक् पद है ।

प्रानिपदिक संजक जो पद्र उसका अन्त्यावयव नकार का लोप होता है। यूषन् भ्याः यहा यूपन् की प्रातिपदिक संशा है, एवं ‘ख्वादिषु' सूत्र से भ्याम् विभक्ति की प्रकृति यूषन् की पदसंड़ा भी है। यहां भातिपद्धिक संज्ञा एवं पदसंज्ञा का एक अधिकरण यूषन् है। प्रातिपदिक का, एवं पद का अभेद सम्बन्ध है-‘प्रातिपदिकाभिन्नं यत्पदम्'। नकार का लोप 'यूष भ्याम्', यूष भिस्, यूष म्यस्, यहां कमशः, सुपि च दोर्घ, ऐस्, एवं एकार प्राप्त है किन्तु वे त्रैपादिक नलोप के असिद्द होने से नहीं होते हैं। यूषभ्याम्। यूषभिः। यूकभ्यः। इत्यादि। नलोप विधायक सूत्र में ‘खवादिपु’ एवं सुप्तिडन्तम्’ उभय सूत्र विहित पद संज्ञा का महण होता है, अतः ‘राजन् अस् पुरुप स्' का षह्ठी तत्पुरुप समास में विभक्ति लोप हुआ उसका प्रत्ययलक्षण से राजन् की 'मुप्तिछन्तम्' से पदसंज्ञा कर नकार लोप इस सूत्र से हुआ। राजपुरुषः।

## २३७ विभाषा ङिइयो: ६ा४१३३६।

अङावयवोऽसर्वनामस्थानयजांदिस्वादिपरो योऽन् तस्याकारस्य लोपो वा स्गात् ङिश्योः परयोः। यू巨्जि । यूर्षण। पक्षे रामवत्। 'पद्दनो’ इति सूत्ने प्रभृतिग्रहुणं प्रकारार्थन । तथा च औडः श्यामपि दोषन्नदेशो भाष्ये। अत एव 'ककुद्धोषणी" इत्युदाहत्रः। तेन "पद्धिश्चरणोऽख्यियमम" "स्वन्तं हृन्मानसं मनः" इत्यादि च संगच्छते। "आसन्यं प्राणमूचुः" इति च। आस्ये भव आसन्यः। दोष् शब्द़स्य नपुंसकत्वमपि, अत एव भाष्यात्। तेन "ढ़क्षिणं दो

निशाचरः" इति संगच्छते। "‘भुजबाहू प्रदेष्टे दो:"’इति साहचर्यात्यू पुंस्त्वमापि। "दोषं तस्य तथाविधस्य अजतः" इति। द्वयोरहोर्मवो द्वयु्न्ं।
"अद्ध का अवयन सर्वनामस्थानमिन्न यकारादि या अजादिस्वादिपरक भ शब्दावयब जन् उसके अकार का विकल्प से लोप होता है ङि या री पर में रहते"। यूषन् इ विकल्प से लोप नकार को णकार, यूषिण, पक्ष में यूषणि। यूपन् आदेश के अभाव में रामवत् रूप हैं।
'प巨़न्' सूत्र में सादृइय दिखाने के निभित्त प्रमृति शब्द है, अतः इस् से पूर्वविभक्ति रहें वहां भी कभी कमी रिष्ट पयोग में पदादि आदेश होंते है। औौं स्थानिक इी आदेशपरक रोष को दोषण् आदेश से "ककुदोषणीं" राब्द की सिद्धि हुई। ककुष्ड = वैल की कन्धा। दोष = यहां दो हाथ। एवं प्रथमा के एकवचन में भर् पाद् को पद् आदेश, हृ्दय को हृद् आदेश होता है। मुखार्थक आस्य शब्द सप्रम्यन्त से शरीरावयन अर्थ में यत् प्रत्यय यहां सक्रमी विभक्ति का अनुसन्धान कर आस्य को आसन्नादेश से "आस्न्यं प्रागमूचुः" यह सूत्र का प्रथान उदाहरण है ।

मुख में उतनन्न वायु को भी कुछ आचाये प्राण कहते हैं। प्राणनागु हृद्यस्स है यह मत प्रधान है, दार्शनिक सम्मत है, वायु के पांच मेद है-प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान एक ही वायु तत्तर स्थान मिन्न से भिन्न मिन्न संज़ाबान् होता है ।

ककुद्दोष शब्द् से नपुंसक द्विवचन में ओढ के स्थान में ‘नपुंसकाचं’ सूत्र से शी आदेरा करने से दोष शब्द्न नपुंसक की है भाष्य लेख के आधार पर । नपुंसक दोष को मानकर ‘दक्षिणं दो निंशाचर' (दो: = दोष्) में दोष् दिया गया। अर्थ = दाहिनी भुजा राक्षस पर डार्ला। पुंहिक्रि 'पवेष्:' के साथ दोः (दोष्) दिया गया है, इस कारण इसको पुंदिध मी कहते हैं। यद्ध अमर कोष का वाक्य है। पुंद्धिन में प्रयोग一इस प्रकार का वह ईश्षर है उसका बाहु को अजते हैं = "दोषं तस्व तथाविधस्य भजतः"।

जो दो दिनों में हुआ-₹स अर्थ में-द्दयोः अह्बोः भवः —द्वहः। प्रकाश को त्यां। न करने वाले को अहन् कहते हैं। नज् पूर्वक त्यागार्थक हा धातु से कनिन् म्रत्यय है + दि ओस् अहन् ओस् यहां अवार्थक तद्वित का विषय में ‘तद्धितार्थर' (र1श५?) सूत्र से समास कर ‘कालत' सूत्र से ठञ्, उसका 'द्विगो:' से लुक्, + 'राजाइ', सू० से टच्, , अह्लोऽह्न', से अद्धादेश दि के इकार को यण् अकारान्त पुंद्धिक ह्बह शब्द की सिद्वि हुई।

२३८ संख्याविसायपूर्वक्याह्न्यस्याहनन्यतरस्यां ऊौ ६।३।? ०। संख्यादिपूर्वस्यह्नस्याहन् आदेशो वा स्यात् ऊी। द्वर्चन्द्धि, हृचहनि द्रवन्ने। विगतमहः-व्यद्हः । ठ्यह्नि! ठ्यहनि। व्यह्ने । अह्नः सायः सायाह्नः। सायाह्नि । सायाहनि। सायाह्ने।

## इंयद्नता:।

संख्यावाचक शाब्द, वि, साय इन से पर अह्र को अहन् आदेश विकल्प से होता है, सत्तमी एकवचन विभक्ति पर रहते। विभाषा लोप अन्त के अकार का। दो विकल्प से तीन रूप हांते हैं-वही मूल में है। बीता हुआ दिन को व्यह कहते हैं। दिन का सायंकाल को सायान्न कहते हैं। हलन्त अहन् को टच् कर पुंत्दिक्ध अकारान्त भा है। घ्घह एवं सायान्न शब्द पुंद्धिद्ध है।

विश्ध का पालन करने वाला इस अर्थ में विश्धं पातीति विभ्षपा। विश्धं कर्म उपपद में प्रात्त कम्रत्यय नर्ठं किन्तु विच् प्रत्यय, भाष्य प्रामाण्य से लोक में भी विच् पत्यय होता है । उपपदसमासे विभ्धपा प्रथमैकवचन में उकारेस्संक्रक स् को रुत्व विसर्ग में विश्थपाः। 'विभपा औ’ यहां 'प्रथमयोः पूकेससवर्ण:' से दीर्ध पाप्त है, उसको वाधनार्थ सूत्र-

## २३९ दीघfजिसि च ६।?1?०41

दीर्घार्जास इचि च परे प्रथमयो: पूर्वसवर्णढ़ीर्घो न। वृद्धि:। विश्ववौ। सबर्णढ़ीर्घ:। बिश्बपाः । यघपीह औधि 'नादिशि' इट्येव सिद्धं जसि तु सत्यपि पूर्वसवर्णढ़ीर्घे क्षतिर्नास्ति, तथापि ‘गौर्य्यौ" ‘गौर्यं: इत्यान्यर्थ सून्नमिहापि म्चाय्यत्वादुपन्यस्तम।

दीर्श से जम् या इच् पर रहते प्रथमयोः सूत्र से पूर्न सवर्ण दोर्घ नहीं होंता है । विभवा औ यहां चृद्धि को वृधकर पूंव्वस वर्ण दीर्ष प्राप्त हैं, उसका इसने निषेष किया, तब 'वृडिरेचि' से वृड्धि 'विभ्षपौ'। जस में ‘अकः' से दीर्ध विभ्वपाः। इस सूत्र का यह प्रयोजन नहीं है विश्षपौ में नाहिचि से पूर्वसवर्ण दीर्ष निषेध होता है, जस् में पूर्वसवर्ण दर्घ होने पर भी कोई क्षति नहीं हैं, अतः इस सूत्र का प्रधान प्रयोजन 'गौरी औ’, ‘गांरी जस्’ यहां पूर्वसवर्ण निषेधरूप है। यण़ से गौौय्यंं, दित्व 1 गोर्य्यं। दीर्थान्त शब्द में इस सूत्र का उपन्यास उचित था अतः यहां यह सूत्र लिखा है। जब यह सूत्र पसकतः लिखा तब यही पूर्वस्वर्ण का निषेध करता है। फल में अविशोष रहने पर भी. धर्मांत्पत्तिफलार्ध।

## 2४० आतो धातोः ६।8198०1

आकारान्तो यो धातुस्तदन्त्रस्य अर्स्याइनस्य लोपः स्यात्। अलोडन्न्यस्य। विश्यपः। विश्यवा। विश्वपाभ्यासित्याडिए। एवं शब्लध्याद्यःः। धातो: किम . हाहान् । टा-सवर्णदीर्घः

हाहा । ङ-चृद्धि:। हाहै । ङसिङसो दीर्घः। हाहाः २। ओसि-वृद्धि:। हाहौः। ङों आद्वगुणः। हाहे। ओसि-चृद्धिः। हाहौः। ङौ-आदूगुणः। द्दाहें। शेषं विश्यपावत् । आत इति योगविभागाढ़धातोरप्याकारलोप: कांच््। क: । भ: । इत्यादन्ताः ।

आकारन्न धातु है अन्त में जिसके ऐसे भमंज़क अद़ का अन्त्य अल् का लोप होता है। वििभपा शस्' ( अस्त ) 'यचि भमू' से भसंजा कर आकार लोप एदं कुत्व विसर्ग से विभ्षपः। विश्यपा। उसी प्रकाए शब्दधमा-धूभपा--सोमपा आदि के रूप जानने चाहिये। गबर्वान्चक अन्युत्पन्न आकारान्त इहा सब्द में अकारान्त धातुत्व नहीं हैं, भतः आकार का लोष नहीं। । सस् में
 जहति ₹ति हाहाः तान् ‘हाहः' यहीं होता। है यदां लोप भातुत्व पयुक्त घट्ट है। तब अकारो बापुदेवः, तेन सह वर्तन्ते तान् 'सान्' यह प्रत्युद्याहरण 'घानो: किम्' का देना उनित है यहां 'सा' शब्द धातु नहीं हैं ।

यहां ? थातो: २ आतः ₹स प्रकार योग विभाग हे —योगविभाग से हहानुरोध से कचित (कहीं) धाुुभिन्न अकार का भी लोप होता है। कल्वा अस्, भा अस् अकार लोप-‘कः' '解। । आकारान्त शब्द समास है ।

## हरि: । प्रथमयो: पूर्वसवर्णः । हरी।

हरणार्धक हृ धानु से इन् प्रत्यय कर्ता में गुण = अर हरिः। हरति पापं विनाश्रायति इति हरिः 1 शब्दस्तोम महारिधि में अनेकार्थंक हरि शब्द है—विष्णु-सूर्य-सिह-सर्प-वानर- मेंक-चन्द्र-वायु-अक्ष-यम-हर-जह्ला-किरण-नुतन बर्ष-वर्षमेद-मयूर-कोकिल-हंस-शुकु-भर्तृहरि-पण्डित-वर्छि-इन्द्र पीनवर्ण-पिद्नल वर्ण-हरिद्वर्ण। २६ अर्थ में इसका प्रयोग है। प्रथमा एकवचन में उकारेत्संज्ञक स् को रुत्व रेफ का विसर्ग हरिः। यहां विसर्ग अयोगवाह का अकारोपरि पाठ होने से अच् है, अतः ‘हरि’’ चहां इको यणचि से यण् क्यों नहीं हुभा ?, यण् शाख्य दृष्टि में विसूर्ग विधायक शाए्न ‘ूूर्वंन्न' से असिद्ध है। 'हरि औ’ यण् को बाधकर पूर्वस वर्ण दीर्घ से हरी।

## २४? जासि च जा३।०९।

ह्नस्वान्तस्याङ्झस्य गुणः स्याज्जासि परे। हरयः।.
हस्व है अन्त में जिसके ऐसे अद्न के अन्त्य अल् का जस् पर रहते गुण होता हैं। हरि जस् ( अस् गुण कर अयादेश से हरयः। 'जास च' 'जुसि च' इन दो गुणविधायक सूत्रों को न कर एक "जिति च" सूत्र कर ‘₹गन्ताद्रस्य गुणः स्यात् जिति प्रत्यये’ हरयः, विष्णवः, भानवः, एवं अविभयुः, अजागरूः, अजुहतुः, इनकी सिद्धि छोगी। जित्करणसामर्य्यात् जित्मत्यय में 'कि्डति’ की प्रवृत्ति नहीं है। ऐसा करने पर 'गौर्र्यः', 'पप्यः' यहां गुण होने लगेगा यह् भी नहीं कह सकनं, दीर्षाज्जसि में जस् ग्रहण सामर्य्याव । अन्यथा गुण से ही पूर्वसवर्ण दीर्ष की व्यावृत्ति होरी, वहां जस् निरर्थक होता। वह ज्ञापन करेगा कि दार्शान्तमातिपदिक से जस् पर रहते ‘जिति च’ से गुणाभाव है।

## २४२ हस्वस्य गुणः ज1३।?く।

## हृस्वस्य गुणः स्यात् सम्बुद्धौ। एक्हुस्वादिति सम्बुद्धिलोपः। हे हरे। हरिम्। हरी। हरीन्न |

हर्व का सम्बुद्धि पर रहते गुण होता हैं। एङ को मान कर सम्बुद्धि का अवयव हल् का लोप होता है। एकवचनं सम्बुद्धि:' से सम्बुद्धि संशा कर, गुण के बाद सकार लोप है, 'हरे'। अम् में पूर्व रूप हुआ, औ में पूर्व सवर्ण दौर्घ। शस् में पूर्व सवर्ण दीर्घ कर सकार को नकारादेश । हरिन् । हरी। हरंन् ।

## २४३ ओोषो ध्यसखि श।४।ज

अनढ़ीसंज्ञौ हस्बौौ याविवर्णोवर्णों तदन्तं सखिवर्ज चिसंज्ञ स्यात्र। शोष: किम्। मत्यै। एकसंज़्ञाधिकारात् सिद्धे शेषम्रहणं स्पष्टार्थम्। हुस्बौ किम्। वातप्रम्ये। इदुतौ किम् । मान्ने।

सखि भिन्न हस्व शकारान्त शब्द्द या हर्व उकारान्त शब्द्द की धिसंब्ञा होती है। सूत्र में शोष शब्द अनुक्तार्थ है। पूर्व में नदी संज़ा बह चुके हैं। अतः शोष से अनदीसंज्ञक का लाभ होता है, सूत्र में ইेष म्रह्यण नहीं करने पर नदसिंज्ञा के विषय में भा धिसंजा होकर मत्यै न होकर 'मतये' होने लोगा। शेष च्रहण न करने पर भी अपने अपने विषय में नदी संज्ञा चिसंज्ञा को बाप करेगी, दो संश्ञाए एक की न होगी ‘आकडाराः' से एक की एक ही संज़ा होग्गी अर्धत नदी-

संज्वावषयरहित में ही धिसंज्ञा होगी, शेषष्यहण व्यर्थ होता हुआ अर्थ का स्पष्ट ज्ञानार्थ मात्र ही है प्योंजन विशोष शून्य है। हस्व ₹कारान्त वातप्रभी नहीं है, अतः धिसंशा न हुई। मातृ ए यहां छकारान्त है, इकारान्त उकारान्त नहीं अतः धिसंज्ञा न होने से यण् 'मान्ने’।

## २88 आङो नाऽर्त्रियाम् जा३? श०।

घे: पररयाङो ना स्याढ़स्त्रिय् । अङिति टासंज्ञा प्राचम्। ह्रिणहीं अंख्यियां किम् । सत्या ।

धिसंजक्रक राब्द से पर आङ् (टा) को नादेश होता है। स्रीलिङ के शब्दों को छोड़ कर। टा विभक्ति को प्राचीन वैयाकरण आङ् कहते हैं। हरि टा, = आ धिसंश्ञा से नाभाव हुआ, णकार, हरिणा । मत्या यहां स्लीलिद्न मति होने से आ को नाभाव नहीं हुआ, यण्।

## २४५ घेर्डिति ज1इ।???।

धिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः स्यात्। हरये। घेः किम्, सखये। ङिति किम्, हरिम्याम् । सुपि किम् । पट्वी। घेर्लितीति गुणे प्राप्ते ।

हित् सुप् ( ङं इसि ङस् हि) विभक्ति से पूर्व धिसंजा युक्त शब्द के अन्त्य का गुण होता है। हरि ए-हरे ए, अय् हरये। 'सखि ए' यहां असखि की धिसंज्ञा सखि की धिसंज्ञा नहीं है। यण् सख्ये। हरिभ्याम् में भ्याम् छित् नहीं है अतः गुणाभाव। पट्ड शब्द गुण वाचक होते हुए गुणविशिष्ट गुणी = द्रव्यवाचक भी है, स्रीलिक्न में 'वोतो गुणवचनाए' से हीष् अनुबन्ध लोप 'पट्ड ई' यहां डित् ईकार सीप्रत्यय वह सुप् नहीं है अतः गुण न हुआ, यण् 'पट्वी' सुपि च सूत्राभाव पक्षे में टीष् करेगे तब छित् ही नहीं दोष नहीं है। हरि अस् यहां गुण से हरे अस् तव-

## २४६ ङसिङसोग्र ६ा१।? ?०।

एङो ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। हरेः। हरेः। हृर्योः। हरीणाम्।

एछन्त से ङसि या छस् सम्बन्धी अकार पर में रहो पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है। हरि अस् धिसंज्ञा से गुण कर के ‘हरे अस्’ पूर्वरूप हरेस् रुत्व विसर्ग हरेः। षष्टी के एकवचन में भी हरेः। हरि ओस् यण्, रुत्व विसर्ग। हर्योः। 'हरि आम्' 'हस्वनघापो तुट्' से नुट्, नामि से दीर्घ, 'अटकुष्वाङ्' से णत्व हरीणाम्।

## २४૭ अच घे: १।३।? ? ९1

## इदुदून्यामुत्तरस्य छेरौत् स्यात्, घेरन्तदेशः्शाकारः।

हरि इ, धिसंज्ञा इकार को औ हरि के एकार को अकार वृद्दि हरौ। हर्योः। हरिषु, 'आदेशप्रत्यययोः से स् कों ष्। ओत् का तकार सुखपूर्वक उचारणमात्र फलक है, स्वरितार्थ नहीं है। उच्चारणार्थक वणों की भी इत्संश्ञा लोप से ही निवृत्ति होती है। तकार की इत्संशा, लोप हुआा। 'न विभक्तां’ सूत्र की यहां अपपृत्ति है। वह '६दसस्थमु' में मकार रक्षार्थ कृत उकार करण से अनित्य है। यदि नित्य होता तो मकार रक्षार्य क्रियमाण उकार व्यर्थ होता, इससे ही ‘हलन्त्यम्' की निवृच्ति होती । 'सम्बुद्धौ’ निर्देश से भी वह अनित्य है। तित्र्वरित में ‘तिति प्रत्ययय्रह्रणम्' वातिक में प्रत्यय अहृण सामर्थ्य से अनतिदिष्ट प्रत्ययत्व्व = औपदेशिक प्रत्ययत्ववान्त का ही ग्रहण होता है। यहां तो स्थानिवन्दाव से आरोपित प्रत्ययत्व है, अतः ख्वरितार्थ तकार है यह कथन अनुचित है ।

5 सि० कौ०
 आवेश होता है । डकार की हव संश्ञा लोप, डित्वात् 'टे:' से हरि का टिसंशक ₹कार का लोप 'हरौ' आदि प्रयोगसिद्धि होती वह न्यास क्यों नहीं किया ?, इस न्यास करने पर ‘विशातौ’’ नहीं बनेगा-विंशति इकार का डौ, डकार की इत्संजा, यहां "ति विंशते डिंति" से सम्पूर्ण निर्दिरयमान 'ति' अंश का लोप होकर वृद्धि से ‘विंशौ’' अनिष्ट'प्रयोग होने लगेगा, अतः न्यासान्तर यहां न करना। यदि तिलोप विधायक शास्न में 'नस्तद्धिते' से तद्धित का अपकर्ष करेगें तो दोष नहीं, डिज्य तद्धित प्रत्यय पूर्वक विंशति शब्द्धावयव 'ति' का लोप होता है। तब न्यासान्तर सुवच है । ह़रि शब्द के रूपों को कण्ठस्थ करना अत्यावइयक है।

हरि सदृर श्रीपति—रवि-कवि-अलि आदि हस्व इकारान्त पुंद्धिक्भ शाब्द है।

## २४८ अनङ सौ ज1?ハ९३।

सख्युरङ्स्यनङङदेशः स्यादसम्बुजौ सौ परे। ङिन्चेत्यन्तादेशः।
संम्बुद्दि संजक भिन्न सुपत्यय पर में रहे तो अक्षसंश्ञक सखि शब्द के अन्त्वावयव को अन巨् आदेश होता हैं। अनह् हित् होने से अन्त्य को 'हिच्च’ से हुआ। सखि शब्दू के अनेक अर्थ है-वयस्य-स्सिण्ध-सवयाः मिन। सखा-सुहृत्। समानं स्यायते जनैः ₹ति सखा। सखि शब्द से सुविभक्ति में सखि स्, एकार को अन् आदेशा-सखन् स्।

## २४९ अलोडन्त्यात्पूर्व उपधा श1१।६५।

अन्त्याढ़लः पूर्बो वर्ण उपधासंज्ञ: स्यात्।
अन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण की उपथा संज्ञा होती है। यहां अन्त्य अलू से पूर्व भी अलू रूप वर्ण ही लेना, समुदाय, या वर्णसमूह का ग्रहण नहीं है, अवधि एवं अवधिमान् का सजातीय नियम है। 'शिष्ट:' में अन्त्य आस् के पूर्व श् की उपधा संश्ञा होकर श् को ₹कारादेशा न हो एतदर्ध अल् कहा है, अन्त्य अल् वहां स् है, आास् नहीं आकार की उपधा संशा आकर को इट्व से रिष्ट्: बना। "स्वषटकत्व-ख्वषटकान्त्याल्अ०्यवहितपूर्वंत्वोभयसम्बन्बेन समुदायविशिष्टत्वम् $=$ उपधात्वम्" यही उपथा का स्वरूप है।

## २५० सर्वनामस्थाने चासक्बुड्दौ ६।४।८।

## नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धौं सर्वनामस्थाने परे।

सम्बुद्धि संशक प्रत्यय मिन्न सर्वनामस्थान संजक्रक प्रत्यय परक नान्त अदन की उपधा का दीर्ष होता है। 'सखन् स्' यहां नकार के पूर्व अकार की उपधा संजा, उसका दीर्ष 'सखान् स्'।

## २५? अपृक्त एकाल् प्रत्ययः १।२।४?।

## एकाल प्रत्ययो गः सोऽपृक्तसंज्ञ: स्यात्।

एक वर्णात्मक प्रन्यय की अपृक्त संज्ञा होती है । सूत्र में एक शब्द असहायवाची है । संख्यावाची मानने में भी कोई दोष नहीं है। अपृक्त शब्द संपर्कार्धक पृच् से कर्म मे क्रपत्यय कुत्व से शृक्त नज् तत्परुष से अपृक्त $=$ वर्णान्तर सम्पर्क रहित $=$ अर्थाव एकाकी वर्ण को अपृक्त कहतन हैं। अपृक्त शब्द घटित विधिसूत्रों में हल् कहना ही उचित था, यह सूत्र शुद् अदृष्ट फलार्य है। दष्टफलपूर्वक अदृष्टार्थ उपादेय लोक में होता है। पाणिनि आचार्य ने जिस प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ी है उस कम से पारायण जन्य फलमात्र प्रयोजन ही इसका हुआ ।

## २५२ हल्डुयाब्यों दीर्घात्युतिस्यपृक्तं हल् ६।?।

हृलन्तरवपरौ यौ दीवौं क्यापौ तदन्ताच परं सुतिसीट्येतढप़क्त हल् ल्लुप्यते । हल्ड्ड्याब्य्य्यः किम् । ग्रामणीः। दीर्घात् किम् | निएकौशर्णम्ब्बः। अतिखट्वः। सुतिसीति किम्। अभैंसीत्। तिपा सहचरितस्य सिपो घहणात् सिचो पहणं नास्ति। अग्रक्तमेति किम्। बिभर्ति। हल किम् विभेढ़। प्रथमहुलमहण किम्। राजा। नलोपो न स्यात्, संयोगान्तलोपस्यासिद्धव्वात् । सखा। सखें।

हलन्त, एवं दीर्ध ही एवं दर्घ आप् तदन्त तदादि तदन्त से पर सु, ति, सि, सम्बन्धी अपृक्त हल् का लोप होता है । ग्राम नयनकर्ता 'ग्रामणी’ से पर स् है किन्तु ग्रामर्णी शब्द न हलन्त है, न आबन्त है, न ङ्यन्त है, अतः सकार का लोप न कर रुत्व विसर्ग से य्रामणीः। कौशाम्बी नगरी से निर्गत यहां पक्ञमी तत्पुरुष समास है । ईकार का हस्व ‘गोल्लियोः' से है। निष्कौशाम्बि से स् यहमं दूर्घ ही नहीं है स् लोप न हुआ। सूत्र में दीर्घ ग्रहण न करते तो हस्व हकार में स्थानिवद्धाव से होत्व वुद्धि से ङयन्तव्वनिमित्तक स् लोप झोता, दोर्ध ग्रहण से भ्रूयभाण दोर्ध जाहां रहें वहां ही इसकी प्रवृत्ति होती है। खट्वाम् अतिक्रान्तः अर्थ में तत्पुरुष समास, आकार का हस्व प्रथमैकवचन में अतिखट्व स् यहां दीर्ष नाप् नहीं है, भ्थ्यभाण आरूप आ रहें वहां ही यह लोप होता है सकार को रुत्व विसर्ग से अतिखट़ः । अभँत् सीत् यहां तकार रूप हल् से पर सिच् का सकार है, किन्तु वह सुतिसि का अवयव नहीं है, अतः लोप सकार का न हुआ। सु एवं ति के साइचर्य से 'सि' का सकार सिप् प्रत्ययावयव ही लेना। सिच् का अनयव' सकार का गहण नहीं छोता है। विर्भात यहां रेफोत्तर ‘ति' है, वह अपृक्त संज़क नहीं है। 'वेवेदेद' में दकार के बाद णलू का अकार अपृक्त है, किन्तु हल् नहीं है, अतः लोप न हुआ।

विसर्श-प्रथमहलुमहणं किम्य। सूत्र में प्रथम हल् प्रहण नहीं करेगें तो ‘सखा’ में विभक्ति सकार का लोप न होने से सखा की सिधि न होगी। 'सोर्डा' न्यास कर सुको डादेश, डित्व से टिलोप से 'सखा' में दोष नहीं है, 'राज़ा' में राजान् स् यहां नकार सकार की संयोगसंज्ञा कर ‘संयोगान्तर्य लोप:" से सकार लोप, 'न लोप:' सूत्र से नलोप कर 'राजा' की सिद्धि प्रथमहल् न करने पर भी हो सकती है। सकार का संयोगान्तलोप असिद्ध होने से 'न लोप:' सूत्र से नलोप नहीं होगा यह कथन उचित नहीं है, "नलोप करने में संयोगान्त लोप असिद्ध नहीं होता है"। "न ङिसम्बुघो:" सूत्र में सम्बुद्धि भहण ज्ञापक से यह ज्ञाप्य बचन सिद्ध होता है। अन्यथा संयोगान्तलोप असिद्द होता तो नलोप 'हे राजन्' आदि में प्राप्त ही नहीं, पुनः नलोप निषेधार्ध कृत जो सम्बुद्धि ग्रहण वह निरर्थक होता।

गांमान् यहां भी संयोगग़न्त लोप असिद्ध न होने से नलोप होगा, यहें तो कह नहीं सकते हैं। क्यों की ज्ञापक सजातीय की अपेक्षा करता है, अतः जहाँ नकार एवं विभक्ति इन दोनों के बीच में कोई वर्ण व्यवधान कर्ता न रहें वहां ही नलोप करने में संयोगान्त लोप असिद्ध नहीं होता है, यही सम्बुद्धि ग्रहण ज्ञापन करता है। राजान् स् यहां 'न्' ' ‘स् के मध्य में कोई वर्ण ब्यवधायक नहीं है। गोमन् त् स् यहां नुम् का नकार एवं विभक्ति का सकार इन दोनों के बीच में त् व्यवधानकर्ता है, यहां दो बार संयोगान्त लोप से सकार तकार की निवृत्ति तो होगी किन्तु नलोप जब प्रास होगा तब संयोगान्त लोप असिद्ध होकर नान्त पदत्व का प्रतिबन्धक हो जायगा। पुनः पथम हल् ग्रहण क्यों किया ?

भृ धातु का लढ् में प्रथमपुरुष एकवचन में 'अविभर् तू' यहां तकार का 'संयोंगान्तझ्य' से लोप नहीं होगा, 'रात्सस्य' यह नियमार्थ है-_"रेफ से पर संयोगान्त लेप हो तो सकार का ही"" अन्य का नहों, यहां रेफ के बाद तकार है, वहां लोप करने के लिए इस सूत्र में प्रथम हल है'अविभः' का सिद्धि प्रथम हल का प्रयोजन है। यह कथन भी ठीक नहीं है। रात्सस्य में तकार का प्रक्लेष से "रेफ से पर संयोगान्त लोप हो तो नकार एवं सकार का ही"। प्रकृत में तकार लोप से 'अबिभः' सिद्ध होगा ही।

यदि तकार का प्रश्नेष कर पूर्व वणिंत अर्थ करेगें तो 'अवर्वतृ' यह्लुगन्त में तकार' लोपरूप आपत्ति होगी। सिद्धान्त पक्ष में संयोगान्त लंगप 'राल्स्स्य' नियम से नहीं होता था, तकार प्रश्रेष में यह दशष है। यह कथन मी उचित नहीं है-यङ् लुगन्त छान्दस है, छन्द में प्रयोगाधीन सूत्र है, लोकवत् सूत्राधीन भ्रयोग नहीं, "छन्दसि दृष्टानुविधिः" ही है। एवं छन्द्द में समी विधीयमान कार्यं इष्टानुरोध से होते हैं, या नहीं होते हैं, अतः कोई दीष तकार प्रश्नेष में नहीं। प्रथम हल् महण का प्रयोजन खोजने योग्य है। या अनेक ज्ञाप्यवचनों में ज्ञान गौरव हैं, मात्रो लाघव का शब्द० शार्त्र में आदर करना, एवं झानगौरव का अनादर इस प्रकार की राजा की आज्ञा नहीं है, "न हि कण्ठतालवाद्यभिघातगौरवमेवादरतव्यं न तु ज्ञानजनकमनोण्यापाररूपं गौरवम्" इति राजाजाइस्ति"। यह भाष्यकारोक्ति है। सतः प्रथम हल् किया है। 'सखान् स्' यहां सकार का लोप, नकार' का लोप 'सखा'। सम्बोधन में हस्वस्य गुणः से गुण कर एड्ह्र्वात् से सकार लोप से हे सखे ।

## २५३ सख्युरसम्बुद्धौं ज१।९२।

## सख्युरछ्जात् परं सं्बुद्धिवर्ज सर्वनामस्थानं णिद्वत् ( णितकार्यकृत्)

## स्यात्।

अक्ध संजक सरिव राब्द से पर सम्बुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान संजक पत्यय णित्र प्रत्यय संदृरा कार्य निमित्तक होता है। अर्थात् णित् प्रत्यय सदरा होता है। प्राचीन पुस्तक में णित्कार्यकृत् ऐसा पाठ मिलता है। णकार की इत्संश्ञा होने से णित् प्रत्यय पर में पूर्व को जो जो कार्य होते हैं, वे वे कार्य यहां भी करने । यह अतिदेशा झास्त्र है-अणित में णित्वातिदेशा वोधन करता है ।

## २६४ अचो जिणित ज1२ा? ?५।

निति णिति च परेडजन्ताइसफ्य वृद्धि स्यान् । स्लायँ।। सखायः। सखायम्। सखायौं। घिसंज्ञाभावान्न तटकार्यम । सख्या । सखूये ।

अजन्त अंत्रा का अवयव अन्त्य अल् की वृद्धि होती हैं, जकार की इट्संशक, या णकार की इसंश्ऱक पत्यय पर रहते। सखि औौ पूर्व सून्र से लिश्चातिदेश़ औकार में इससे इकार की औकार वृद्धि कर आय् से सलायौ। सखि अस् वृद्य आय् सखांयः। इसी प्रकार अन्य रूप। सखि टा यहां धिसंश्श के अभाव से धिसंज्ञा के निमिन्त यावल्कार्ये का इस में अभाव है, यण् सख्या, यण् सख्ये।

## २५५ ख्यत्यात् परस्य ६।?।?? श।

सितिशन्दाम्यां सीतीशब्दाय्यां कतयलादेशाम्यां परस्च लसिङसोरत उत् स्यात् | सख्यु:।

सून्न में हर्व एवं दीर्ध खिति खीती कृतयणादेखा का स्बत्य अनुकरण है, अविशेपाव उभय का च्रहण से वृत्तिकार ने यह विवरण लिखा है। जिस हस्व लिति, या दीर्ध खीती के स्थान में यणा-

देश हुआ है उस ख्यत्य से पर हसि को अकार या ङस् के अकार को उकारदेश ह्रोता है। सखिव अस् यण् सख्य् अस्, अकार को उकारांेशा सख्गुम् सकार का रत्व एवं विसर्ग मे सख्युः।

## २५६ औत् G1इ।११८।

उदुद्भ्यां परस्य ङेसौत् स्यात्। उकारानुवृत्तिक्तरार्था। सख्यौ। शेषं इरिवत्। शोभनः सखा सुस्सा। सुसखायो। सुसखायः। अनङ णिद्वन्ञावयोरालव्वात् तदन्तेडपि प्रवृत्तिः। समुदायस्य सरिरूपप्वाभावाद्सखि इति निपेधाम्रवृत्तेरिसंज्ञा। सु सखिखना । सुसखये । ङसिङसोर्गुयो कृते कृतयणदेशेशभावात् ख्यत्यादित्युत्वं न। सुसखेः। सुसखौं इत्यादि । एवमतिशयितः सखा अविसखा। परजः सखा यस्येति विम्महे परमसखा परमसखायावित्यादि । गौणत्चेडवयन ङ़णित्वे प्रर्तेते। सरीमतिकान्तोऽतिसखिः। लिझविशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वाभ्न टच् । हरिवत्। इहानङ्णिच्चे न मनतः। गोल्यियोरिति ह्नस्वत्वेन सखिशणद्स्य लाक्षणिक्वात्। लक्ष्रणप्रतिपदो क्तयोः: प्रतिपद़ेक्तस्यैन्न ग्रद्णात्।

हस्व इकार पवं हरख उकार से पर ङिविभक्ति को ओत् आदेश होता है। एदुद्याम्म से इव उव की अनुवृत्ति यहां अईई है, इनमें उत्र की अनुवृत्ति का यहां कोई प्रयोजन नहीं है किन्तु उत्तर सूत्र में धारावाहिक उत् की अनुवृत्ति हो एतदर्थ ही है। सतिय डि, विभक्ति को ओत् आदेश, तकार की इत्संशा उसका लोप, यण् सख्यौ। अन्यूूप हरिशब्द समान है।

अच्छा मित्र अर्ध में सुसखि यहां समुद्राय सखि शब्दान्त है। पद या अभु का अधिकार में विहित कार्य उस शब्द को या तद़न्त को होतः है, अतः यहां अनछादेश तथा विभक्ति को णिद्वन्वाव तदन्त को होता है, सुसखि के प्रथमा एकवचन में सुसखा। दि० व० में सुसखायौ। जस् में सुसखायः। सरिबत् रूप हुए । तृतीया में सुसखि यह समुदाय सखिमिन्न है, अतः धिसंशा यहां होकर आड् के स्थान में नादेश होता है । सुसरिना। चतुर्थी एकवचन नें धिसंश्ञा, गुण से सुसखये। पश्यमी षछ्ही विभक्ति के एकवचन में गुण करने पर कृतयणांदेश युक्त स्य नहीं है, अतः हसि ङस्त् सम्बन्धी अकार को उनार न हुआ। । सुसखेः। सुसलेः। सपमी एकवचन में सुसखि के इकार को अकारादेशा विभक्ति के इकार को औत् कर वृद्धि सुसखौ। एवं परममित्र अर्थ में 'अतिशयितः सखा’ अतिसरिन को भी अनङ्, णिद्वन्द्रान, धिसंजा, नाभाव, गुण, औत्व, आदि कार्य हांते हैं। श्रेष्ठमिन्र अर्थ में कर्मधारय सम!सयुक्त परमसखि को भा पूर्वोत्त कार्य कर रुप सिद्यि होती है।

मित्रभूत कोई स्ती उसको अतिक्रमण कर्ता पुरुष हस अर्य में यहां हसन इकारन्त सखि शाब्द से स्री रूप अर्थ में वर्तमान होने से "सख्यसिश्रीति भाषायाम्" ४ाश६२। से ङीष् प्रत्यय, इकार का लोप सखी दीर्षान्त है। 'सखीम् अतिकान्तः' इस अर्ध में द्रितीयातत्पुरुष से 'अतिसरी' के दीर्ष ईकार का 'गोस्त्रियोः' से हस्व 'अतिसखि' यहां तत्पुरुष समास के अन्त में सखि शब्द है, अतः सखि शन्दान्त तत्पुरुष जहां रहैं, वहां 'राजाहः सखिक्यष्टच्' ७|४।५? से टच् प्रत्यय प्राप्त है, किन्तु यहां 'सखी' लीषन्त दीर्घ है, सूत्र में पुंधिद्ध हैव इकारान्त का ग्रहण है अतः यहां टच् की भाति नहीं है ।

यदि "प्रातिपदिकमहण लिझविश्रिष्ट्स्यापि ग्रहणम्" परिभाषा से दीर्घेकारान्त सखी में प्रतिपदिकत्व का व्याप्य्यधर्म सखिसाब्दत्व का आरोष करेगें तन टचू की अवइय प्राप्ति है, किन्तु

लिद्न विरिष्ट का गहण कराने वाली यह परिभाषा अनित्य है, अतः टच् प्रत्यय न हुआ। "हरतेरनुयमने उच्" ३राओ। सूत्र पर पठित 'जाक्तिलाहल ’..... वार्तिक में ‘ஏटघटी’ दो न कह कर घट कहते, लिन्नविशिष्ट परिभाषा से 'घटी' का ग्रहण होता, पुनः घटो ग्नहण से लिझविरिष्ट परिभाषा अनित्य है, अतः यहां ट्न् न हुआ।
"भातिपदिकग्रहण" ₹स परिभाषा में प्रमाण-‘कुमारः भ्रवणादिभिः' सूत्र ही हैं। तथाहिश्रणा का पुंलिक कुस्सर के साथ एकार्थोंधकरवबरूप सामानाधिकरण्य नर्हां रहेगा अतः वहां समास पाप्त नहीं है वह सूत्र व्यर्थ होकर 'लिक्रविशिष्ट परिभाषा बोधन करता है। तब कुमार' से कुमारी का ग्रहण कर 'कुमारी चासौं भ्रवणा' यहां दोनों का एकार्थंबोधत्व है। अतः समास हुभा। एवं इस परिभाषा में ‘‘ुचा खलति’ सून्नस्थ जरती भी प्रभाण है।

यहां हीवाचक सखी के ईकार का हर्व होने से अतिसखि घटक सखि लक्षणवशसम्पन्न है। अर्थाव्तक्ष्षण = सूत्र पृृत्त्यधीन रूप को लंक्षणिक कहते हैं, अतः प्रतिपदोक्त सखि को उद्दे ईय कर विधीयमान कार्य अनब् पवं णिद्वन्द्राव यहां नहीं होता है। परिभाषार्ध-लाक्षणिक एवं प्रतिपदोक्त के मध्य में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करना चाहिए।
"णाँणगुख्ययोर्मुख्ये कार्यससम्प्रत्ययः" यह परिभाषा पदकार्य में ही प्रवृत्त होती है, अन्यन्र नहीं। पदकार्य उसको कहते हैं कि "जो कार्य विभक्ति निमित्त, या ख्रीधन्यय निमित्तक न हो। विभक्त्यनिमित्रकत्वे सति खीत्वानिमित्तकत्वम् = पदकार्यंत्वम्। एवं गौणमुख्य न्याय नें अप्रसिद्धसंश्रापगौणत्व, एवं साइइय मूलक लक्षणा से बोध्यार्ध रुप गौणत्व यह दिविधगौणत्व का ही म्रहण है, शतरार्थ में विशेषणीभूतार्थ उपसर्जनत्वं रूप गौणत्व का चहण नहीं, अतः प्रातिपदिक कार्य में गौणमुख्य न्याय की प्रवृष्ति ही प्रकृत में नहीं है। इसकों ₹पष्ट ग्रन्धकार कहते हैं कि यहां प्रातिपदिक कार्य में अधिकांश कार्य विभक्ति निमित्तक ही है अतः उस न्याय की यहां प्रवृत्ति का अवसर ही नहीं है। इस बात को सूचनार्थ ग्रन्यकार लिखते हैं कि यहां विशोषणत्वरूप $=$ उपसर्जनत्वरूप = गौण रहें वहां भी अनह्णिद्वन्द्राव की प्रवृत्ति होती ही है ।

## ३५७ पतिः समास एन ११४।ढा

## पतिशब्द: समास एव घिसंजः । पत्या। पत्ये। पत्युः। पत्यौ। शेषं हरिवत् |

 समासे तु भूपतिना। भूपतये। कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः।पूर्व सून्न से धिसंश्ञा पतिशब्द की प्राप्त ही थी, यह सूत्र नियमार्ध है। 'धात्वादेः ष: सः' से विपरीत नियम चापकादि से न हुआ, एककाई व्यर्थ है, सपष्ट अर्थ ज्ञानमात्र प्रयोजनार्थ है, अर्थाव् 'एव' की आवइयकता लहीं ही है। हर्व रकारान्त पतिशब्द की धिसंज्ञा समास में ही होती है। अन्यन्न नहीं।

बिभर्श-समास में ंिसंजा हो तो पति शब्द की ही, अन्य इकारान्त की नहीं। यह विपरीत नियन नहीं है, 'घात्वादे:' 'अनल्विषौ' हत्यादि निर्देश से। स्मृति एंं पुराणों में 'सखिना' ‘पतिना' शब्द असाधु है। 'त्रिश्रु' यश्ञाधिकारी न होते हुए विध्धमित्र ने अयाज्ययाजन तपोमहिमा से कराया था, उसी पकार असाधु शब्दोधारण वे करते थे।

वस्तुतः पूर्वोक्त कथन उचित नहीं है। पाणिनि व्याकरण से पूर्व भी अनेक व्याकरण थे, उस समय 'सखिना' 'पतिना' प्रयोग सकललोक पसिद्ध थे, एवं व्याकरणान्तर सम्मतं ये, भिन्न भिन्न समय में मिन्न भिन्न परिस्थिति में शब्दों का प्रयोंग होता था। अतः एव स्मृति श्रन्धों में "पतिते Шतौ’ आदि आर्षं प्रयोग है। जो पाणिनि व्याकरण कहें वहीं ठीक, यह् तो उचित नहीं है, रूस लिए

उनका उस समय साधुत्व था। सम्प्रति नहीं, यही कल्पना उचित है। सीतायाः पतये नमः। सखिना वानरेन्द्रेण के भी प्रा० व्या० से साधु है।

ईषदूनः पतिः बहुपतिः यहां समास नहीं है, बहुच् प्रत्यय है, धिसंज्ञा नहीं है। 'किम्' से संख्या परिमाण थर्ध में डति प्रत्यय टिरूप इम् का लोप 'कति' शब्द बहुवचनान्त है। का संख्या चेषाम् इति कति ।

## २५८ बहुगणणनतुडति संख्या ? ११।२₹।

एते संख्यासंज्ञा: स्यु:।
बहु, गण, एवं वतुप् प्रत्ययान्त, डतिपत्यत्यान्त इन शब्दों की संख्या संश्रा होती है। बहुत अर्थ वाचक बहु का यहां ग्रहण होता है। गण = ससुदाय। वतु में उकारान्त उच्चारण से बतुप् का गहण है, वति का नहीं। पातेर्डति का गद्रण नहीं है। किन्तु डति तद्बित का वतुसाहैचर्य से ग्रहण है। लोक में द्वित्रि आदि शब्द संख्या वाचक है, किन्तु शासकार ने लोक में संख्यात्वेन जो प्रसिद्ध नहीं है, उनकी भी कृत्रिम संख्या संशा की है। "संख्याया अतिशदन्तायाः कन्" वहां कृत्रिम संख्या वाचक एवं लोक में प्रसिद्ध संख्या वाचक उभय से तड्धित कन् प्रत्यय होता हैं। "उसयगतिरिह भवति" यह परिभाषा है।

विसर्शा-कृत्रिम अर्थवत् त्यन्त एवं शबन्त संख्या नहीं है, पुनः कन् प्रत्यय निषेषार्थ "संख्याया अतिशदन्तायाः कन्’ सून्न में ‘अतिशादन्त’ ग्रहण व्यर्ष होकर जापन करता है कि शास्यमें कचिए कृत्रिम का, कृचित् अकृत्रिम का, कचित् कृत्रिम एवं अकृत्रिम उभय का शिष्टोक्त व्याख्यान से गहण होता है। एतन्मूलक यह परिभाषा इापित है कि "उभयगतिरिह भवति" इति ।

वतुप्रत्ययान्त शब्द है-यावव $=$ जितना, तावव $=$ तीतना, एतावव $=$ हतना, कियक् $=$ कितना, इयत् = इतना । यत्तदेतेम्यः परिमाणे वतुप् प्पाइ२९। किमिदंभ्यां नो ஏः। परिणाम का अर्थ है-निश्दय । सुबन्तयद् तद्द एतद् से निश्रित रूप परिभाण अर्थ में वतुप् प्रत्यय होता है। किम्शब्द एदम्शब्द से पर वतुप् के वकार को ध आदेश छोता है। एवं घकार को एयादेश होता है।

## २५९ डांत च ११११६५

## डत्यन्ता संख्या षट्संख्या स्यात्।

उति प्रत्ययान्त संख्या की षड्संज्ञा होती है।
विमर्शं-आाष्यकार ने कहा कि डति दो बार क्यों किया, संख्या सूत्र में जो हति है उसकी यहां अनुलृत्ति कर षट् संख्या विधायक सूत्र में डति ग्रहण न करना। यदि षद्संख़ाए विधायक में डति है, तो संख्या सूत्र में डति ग्रहण न करना, इसमें संख्या की अनुवृत्ति से उसय संश्ञां. होगी।

## २६० प्रत्ययस्य त्रक्रूल्उल्रुपः १1१1६?।

बुक्श्लुलुप्शब्द्रै: कृतं प्रत्ययस्यादर्शानं कमात् तत्त्संज्ञं स्यात्।
अदर्शन की लोप संश्ञा प्रथम कह चुके हैं। परन्तु वही अदर्शान लुक्, शु, अथवा लुप् ह्नमें से किसी भी शब्द् से प्रत्यय का कहा गया हो तो उस अदर्शान को लुक्, इलु, तुप् यह् संज्ञा अनुक्षम से होती है। इसका प्रयोजन 'न लुमता' सून्न में है।

विमर्श-? - बुक् शब्द से प्रत्यय का अदर्शान की तुक् संज्ञा, २—रतु शब्द्य से पत्य्य का अदर्शान की इलुसंशा, ३—लुप् शब्द से प्रत्यय का अदर्रोंन की लुप् संज्ञा (यह सारांश है। यहां अन्योन्याश्रय है- क्रुक् इल्उु लुप् संश्ञाएँ जब हों जाय, तब प्रत्यय का अदर्रांन हो, जब प्रत्यय का लक्ष्य में अदर्रांन हो तो लुखादि संज्ञाएँ?, इस दोष का परिहार उपाय क्या है ?, भाविनी संज्ञा का आश्रयण से अन्योन्याश्रय दोष का परिहार करना। यथा-ऐसा प्रत्यय का अदर्शान होता है कि जिस अदर्शोंन के बाद भावि लुक् आदि संजाएँ हो सके। यदि प्रत्यय भिन्न का अदर्रान करें तो भविष्यव् काल में वे संज्ञाएँ न होरी, यदि प्रत्यय का एकचेची $=$ अन्यव का अदर्शांन करे तो भी भविण्य में वे संज्ञाएँ न होगी, सम्पूर्ण प्रत्यय का अदर्शंन करें तब भाविनी वे संज्ञाएँ होगी। '‘ूूत्रशाटकवत्' यहां भाविनी संशाओं का समाश्रयण हुआ।

## २६? ซड्ये्यो लुक ज११२२.

षड्र्यः परयोर्जेश्शसोल्लुक् स्यात्।
षट् संश्ञा यधपि एक है, अतः एकवचनान्त प्रयोग उचित था "षषः' किन्तु एसका विषय पदेश अधिक होने से बहुवचनान्त कहा है। अथवा पट् संज्रक जो शब्द तदर्थ गत बहुत्व संख्या के वाचक जशू, शस्त् का डुक् यह् अर्थ है। प्रियाः षट् ्येान्ते तन्त् प्रियपषः यहां, अन्य पदार्थगत बहुत्वाभिधायी शरस् है उसका कुक् न हुआ। एंं 'प्रियपश्नानः' यहां भी प्रिय है पाँच जिनके यहां भी लुक न हुआ। घट् संज़क शब्द से पर जस् इस् का लुक् होता है, किन्तु लुक् का स्थानी जस् या शस् ्ंडर्थगतसंश्का का वाचक रहें। कति जस्, संख्या संश्रा, षट्संश्ञा, जस् का बुक् । कति = कितने ।

## र६२ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्ष्रणम् $₹ 1$ १।६२।

## प्रत्यये लुपेडपि तदाश्रितं कार्य्य स्यात् । इति जसि चेति गुणे प्राप्ते ।

## प्रत्यय का लोप करने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य होता है ।

विमर्श-यह सूत्र विध्यर्थ है, यह प्राचीन का मत है, नव्य के मत में नियमार्थ है। विधि का फल 'अवृणेट्' है। 'अतृणहृत् इस परिस्थिति में नित्य होने से ‘हल्ट्याब्क्यः' से तकारलोप करने पर ‘तृणह इम्' सूत्र की प्रवृत्ति यहां हलादिपित्सार्वंधातुक पर में न होने से न होगी, अतः यहां प्रत्ययक्षक्षण से इमागम हुआ। हलादित्व लाने में 'स्थानिवद्' सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, 'अनलूविधौ' से निषेष है। लोप का स्थानी तकार है उसमें रहने वाला धर्म = हल़त्व, तदूयुक्त धर्म हलादित्व है, वह अल्मात्रवृन्ति अल्त्व व्याप्य धर्मघटित होने से अल्विधि है, अतः तन्निभिन्तक विधि कर्तंन्य में स्थानिवन्दूाव न हुआ।

सूत्र का अथम प्रत्ययपद प्रत्यय के अवयव में भी प्रत्ययत्व रहता है उस छापन द्वारा सम्पूणं प्रत्यय का लोप जहां हो, वहां ही प्रत्ययलक्षण होता है। अर्थाव पर्यांत्यिसम्बन्ध से प्रत्ययत्वधर्म की स्थिति स्थल में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। 'आभीय' यहां सीय का लुक्ष सकार का प्रत्यय लक्षण से हल् परत्व से नलोप हुआ, क्योंकि सकारप्रत्ययावय व से प्रत्यय है किन्बु पर्य्यांतिसम्बन्ध से प्रत्ययत्व समुदाय में ही रहे वहां ही प्रत्ययलक्षण होता है। ‘कविभि: कृतम्’ यहां केवल भिस् के सकार में प्रत्ययत्व से तत्सम्बन्धी विसर्ग प्रत्यय है प्रत्यय भिन्न नहीं है घकार न हुआ यह प्रत्ययावयव में प्रत्ययत्व का फल है। 'आदेशाप्रत्यययोः' में प्रत्यय पद की प्रत्ययाबयव में ऊक्ष्षणा न करनी पड़ी, प्रत्यय का अवयन सकार स्वयं इस ज्ञापन से प्रत्यय है ।
‘प्रत्ययलोपे तहक्षणणम' न्यास करके तत शब्द पूर्व स्थित प्रत्यय का परामर्श करके तहक्षण का अर्धचप्रत्ययलक्षण ही होगा, सूत्र में दितीय प्रत्यय लक्षण ठ्यर्थ है, वह ‘वर्णाश्रये पत्रत्ययलक्ष्रणं नास्ति'

इस परिभाषा को ज्ञापन करता है। ताटपर्प्य यह् है कि प्रत्यय में जहाँ विशेष्यतालक्षणप्राधान्य रहें, वहां ही प्रत्यय लक्ष्षण होता है प्रत्यय में यहां विरोषणत्वलक्षण अभाधान्य है, वहां प्रत्ययलक्षण नहीं होता है । इस परिभाषा का फल-'चित्रायां जाता कन्या' = 'चित्रा' नक्ष्तन में उत्पप्न कन्या यहां जातार्थंक अण् का लोप है; उसका प्रत्ययलक्षण कर 'टिट्ट्नणज्' सूत्र से अणन्तत्वनिमित्तक हीप् न हुआ, क्योंकि सूत्रार्थ में 'अणो योऽकारस्तदन्ताब हीप्' यह अर्थ है, 'अण् प्रत्यय का अवयव अकार' इसमें प्रथान = विशेष्य अकार है, उसमें विशेषण=अपधान अण् है, यहां प्रत्यय में प्राधनन्य नहीं है। प्रत्यय का वर्ण अकार में प्राधान्य है, वर्णांश्रय है, प्रत्ययक्ष्षण न हुआ, चित्र शब्द से स्तियां टाप् ही हुआए, हीप् न होकर ‘चित्रा’ ही रूप सिद्ध है, चित्री नहीं है। एवं 'गोहितम्' 'सुदृषत' प्रासाद: यहां प्रत्ययल्क्षण के अभाव से ओकार को 'अव्' आदेश न हुआा। सुहृत् वहां तुप्त जस् निमित्तक ‘अत्वसन्तस्स’ से दीर्थ न हुआ।
'‘्रत्ययलोपे' इतना ही सूत्र कर 'स्वानिवत्' की पूर्वसूत्र से अनुवृत्ति से प्रत्ययलोप स्थल में स्थानिवन्दाव होता पुनः प्रत्ययलक्षण क्यों किया ?, वह व्यर्ध होकर ज्ञापन करता है कि प्रत्ययत्व न्याव्य = अर्थात केवल प्रत्यय में हो रहने वाला धर्म, तद्युक्त धर्मिनिमित्तक कार्य में हो प्रत्यय हक्षण होता है, 'सुहषत् प्रासादः' यहां इोभनाः दूषद: यस्मिन् प्रासादे यहां समास कर विभक्ति तुक्त के बाद दृषद् शब्दोत्तर लुत्त अस् का प्रत्यय लक्षण से असूत्व से असन्तत्व मान कर 'अत्वसन्तस्य' सूत्र से दीर्घ न हुआ, क्योंकि अस्त्व प्रत्ययमात्र ही वृष्ति नहीं है अस्त्व धर्म प्रत्ययेतर भवनार्थ अस् धातु वृत्ति भी है। प्रत्ययत्व का व्याप्य वही धर्म हो सकता है जो प्रत्ययत्व के अनधिकरण में न रहें एवं प्रत्यय निष्ठ रहें। यहां प्रत्ययत्व का अनधिकरण अस् धातु में अस्त्वधर्म रह गया, अतः अस्त्व प्रत्ययत्व का व्याप्य नहीं है।
"स्वाभाववद् अवृत्तित्वं व्याप्यत्वम्" ख्वम् = प्रत्ययत्वम् | पत्ययत्वाभावः ख्वरूपसम्बन्धन अस् पातौ तन्र अस्त्वस्य वृत्तिता अस्ति अतः प्रत्ययत्वनिष्ठं्यापकतानिलूपिता व्याप्यता अस्वे नास्ति । इस 'प्रकार समन्बय करना चाहिये। सुषषत्व वहां प्रत्यय लक्षण का अभाव हुआ ।

## २६३ न लुपताडङ्ञास ? 1?1६३।

लुक् श्ऩ: लुप् एते लुमन्तः। लुमता शब्देन लुप्ते तनिमित्तमझकार्य न स्यात । कति: कति, कतिमिः, कतिस्यः, कतिम्यः, कतीनाम्, कतिषु। अस्मदूयुडमद्षट्संज्ञाख्तिषु सरूपः! त्रिशब्दो निल्यं बहुबचनान्तः। त्रय:, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिस्यः, त्रिसयः।

लुक्में लु है, इल्ड में लु है, लुप् में लु है, वर्तमान कालिक सत्ता विशिष्ट अर्थ में प्रथमान्त लु शान्दं से ‘अस्य’ या असिमन् अर्थ में मतुप् प्रत्यय से ‘लुुमत्'=डुयुक्त शब्द को लुमान् कहते हैं। यहां कुमान् से तीन पूर्वोक=लुक्, इडु, लुप् है, रन शब्दों से जहां प्रत्यय का लोप है, वहां कुप्पत्यय से अव्यबहित पूर्वं को अहृाधिकारीय कार्य करने में प्रत्ययलक्ष्वण से वए कार्य नहीं होता है।

कति से जस् का बड्भ्यो लुक्" से तुक् है, प्रत्यजलक्षण से 'जसि च' से गुण प्राप्त था, उस प्रत्य्यलक्षण का इसने निषेध किया, अतः जस् पर में नहीं, गुण न हुआ। 'कति'। इस् में भी ‘कति’ हुआ। 'कति आम्' यहां नुट्, दीर्ध, कतीनाम् ।
'भें अर्थ का बोधक अस्मद् शब्द 'तू', या ‘‘ुम' अर्थ का बोधक युष्मद् शब्द, एवं षट् संज्ञायुक्त शब्द तीनों लिए में समान ही रुप वाले है, रूप परिवर्तन नहीं होता।

त्रिव्वसंख्या बोधक त्रिशब्द एकत्व विशिष्ट संख्येय, या द्वित्व संख्या विशिष्ट संख्ये अर्थ का वाचक न होने से एकवचन या द्विवचन में प्रयुक्त नहीं है, केवल बहुवचनान्त है ।

विसर्शा-तरति = गच्छति मूलकारणेणु $=$ सत्व्वरजस्तमस्सु या संख्या सा त्र: = त्रित्वम्। तद्वन्तः त्र्यः = त्रित्वविशिष्पः पुरुषाः ।

संसार के मूल कारण तीन गुण है, उस तीन मूल कारण में रहने वाली संख्या त्रित्व है, यह योगिक अर्ध है। उस संख्या जो गुणरूपा है, उससे गुक्त द्रव्य को त्रिशब्द बंधधन करता है द्शाघटित संख्यावाचक शब्द् संख्याविशिष्ट संख्येय $=$ द्रव्य का ही प्रतिपादक है, केवल संख्या का प्रतिपादक. नहीं, कोषकार लिखते हैं -"आदरातः संख्या संख्येये" संख्येये का अर्थ है = संख्याश्रय=्र्रव्य में। संख्या अर्थ में एकत्व दित्वादि शब्द ही है, अष्टादश तक संख्येय वाचक है, आगे शब्द संख्या वाचक केवल है।

त्रि अस् , 'जसि च' से गुण हुआ, अय् से त्रगः। त्रि अस् यहां पू० स० दीर्घ कर, सकार को नकार हुआ, त्रोन्।

## २६४ त्रेख्नय: $91 \%$ §३।

त्रिशब्दस्य त्रयदेदेशः स्याद़ामि। त्रयाणाम्। परमत्रयाणाम । गौणन्वे तु नेति केचित् | प्रियन्रीणम् | वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम्। त्रिष्। द्विशबऩो नित्यं द्विजचनान्तः।

आग् विभक्ति से अव्यवहित पूर्व त्रिशब्दान्त अख के निरिंइयमान = त्रिशब्द को उयादेश होता है । त्रि आाम्, त्र्यादेशा, नुट् बत्व, ‘‘्रयाणाम्'।

कर्मधारय परमत्रि का पष्टी बहुवचने 'परमत्रयाणाम' $=$ उत्तम में तीन पुरुषों का। प्रियाः ज्यः येषान्ते तेषाम् 'प्रियत्रि आम्' यहां अन्यपदार्थ में त्रिशब्दार्थ विशोपण रूप गौण है, अतः अन्य व्याकरणकार के मत में ं उ्यादेश न होकर ‘प्रियत्रीणाम्' होता है, पाणिनि के मत में गौण में भी त्र्यादेश से ‘प्रियत्रयाणाम्’ होता है।
'दिशब्द' में कर्मधारय समास है, दिश्दासौ शब्दश्र हति दिशब्द:। यह्टां दिशब्द स्ववृत्तिवर्णमाला का ही बोधक है, द्वित्वसंख्यायुक्त द्रव्यारंक नहीं है। अतः शब्दार्थंक से एकवचनविभक्ति होती है । इसी प्रकार 'न्रिशब्द:' 'कतिशब्द:' आदि में ज्ञान करना एवं एकवचनान्त निर्देशा का तातपर्य ज्ञान करना चाहिए। द्वित्वविशिष्ट संख्येयार्थ = द्रव्यार्थक द्विवचनान्त ही है।

## २६५ त्यदादीनामः जा३।?०२।

एबासकारोडन्तदेशः स्याद्ध नेंसफी। \% द्विपर्यन्तानामेवेटि: \%। हौ ? द्वार्याम् ३। द्वयो: ₹। द्विपयेन्तानां किम्। भवान्। भवन्तौ। अवन्तः। संज्ञायामुपसर्जनतवे चे नात्बम्, सर्वायन्तर्गणकार्यत्बत्। द्विर्नाम कत्वित्। द्वि:। द्वी। द्वावतिकान्तोडतिद्धिः। हरिवत्। प्राधान्ये तु परमह्हौ, इत्यादि। औडुलोमिः। औडुलोमी। उडूलोमाः। \%लोम्नोऽपत्येपु बहुप्वकारो बक्कव्य:ः। बाह्बादीओोऽपवाद़ । औडुलोमिम्। औडुलोमी। उडुलोमान् ।

इति छढ़न्ताः !

त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एक, द्वि, इन आठ शब्द है अन्त में जिसके ऐसी जो अङ उसके अन्त्य अल् को अकारादेश विभक्ति पर रहते होता है। तद्धित के विभक्तययर्थक प्रत्यय भी पर में रहें, या सुगुम्रत्यय पर हो, वहां इसकी प्रवृत्ति होती है ।

सूत्र में त्यदादि से किम् तक न लेना, किन्तु वार्तिककार मत से द्वि तक ही त्यदादि शब्दा का ग्रहण करना चाहिये। यदि ऐसा न कहते तो भवतु का भवत् के अन्त्र्य तकार को अकारादेश विभक्ति $=$ स औौ जसादि में होकर 'भवान्', 'भवन्तौ' 'भवन्तः'; इन रूपों की असिद्धि होगी :

विमश-वारिंक न' करने पर भी यहां दोष नहीं है, 'भवतु' को त्यदादि शब्द्धों के पूवे में पढ़ाकर दोष का उद्जार हो सकता है। 'स च भवान् च' यहां एकशोष में 'त्यदादीवां मिधः सहोत्तौ यदपररं तत् रिष्यते" से यथाश्रुत गण पाठ में भवत् का शेष रहकर 'भवन्तौ' बनता है, उसकी अब असिद्धि होगी, यह कथन भी उचित नहीं है, ‘कचित्पूर्वशोषोऽपि दइयते" से त्यदादि पूर्वपठित 'भवत्' का भी एकरोष में शोष रहेगा 'भवन्तौ' में दोष नहीं है। झुष्मद् अस्मदू इनकों आध्व यत्व एवं लोप विधान से वहां 'त्यदादीनामः' की प्रवृत्ति नहीं, दोष नहीं है। किम् को कादेशा होता है । वहां भी दोष नहीं है भवत् शब्द के दोष का उद्धार कर चुके हैं । वातिक ठ्यर्थ ही है। यह भाष्योष्टि है वह न करना ।

दि औं, अकारादेशा, ¿ृद्धि, दौ। दि म्याम् अकार, दीर्घन्दाफ्याम् । द्वि ओस् अकार, एत्व अय् रुत्वविसर्ग-द्वयो; । संश्ञावाचक एवं विशेषणीभूतार्थ वाचक द्विराब्द को सर्वादि के अन्तर्गत त्यदादिनिमित्तक कार्य का अभाव होता है, प्राधान्य से प्रसिद्ध द्वित्वसंख्याविशिष्टसंख्येयार्थभतिपादक द्विशब्द ही सर्वादिगण पठित है, महासंक्षा करण से व्यक्तिविशेषार्थ प्रतिपादक संज्ञा वाचक का रूप एकवचन द्विवचन एवं बहुवचन में होता है-द्दि:। द्वी। द्वयः। दो को अतिक्रमण करने वाले दो पुरुष इस अर्थ में द्वि का अर्थ अत्यर्थ में विशेषण है अपधान है $=$ उपसर्जन है, अतः वहां सर्वादिम्रयुक्त, त्यदादिप्रयुक्त कार्याभाव है 'अविद्वि' का रूप हरिवत् है। कर्मधारय में द्विशब्दार्थ द्वित्वविशिष्ट द्रव्य प्रधान है अतः परमद्दौ में त्यदादित्व प्रयुक्त अत्वकार्य हुआ। जिसके बाल तारों की तरह चमकते हो वह उड्डलोमा $=$ ऊषिविशेष उसका अपत्य अर्थ में "वाह्डादिभ्यश्ष" ८।१।९६। से इन्प्रत्यय, अलोप, आदि अच् की वृद्धि, "नस्तद्धित" ६|ช1श1女४ से टिलोप से 'औड़लोमि' इकारान्त शाब्द हुआ। प्रथमैकवचन में औडुलोमिः । औड़लोमी। बहुवचन में-‘ड्डुलोमि ऋषि के पुंस्त्व विशिष्ट अनेक अपत्य (पुत्रो में इन् प्रत्यय को बाधकर 'अप्रत्यय होता है अपत्यत्य पर में रहते पूर्व की भसंश्ञ 'यस्येति सूत्र से अकार लोप बहुवचन में अस् पूर्वसवर्ण दीर्ध, रुत्व विसर्ग-उडुलोमाः। शस् में उडुलोमान्। उड्डुलोमैः। उड्डलोमेम्यः ? उडुलोमानाम् । उडुलोमेषु बहुवचन में, अन्यत्र औकारादि औडुलोम के रूप बनानाः। हुस्न इकार हैं अन्त मे जिनके ऐसा कुछ शब्दों का प्रकरण समाप्त हुआ ।

अब दोर्श ईंकारान्त शब्दों का निर्देंशक के लिए प्रकरण आरम्म होता है :-
बातप्रमीरिस्युणादिस्तूत्रण माङ ईप्रत्ययः स च कित्। वातं प्रमिमीते बातप्रमीः । दीर्घोज्ञसि च । वातप्रन्यौ । वातप्रन्यः । हे वातप्रमीः । अमि पूर्वः। बातप्रमीमू | वातप्रम्यों ! वातभ्रमीन्न वातप्रन्या। चातप्रमीभ्याम ३। वातप्रन्ये । बातप्रम्यः ₹ । वातप्रक्योः। वरतभ्रन्याम्—दीर्घत्वान्न नुट्। ही तु सवर्णदीर्घ: बातप्रमी। बातप्रमीषु। एवं ययीपप्याद्यः। यन्च्यनेनेतित ययीर्मागः। पाति

लोकमिति पपी：＝सूर्यः। यापोः किद्द हे चेति ईप्रत्ययः। किबन्तवातपमी－ शब्दस्य तु अमि शसि ङो च विशेष：। वात्रभ्यम्। वातप्रम्यः। चातप्रस्ये। ＇एरनेकाच＇इति वह्यमाणो यण् । प्रधीवत् । बह्：श्रेचस्यो यस्य स बहुश्रेयसी। दी़्घड्यन्तत्वाद्द धल्ड्याबिति सुलोपः।

वायु वेग से दौड़ता है उसको，या शृद्धरहित हरिण को वातभमी कहते हैं। न्युत्पत्ति वातम्＝ वायु का इी़्र गति से प्रमिमीते $=$ नापने वाला इस अर्थ वातप्र उपपदयुक्त＇मा＇धातु से ईप्रत्यय वह कित है，तन्निमित्त आकार लोप＝वातपमी में उपपद तत्परुष समास है। वातममी स् रुव्वविसर्ग वातप्रमीः। योगरुढ मृगविशोष अर्थ में प्रसिद्ध है। औ जस् में प्राप्त पूर्वसवर्ण का निषेध ‘दीर्घाज्जसि’ ने किया अतः यग् आदेश है। अम् में पूर्वहूप ‘अमि पूर्वः’ से हुआा । षष्ठी के बहुवचन में यह हस्वान्त नहीं है，अतः आम् को नुट् न हुआ यणादेश। सप्रमी विभक्ति के एक बचन में＇अकः सवर्णे＇से दोर्घ होकर＇वातपरी’।
＇ईंदूतौ च सप्रन्यर्थे’ सूत्र के भाष्य से सप्रमी के एकवचन में इसका एवं＇ययी’ आदि दीर्घ ईकारान्त के रूप ही नहीं होते हैं，अनभिधान है，या होते हैं तो दीर्घ न होकर यणादेश से वातप्रफ्यि＇ययिय＇＇पचिय＇रूप वातप्रमी के सढहा है ।

मार्गार्थक ययी की सिद्धि इस प्रकार है－प्रापणार्थक＇या＇धातु से करण अर्थ में ईप्रत्यय है， वह कित् है एवं प्रकृति का ईप्रत्यय में द्वित्वादि कार्य＇ययी＇एवं रक्षणार्थंक＇णा＇से ईपत्यय कर्ता में，द्दित्व कित्व आकाई लोप सूर्य अर्थ में＇पपी＇बना। यदि＇वातप्रमी＇श्रब्द किप् म्रत्यय कर किनन्त मानेंगे तों＇सनाधन्ताः＇से धातु संज्ञा होकर एरनेकाच् सूत्र से अमि पूर्वः शस् में पूर्व सवर्ण दीर्ष डि में सवर्ण दीर्घ，इनको वाधकर याादेश ही ईकार को होता है। प्रधो के समान किनन्त वातपर्मा के रूप हैं।

बहुत श्रेष्ट स्तियें है，जिसके वह बहुश्रेयसी है। अनिशय प्रशस्य अर्थ में प्रास्य सुबन्त से दिवचन विभज्य（ ५।३।५७）से ईयसुन् प्रत्यय हुआ है। प्रशास्यस्य शः ।（५｜३।६०）से श्र आदेश，श्र इयस्，टटलोप＇टे：＇से प्रात्त था，किन्तु प्रकृतिभाव से वाध हुआ । प्रकृतिभाव विधायक सूत्र＂प्रकृत्येकाच＂（६।子－१६३）। गुण श्रेयस् प्रत्यय उगित होने से उगिदन्त को खी अर्थ में उगितश्व से हीप्－श्रेयसी उसके अर्थ में विशोषण बहुत है अतः उससे भी हीप् बहुवचन में＇वह्यः श्रेयस्यो यस्य सः＇वहां बहुवीहि समास＂ख्⿰ियाः पुंवव＂से पुंवद् भाव，＂ईयसश्न＂से कप् का निषेध，＂गोख्⿰⿰\zh9丿ियो＂＂से हस्व प्राप्ष था उसका＂ईयसो बहुहीहेनेन＂ एस वार्तिक से निषेध हुआ－‘बहुश्रेयसी’ शब्द पुंट्लिन，है। प्रधमा ए० व० में सु के सकार का हल्ञ्याब् से लोप बहुश्रेयसी रूप है।

## २६६ यू स्रचाख्यौ नदी श।८। ३।

 ब्याख्यस्योपसर्जनत्वेऽपि नदी़वं बक्तन्यमित्यर्थ：।

दोर्ष ईकारान्त，दोर्ष ऊकारान्त नित्यस्तीलिए，शब्द की नदी संज्ञा होती है। परन्तु बनुश्रे－ यसी शब्द हीवन्त पुंश्लिक है，नित्यस्सीटिक्ग नहीं है，सूत्र से नदी संज्ञा प्राप्त नही इसकी， हस लिये वार्तिककार कहते हैं कि प्रम（समास के पूर्व सीवाचक रहें समास के बाद अन्य पदार्थ में विशोषणीभूत होने से उपसर्जन श्रेयसी का अर्थ हुआ तो भी नदी संश्ञा तदन्त की

होती है। श्रेयसी शब्न नित्यस्नीलिद्ध की तो नदी संज्ञा है, वह नदी संश्रा तदन्त की होती है । वृत्ते: पूर्व विद्यमानं नित्यस्झीत्वमादाय तस्यार्थान्तरोपसंकमे = उपसर्जनत्वेडपि नदीत्वं वक्तन्यमित्यर्थः। वातिंक में च शब्द्र से अनुपर्जन का ग्रहण है, गौरी आदि अनुसर्जन की भी नदी संश्ञा होती है। अवयवस्य नित्यस्त्रीत्वात् नदीत्वमित्यर्यं।

## २६७ अम्नार्थनयो हैसनः ज३।?०७।

अम्बतर्थानां नघन्तानाध्घ हस्व: स्यात् सम्बुद्धो। हे बहुश्रेयसि। शसि बहुश्रेयसीन् ।

जननी रूप मातृ अर्थ वाचक शब्दों का एवं नदी संशकान्त शब्दो का अवयव अन्त्याच् का हस्व होता है सम्बुद्धिसंश्रक प्रत्यय पर रहते। सम्बोधन में ईकार का हस्व इकार हुआ, हे बहुश्रेयसि । इस सूत्र पर भाष्य वार्तिक से तलूम्त्यंग्यान्त का वेद में ठि या सम्बुद्धि में विकल्प हस्व हॉता है। शस् में पूर्वसवर्णंदर्घ एवं नकारादेशे से बहुश्रेयसीन् ।

## २द६ढ आणा नद्याः ज। १।? ? २।

नघ्यन्तात्परेषां ङितामाडागम: स्यात्
नघन्त राब्द से अव्यवहित उत्तर ङकारेत्संश्ञक प्रत्यया को आट् आगम होता है । बहुश्रेयसी आ ए, बहुश्रेयसी आ अस् नहुश्रेयसी आ उस् ।

## २६९ आटश्न ६।?19०1

आटोडचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् $\mid$ बहुश्रेयस्यै। बहुश्रेयस्याः। बहुश्रेयस्याः । नद्यन्तात्परत्वानुट् बहुश्रेयसीनाम्।

आट् से पर अच् रहें तो दोनो के स्थान में वृद्दिरूप एकादेश होता है।
२-आ ए की वृद्धि ऐे हुई, यण्। २—अ भा की बृद्धि आ हुई यण् ३—ला की वृद्धि अ यण् वहुश्रे यस्यै। बहुश्रेयस्याः 1 षष्ठी बहुवचन में नघन्त से पर आम् को नुट् हुआ ।

विसर्शा-लाघवार्य ‘आण् नदाः’ वहां ‘अण् नघाः’ सूत्र कर अट् आगम करेंगे। आटश्र्व बहां 'अटश्व' न्यास करेगे, क्या दोष है श 'अस्वप् अ स् हसति’ सकार को रुत्व-उत्व अस्वप् ब उ यहां उकार पूर्णवर्तीं अकार अट् का है यहां वृद्धि अटश्न न्यास में होगी उसको रोकने के लिए आटश्र है, तो अट् 'भागम में ‘बहुश्रेयसी अ ए' यहां वृद्धि न होगी अतः, आट् करना उचित है तव अस्वपो हसति की सिद्धी हुई।

## २७० डेराम्नद्याम्नीक्यः ज।३।? ?६।

नद्यन्तादाबन्तानीशब्दाश केराम् स्यात्। इह परत्वादाटा नुट् बधधते। बहुश्रेयस्याम। शेषमीप्रत्ययान्तवातप्रमीवत्। अङ्यन्तत्वान्न सुलोप:। अतिलद्द्मीः। शेषं बहुश्रेयसीवत् । कुमारीमिच्छछन्, कुमारीवाचरन् ्राह्मणः कुमारी । क्यजन्तादाचारकिबन्ताद्वा कर्तरि किप्। हल्ड्यादिति सुलोप: i

नघ्दन्त, आबन्त, एवं नीशाब्द से पर छि के स्थान में भाम् आदेश होता है । घहुश्रेयसी fि (ह) यहां अट् प्राप है, एवं अाम् आदेश प्राप्त है, ‘येन नाप्राते’ न्यास से सर्वंथा निरवकाश आम् ने आट् आगम का बाध किया, यदि यहां पूर्न में अट् करें कें तो नधन्त बहुश्रेयसी से अव्यवहित

उत्तर निर्दिइयमान ङिविभक्ति नहीं रहेगी, आट् का मध्य में ठ्यवधान होगा। आम् कर के बहुश्रेयर्सी आम्' यहां आट् प्राप्त है, एवं आम् को नुट् आगम प्राप्त है, 'विप्रतिषें' से परत्वात् आट् ने नुट् का बाध किया, आट् आगम कर 'बहुश्रेयसी आा अन्’, यहां आटश्व से वृद्धि एवं यण-‘‘बहुश्रेयस्याम्'। यहां आम् के बाद आट् नुम् का बाध्यबाधकभात्र का विचार है। आम् तो अपवादत्वात् सर्वप्रथम ही होता है।

अतिलक्ष्मी में ईकार उणादि ईपत्यय का है, डी का नहीं है। इसके बहुश्रेयसी सद्टरारूप होते हैं। अतिलक्ष्मी: = लक्ष्मी को छोड़ कर चला गया वह्ह। खीलिद्ध कुमारी शब्द से 'वयसि प्रथमे' सूत्र से होप् प्रत्यय कर वना है। कन्या कुमारी का अर्थ है। नित्य स्रीलिद्ध से नदी संज्ञा इसकी है। कुमारी की इच्छा करने वाला इस अर्थ में द्रितीयान्त कुमारी से 'सुप् आत्मनः क्यच्' से क्यच्, विभक्ति लोप अकार को 'क्यचि च' सूत्र से इकार, दीर्घ 'कुमारीय' धातु से किप् अकार लोप यकार लोप धिप् सभी वर्णो का लोप कुमारी राब्द पुंलिद्ध है, इच्छा कर्ता नाह्मण है। अथवा प्रातिपदिक कुमारी शब्द से "सर्वप्रातिपदिकेम्यः किब् वा वक्तन्यः" से किप् तदन्त धतु को नाम= प्रातिपदिक बनाने के लिए 'किप् च' से किप् । इसका अर्थ कुमारी की तरह आच्चण करने वाला नाह्मण । क्यजन्त कुमारी या किबन्त कुमारी शब्द प्रातिपदिक पुंद्धिध्ध हो तो भी वह जात धातुत्व का त्याग नहीं करता है। यहां 'प्रथमलिछ्न' वार्तिक से नदीसंशा, सकार का लोप कुमारी बना । "क्रिबन्ता विजन्ता धातुत्वं न जहति"।

## 

भ्रुप्त्ययान्बस्य इवर्णोवर्णांन्नस्य धातो ज्ञूं इंयघ्य चाझस्लेयदुवङो। स्तोऽ-
 प्राप्ते ।

अजादि प्रत्यय से अन्यवहित पूर्व श्रुप्रत्ययान्त, इवर्णान्त धातु, उवर्णान्त धातु तथा प्रातिपदिक अ्नृ शब्द को इयड् उवड् आदेश होता है । स्थानकृत आन्तरतम्य = सादेइय से इकार को इयह्, उकार को उवड् होता है, यहां स्थानी एवं अदेश के आदि अक्षर का रिष्ठठ्याख्यान आन्तरतम्य है। कुमारी औ कुमारी में धातुत्व अक्षुण्ण है, किबन्त विजन्त धातुत्व का त्याग नहों करते हैं। हससे हयब् आदेश प्राप्त है उसको बाधनार्ध सूत्र करते हैं।

चिमर्श-मूल ग्रन्थ में 'इति इयहि प्राप्ते' यह लिखने का अभिप्राय यह् है कि धानु को उच्चारण करके विर्थीयमान कार्य धातु से विहित प्रत्य्य पर में रहे तब ही होता है-"धातोरुच्यमान कार्यं तत्पत्यये अवति" यह परिभाषा है, यहां तो प्रातिपदिक कुमारी से औ विभक्ति है, अतः इयह् की प्राप्ति ही नहीं है, इसका कथन यहां उचित नहीं है वह परिभाषा अनित्य है, "औणहत्र्य" प्रयोग में हन् के नकार को तकार निपातन से होता है । उस पर भाष्यकार कहते हैं कि यहां ‘हनस्त’ सूत्र से तत्व सिद्ध ही है, यदि पूर्व लिखित परिभाषा रहती तों यहां धातु विहित प्रत्यय नहीं, तकारादेश सूत्र से पाप्त नहीं। "सिद्धमत्र त₹्वम्" यह भाष्य असकत हांता है, अतः यह परिभाषा नहीं है, अथवा है तो अनित्य है, इस गूढाराय को हृद्य में रख कर लिखा है "इतीयहि माप्ते" इति। परिभाषा में तरप्रत्यये का अर्थ है -धातु विहित पत्यत्ये ।

## २७२ एरनेकाचोडसंयोगपूर्वस्य ६।४ा८२।

धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य इवर्णस्तद़न्तो यो धानुस्तद्नन्तस्यानेकाचोठङस्य घण् स्यादजादौ प्रत्यये परे। इति यण् कुमार्यौं। कुमार्यः। हे कुमाूँ।

अमि शासि च। कुमार्यम् । कुमार्यः। कुमायाँ। कुमार्याः ? । कुमारीणाम । कुमार्याम् | प्रधीः । प्रध्यौ, प्रध्य:, प्रध्यम् | प्रध्यः । उन्नयतीत्युन्नीः । धातुना सह् संयोगस्य वृशेषणाढि़् स्यादेव यण् । उन्न्यः। हे उन्नीः। उन्न्यन् । छराम् । उन्न्याम् | एवं ग्रामर्ण।:। अनेकाचः किम् । नीः । नियौ। नियः। अभि शसि च परत्वाढियङ्। नियम् । नियः। केराम्। नियाम्। असंयोगपूर्नक्य किम्। सुश्रियौ। यवक्रियौ। छ गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण् नेष्यते छ शुद्धधियो। परमधियौ। कथं तर्हि ढुर्धियो वृस्किकभियेत्यादि ?, उन्च्यते-दुस्स्थिता धीर्येषातामति विग्रहे दुर् इत्यस्य धीशब्दं प्रति गतित्वमेव मास्ति। गतनक्रियायुक्का: प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञाः । वृश्चिकशब्द्स्य बुद्धिकृतमपादानत्वं नेह़ विवक्षितम् । वृत्चिकसम्ब्नधिनी भीरिय्युत्तरपद्लोपो वा।
"धातु का अवयव संयोग पूर्व में न रहें ऐसा जो इवर्ण, तदन्त जो धानु, जिसके अन्त में हो ऐसे अनेक अच् युक्त अद के इवर्ण को यण् होता है, अजादि प्रत्यय पर रबते"। इससे विशेष बाधक को छोड़ कर अजादि में यण् होता है। सम्बोधन से नदी संशक कुमारी का अम्बार्थ सूत्र से हस्व कर 'एड्ह्हस्वात' से सकार लोप हुआ। अन् श्रस् में भी यण् पूर्वहूप्य पू ईस्वर्णदोर्ध को बाधता है।

प्रकृष्टं ध्यायति इति प्रधीः। चिन्तार्थक ध्यै धातु से किप्, 'भादेच' से भाव्व, सम्घसारण, दीर्ध से निष्पन्न प्रधी शब्द तीनों लिक्ष में प्रयुक्त है, नित्य ख्रीलिक्य नहीं है। नदीसंज्ञा 'यूस्र्याख्यौ' से अपापत है। परन्तु धीहाब्द नित्य्यसीलिक्ध ही है। कोष भी इसमें पमाण है-बुदि:-मनीषा-धिषणा धी:-प्रशा-शोमुषी-मतिः से यह नित्यखीलिए है। प्रकृष्ध धीर्यस्य स इस अर्थ में प्रधी शाब्द संपूर्ण पुंद्धिद्ध है। वातिक से नदी संज्ञा। प्रर्धी को अजादि विभक्ति पर में रहते यणादेश होता है । इयङ् की स्थिति न होने से नदी संजा का यहां ‘नेयढुवङ्ड्' निपेध का विषय ही नहीं है। यण् विषय में वह निषेध नहीं लगता है।

एव् पूर्वक नीधातु से किष्, यहां ब्यून्त नहीं हैं अतः सकार लोप की प्राप्ति नहीं है। उत्नीः। उद् के दकार को अनुनासिक से नकार हुआ है। यहां ईकार के पूर्व व्यकन इय का संयोग है किन्तु वे दोनों धातु के अवयव नहीं हे इकार में विरोषण 'धातु का अवयव संयोग पूर्व में न रहे' दिया है वह नहीं है, अतः उन्नी को अजादि विभक्ति पर में रहते निःःक्क यणादेश करना चाहिए। उपरि भाग में ले जाने वाल, या उन्नति करने वाला को उन्नी कहते हैं। गाँव ले जाने वाका जमादार, या सिपार्ड, या भृत्य इस अर्थ में पुंद्धिक्य ग्रामणी शब्द का रूप भी प्रधीववू है।

किप् प्रत्ययान्त ले जाने वाला इस अर्य में ‘नी’ अनेकाच् नहीं है यण् की अप्रप्ति से इयड् आदेशा नियां। नियः। सत्तमी एकवचन में. आम् आदेशा, इयळ् नियाम्। उत्तम प्रकार से सेवा करने वाला सुर्री शब्द किप् प्रत्ययान्त ही धातु के इकार का दीर्ध होता है, सुश्री से सकार का रुत्व विसर्ग सुश्रीः। सुश्री औ, यहां इवर्ण के पूर्व में श् र् का संयोग है अतः यण् की अप्रापि से छयछादेश सुश्रियौ, सुग्रियः । यव मोल लेने वाला = यवकी:। यवक्रियौ । यवक्कियः।

गति संज्ञक शब्द एवं कारक से अन्य पूर्व पद में रहें वहां घवर्णान्त धातु को यण् ्हीं होता है । इस द्राविड़ प्राणायाम का तात्पर्य यह कि केवल झकारान्त धातु रहें, या गतिपूर्वक या कारकपूर्वक छकारान्त धातु रहँं, वहां यण् होता है। केवल का उदाहरण 'निन्यतुः' 'निन्यु,'। हुछा

धीर्यस्य सः शुद्दधी में द्रव्यार्थक धी शब्द का विशोषण भी सत्व्वार्थक है, वह गति या कारक नहीं है। असत्र्वर्थक किया सम्ब्न्धी की गति या कारक संज्ञा होती है। वह यहां नहीं है अतः इयढादेश होकर शुद्धधियौ। शुद्धधियः।
'यदि शुर्द = व्रह्म ध्यायति' इस अर्ध में ध्यान क्रिया में अन्वयगुक्त कर्मकारक शुद्ध है, तो यण् होता ही है। परमधियौ परत्वं मातीति परमः परोपपदक भाधातु से कमत्यय, आकार लोपः परमः उत्कृष्टः। उत्कृष्ट वुद्धि वाला में परमा = उत्कृषा यहां भी सत्त्वार्थक है। अतः यहां यण् नहीं, परमधियौ परमधियः। दुर्ध्यायति अर्थ में दुर असत्व्वार्धक ध्यान कियान्वयी होने से गतिसंज्रक है। अथवा धी का अर्थ ध्यान रख कर दुष्ा धी: = ध्यानं यस्य सः। यहां भी गति संक्कक दुर् है ।

एवं बृथ्थिकात् भयम् अर्थ में भयार्थंक धात्वर्थ क्रिया निमित्तक वृश्चिक की अपादान संशा प्रयुक्त अपादान कारकत्व है। उभयत्र गति एवं कारक पूर्ं में है यण् होना ही चाहिये, इयङ् कैसे किया ?, दुःस्थिता धी यस्य सः। इस अर्थ में "प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप:" इससे 'स्थिता' का लोप है। यहां धी शब्द नुद्दि रुप गुणवाचक है। अतः ध्यान कियार्थ वह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दुर् गतिसंघक नहीं है। गति से भिन्न दुर् पूर्व में रहने से यण् न हुआ । यघपि लुष्त स्थिता तद्वाच्य किया स्थिति रूप निभित्तक गतित्व यहां दूर् में सम्भव है, किन्तु 'उपसर्गाः कियायोगे' यहां योग ग्रहण से यदर्थ क्रिया के साथ जिसका योग रहें तदर्थ किया निमित्तक गतित्व उपसर्गत्व उसर्में रहता है। अन्य किया के साथ योग रहे, अन्य के प्रति गति या उपसर्ग कहा जाय यह् कम नहीं है अकृत में धी शब्दार्थ गुण निरुपित गति के अभाव से यण् न हुआ। वृथ्धिकाव यहां अपादान कारण नहीं है किन्तु बृथ्थिक सम्बन्ध युक्त भय अर्थ में वृथ्चिकस्य सन्वन्धिनी वृथ्थिकसम्बन्धिनी सा चासौ धीः यहां सम्बन्धिनी का मध्यम पद लोप है, वृथ्चिक घट्य्यन्त है, यह कारक नहीं है, धी = बुद्धि गुणस्वरूप है, कारक पूर्क न होने से यण् न हुआ, किन्तु इ्यङादेश हुआ।

## 2७३ न भूषुधियोः छा81く५।

एनयोर्यण् न स्यादचि सुणि। सुधियो। सुधिय इत्यादि ! सख्यासिच्छहति सखीयति ततः किप्, अल्लोपयलोपी, अल्लोपस्य स्थानिवद्भावाद् याणि प्राप्ते को लुप्तं न स्थानिवत्। एकदेशविकृतस्यानन्यतयाऽनङ्णित्वे। सखा, सखायौ, सग्जायः। हे सखीः। अमि पूर्वरूपात् परत्वार्दाणि प्राप्ते ततोऽपि परत्वात् सस्गुरसम्बुद्धाविति घ्रवर्तते । सखायमू। सखायौ। शासि यण्-सख्यः।

सहृ खेन वर्तत इति सखः। वमिच्छ्छति सखीः। सुखमिच्छति सुखीः। सुतमिच्छति सुतीः । सख्यौ। सुख्यौ। सुत्यो। ख्यत्यादिति दीर्घस्यापि म्रहणादुकारः। सख्यु:। सुत्युः। ल्खनमिच्छतीतिति ल्लनः। क्षाममिच्छतीति क्षामीः। प्रस्तोममिच्छतीति प्रस्तीमीः। एषां असिङसोर्यण्। नत्वमत्वयोरसिद्धत्वात्।
 शुषिकयो। शुणिकय:। ङसिबसोः शुणिकय इत्यादि ।

## इतीढन्ता: ।

भू एवं सुधी को यण् नहीं होता है, अजादि सुप् पर रहते। भू: = पृथ्वी। सुधीः=उत्तम रीति से ध्यान करने वाला 'सुधी औ’ यण् का निषेध से इयछादेश। भू को 'ओोः सुपि' से प्राप्त यण् का निषेष किया। मित्र की इठ्छा करने वाला अर्थ में द्विती गन्त सखि श्रब्द से इच्छार्थक क्यच् ( य) अकृत् सू० से दीर्घं सर्बीय से किप् अलोप, यलोप, यहां अकार का 'अतो लोप:' से लोप हुआ है उसका स्थानिवद़ाव से अच् परत्व ज्ञान से यणादेश ईकार को प्राप्त हुआ, किन्तु "किल्उगुपथात्व-
 हुआ, अनतः यग् न हुआ।

हस्व ₹कारान्त सखि को जनङ् एवं हैस्वेकारान्त से पर सर्वनामस्थान को णिद्दद्राव का विधान है यहां तो कृतदर्वान्त सखी है वे कार्य न होंने चाहिये किन्तु 'एकदेराविक्दतमनन्यवत' न्याय से दर्घ विकार हुआ है, अधिकतर वर्ण अविकृत है अतः सखी को भी वे दोनों कार्य होते हैं। सम्बोधन भी हे सखीः। अम् विभक्ति में पूर्कूप को बाध कर 'एरनेकाच्' से यण् प्राप्त है पर होने से, किन्तु पर यण् से भी पर णिद्वन्द्राव है, तं्र्रयुक्त ईकार की ऐ वृद्धि, अय् आदेश से 'सग्बायम्' रूप सिद्ध हुआ । शस् में यणादेश से सख्यः।

ख = ₹न्द्रिय । इन्द्रियों के साथ रहने वाले को सर कहते हैं। सह को सादेश है । उसकी हच्छा करनं वाला उस अर्थ सखीय बना। उससे किम् अकार लोप, यकार लोप सखीः। सुख की इच्छा करने वाला-सुखीय से किप् अकार लोप यकार का लोप से सुखीः। पुत्र की इच्छा करने वाला में सुत्ताय ंने कित् पूर्ववत् कार्प्य से सुताः। औौ विभक्ति में इनको यणादेश होता है। स्यत्यात् में दीर्घ खी का ब्य में अनुकरण है, अतः पूर्बोक्त में ङसि हस् में उकारादेश से सस्युः। सुख्युः। सुत्युः।
 बना डिलीयान्त से क्यच् = य इकार का दीर्घ से ल्नीयु-चिपि अह्धोप यलोप से ल्बी:=कटे हुए की इच्छा करनें वाला। 'क्षै त तकारको मकारादेश का सूत्र है-क्षायो म?' ऐैको आकार ‘अदेच' सूत्र से हुआ । क्षंम क्यच् आदि कार्य से क्षामीय किप् अलोप यलोप से क्षार्मा:=क्षीणग्तस्त्तु की ₹च्छा करने बाला । प्र्त्तामम् ₹च्चति अर्थ में प्रस्तीमीय से किप् अकार यकार लोप प्रस्तोर्मी: = ध्वनित

 विर्धायमान म असि: हैं होने से उत्व से प्रस्तीक्गुः। शोषणार्थक जुु् से 干. प्रत्यय, 'जुपः कः' से, तकार को कादेश करके शुष्कमिच्छति क्यजारि स्रुऽ्कीय किप् आकार यकार लोप से शुष्काः। औ! पवं जस् में ₹यङ्। ङसि एवं बस् में इयङाटेरा हुआ।

दीर्शे ईकारणन्न शब्द समाण्त
कल्य्याग कर्तो शिव जी इस अर्थ में इन्नु का हरिवत् रूप होता है। इस प्रकार विष्णु वाय्व भानु आदि के हूप पूर्वमूत्रों के आधार पर याद करना चाहिये।

## 20४ तुज्वस्कोष्टुः ज1?1?:91

कोष्टिस्तृजन्तेन तुल्यं वर्तते असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे। कोष्डुशबढ़्य स्थाने कोष्ट्रशबद्ध: प्रयोक्त०्य इत्यर्थः।

कोष्टु रबब्द तृजन्तशाब्द के रूप को प्रात होता हैं, सन्नुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान पर में रहते : कोष्टु गब्द के ₹्थान में कोष्टृ श़ब्द का प्ययांग करना चाहिये ।

## $\varepsilon$ सि० कौ०

विमार्शो-रोधनार्थंक या आत्हानार्थक, कुश से तुन् प्रत्यय खकार को घकार टुत्व गुण से कोष्टु शब्द है। कोशति = आह्हयति, रोदिति वा कोष्टु: = सियार का वाचक है। तुन्प्रत्ययान्त एवं तृच् प्रत्ययान्त एकार्थ सिद्र ही है, यह्ट केवल प्रयोग नियामक हे-सर्वनास न्धान में केवल नृजन्त का ही प्रयोग करना। एवं 'स्खियान्च’ सूत्र से स्रीलिख्य में तृजन्त कोष्टृ शब्द का ही प्रयोग करना। वष्ध्यमाण सूत्र से अजादि तृतीयादि विभकि में तुजन्त तुन्नन्त उभय कोंह्टु एवं कोष्ट का ही प्रयोग करना, इस प्रकार तुज्वद्धाव विधायक तीनो प्रयोग नियमार्थ ही है।

अतिदेश सूत्र सात प्रकार के होते है—ः निमित्तातिदेश-पूर्ववत्सनः। २ व्यप₹ेशातिदेशाआघन्तवदेकर्मिन् । ३—तादात्म्यातिदेश-स्रवामन्त्रिते पराझ्भवत्त्वरे । ४—रूपातिदेश-शुज्नत् कोष्टु:। ५-श्रास्नातिदेशे, -कालेन्यो अववत्। ६-कार्य्याति तिदेशा-सी पुंवत् । प्रक्टत में रूपातिदेश ही है। तुज्वव् में तृतीयान्त से सदृशार्थ में ‘नेन तुल्यम्’ से वति प्रत्यय है।

## २ज५ ॠतो ङिसन̈नामस्थानयो: जाइ।? ?०।

## ङं। सर्बनासस्थाने च परे ॠद़न्त₹्याङ्स्य गुणः स्यात्। इति प्राप्ते

ऋकारान्त अब्न के अन्त्य अल को गुण होता है, डि या सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्य़य=सु औ जस् अम् औट् पर में रहते। कोष्टृ सु यहां गुण प्राप्त इस़से हुआ, किन्तु -

## 

छृढ़न्तानामुशनसाद्दीनiं चानङ् स्याद्सक्बुद्धौै सौ परें
फकारान्त शान्द, उर्रानस, पुरंदंसस्, अनेहस्, इन चाब्दों के अन्ट्य अल् को अनउांश
 स्। अनब में अकार ङकार की इत्संइल लोप होता है। गहां ककार के स्वान में केषल अभ्मात्र का विषान न होने से 'जरण् रपर:' की प्राप्रि नहीं है।

## २09 अपत्तन्वृच्च्नसुन

अबाढ़ीनागुपधागा दी़र्घ: स्याद् असम्बुद्धो सर्वनामस्थाने परे। नपूत्रादिग्ण वं ठ्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थभ्। तेन पित्त्रभातृपभृतीनां न। उदूगातृ द्सस्य तु भवः्येव, समर्थमुत्रे 'उद्दूगातारः' इति भाष्यप्रयोगात्! कोश्रा को प्रारो। कोश्राः । कोप्टारस् कोप्रारी | कोष्टून्त ।

अपश्शब्द, तृन् प्रत्ययान्त, वृच् प्रत्ययान्त, स्वस, नप्तु, नेष्ट, ववष्टृ, क्षत्तृ, होनृ, पोतु, प्रश़ात्तृ इन जब्दों को उपवा का दीर्ध होना है, सम्नुडिड मिन्न सर्वनामस्थान संज्ञक पत्यय्य पर गहने। दीर्व सकारलोप नकारलोप से कोष्टा। औ विभकित में तृज्वट्माव, गुण, उपथादीर्ध-कीपरो। गुण ऋकार स्थान में रपर अर् हुआ है। तृष्वह्दाव जस्, अम् औट् में गुण एवं उपधादोर्व शास् में तुजबद्भाव अपात्त है, प्रथमयो:, से पूर्व सवर्ण दीर्घ ऊकार दीर्ध से स को न् कोप्त्। पूर्व में वर्णन कर चुके है-

उणादि में दो पक्ष है-उनमें व्युत्पत्ति पक्ष में "अप्त्वत्त्च्च्वस्तॄणाम्" हतना सूत्रमात्र से हृसिद्धि हो सकती है। पुनः सूत्र में कियमाण नبृ आदि शब्द गह्रण नियमार्थ है-
＂उणादिनिषपन्न तृन् या तृच् प्रत्ययान्त शब्दों की उपथा का दीर्घ हो तो सूत्र में पठित शब्दों के （ नपृ आदि ）सम।नानुपूर्वं से युक्त राब्दों की ही असम्बुद्धिसंजक सर्वनामसंजक प्रत्यय पर रहे तो उपथा दीर्व हूोता है। इस नियम से भितृ मातृ भ्रातृ इनका तृजन्त होते हुए भी दीर्ध न हुआ। ऋतिवग्रा विशोपवाचक＝उद्र्गातृ शब्द इस सूत्र में पढ़ा नहीं है तो भी भाष्य प्रयोग से इसका दीर्व होता ही है—उद्गातारौं आदि ।

## २७८ नियाष तृतीयादिष्चचि ज1९1९७

## अजानिषु तृतीयादिधु कोष्टुर्वा तृज्वत्।

अच् है आदि अवयव जिनका ऐेसी तृतीयादि विभक्ति पर में रहते कोष्टु शाब्द को तृज्वद्－ भाव विकल्प से होता है। यह भी प्रयोगों का नियमनमात्र करता है। कोष्टृ आा यण् कोष्ट्रा कोट्टि ए यण् कोष्ट्रे। हसि एवं हस् में रूप－

## २ण9 痽त डत ६1？1？？？

अद्वन्तात् असिङसोरति परे उकार एका⿳亠二口शः स्यात् । रपरत्वम् ।
ऋकारान्त शब्द से पर हसि सम्बन्धी या ङस् सम्बन्धी अकार पर रहते ऋकार एवं अकार को उकार एकादेशा होता है। ऋकार स्थानिक अण्रपर होता है। तुज्वन्द्राव पक्ष में कोष्ट् अस्， ऋकार अकार उभय स्थान में रपर उकार उर् हुआ।

## २ढ० गत्सस्य ढाश२४।

रेफात्संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य। रेफस्य विसर्गः। कोष्टु：₹। आभि परत्वात् तुज्वद्धात्रे प्राप्ते। नुमचि रतुज्वद्धानेक्यो नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन \％। कोष्टूनान्। कोष्टरि। कोष्ट्रोः। पच्ते हलाढ़ौ च शम्भुवत् । इत्युदन्ता：

संयोगान्तस्य सूत्र से लोप सिद्ध ही था，यह सूत्र नियमार्थ है，नियमस्वरूप इस प्रकार है－ रफ से पर वर्ण का＇संयोगान्नस्य＇से यदि लोप होता तो वह केनल सकार का ही，अन्य का नहीं। यहां विपरीत नियम－＂संयोगान्तस्स्य＇से सकार का זंधष हों तो रेक से पर ही का＂अन्य का नहीं। यह नियम नहीं होता है，＇पुसान् ख्ञियाः＇（२－२－६७）निर्देंश से। यहां नकार से पर सकार का लोप संयोंगान्त्रस्य से हुआ है। कोष्टु ₹् स् यहां ऋकार अकार को उर् हुआ，र् स् की संयोगसंज। सलोप，विसर्ग－कोष्टु：।

पही के एकनचन में मी कंष्टु：। कोट्टु आम् यहां नुट् एवं तुज्बड्ञाव की एक समय में प्राप्ति है परत्वात तुज्न्द्नाव प्रात हं उसको वाधनार्थ यह वार्तिक है－नुम्，अजादि विभक्ति परक ऋकार कर रफादेश，एवं तुज्नन्नान इनको नुट् पूऱ् विपतिपेध से बाध करता है। यह वार्तिक＇विप्रतिपेध पः कार्यम्’ का बाधक है，पूर्व शाह्न को बलबत्ता प्रतिपादन करता है । नुट् दीर्ष से कोष्ट्नान् । हि में तृज्वन्द्राव गुण से कोषरि । ओस् में．तृज्वद्धाच यण् कोष्ट्रोः। तुज्वद्राव के अभाव पक्ष में हलाद्वि－ विभक्ति पर रहते झान्मु शब्द के तुल्य रूप इसके होते हैं।

१－प्रथमा－कोष्टा कोटारों कोषारः। सम्बोधन－हे कोष्टो，हे कोष्टारौ，हे कोष्टारः।
२—द्वितीया－कोष्टारम् कोषाररं कोष्टून्।
३—तृतीया—कोष्ट्र कोष्नाना，कोष्टुभ्याम्，कोष्टुभिः।
૪－चतुर्थीं－कोष्ट्त कोष्टवे कोष्बम्याम् ，कोष्टभ्यः।

५－पश्चमी—कोटहः कोष्टोः कोटुभ्याम् कोष्यु्यः।
६—षषो－कोट्ह：कोषो：，कोग्र्रो：कोष्वे：，कोष्टूनाम् ।
७－कोष्टरि कोष्टौ ，＂＂कोषुपु ।
हैस्व उकारान्त शब्द समाप्त हुए।


#### Abstract

हूहू：। हूह्बौ। हूह्न：i हूहूम । हूह्बौ। हूहून्य । इत्यादि।। अतिचमूशब्दे तु नदी－ कार्य विशेषः। हे अतिचनु । अतिचम्बौ। अतिचम्बाः। अतिचस्वाः। अति－ चसू नाम्। अतिचम्वाम्। खलपू：।


ऊकारान्त यह राब्द गन्धर्व वांचक है। हूहूः। औौ में पूर्व सवर्ण दीर्घ का ‘दीर्षाज्जसि’ ने बाध किया，यण्। चमू सेना का नाम है †ं नित्य स्रीलि⿸尸匕⿱㇒日勺心 है। नदीसंझा होती है । सेना को छोड़ कर गया हुआ जो उसको अंतिचमू कहते हैं चमूम् अतिकान्तः। द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ। चमू झांब्द नित्य स्रीलिन्न है，उसमें स्थित नदीवंवे का उपसर्जन होने पर भी अभ्रयण होता है।
 प्रयुक्त कार्य्यं इसमें होते है । सम्बोधन में＇अम्बार्धनद्योः＇से हैंवः हुआ । स् लोप से हे अतिचमु । ＇आण् नघाः＇से आट्，वृद्धि यण् अतिचम्बैं। नदी़ संज्ञा निमित्तक नुट् अतिचमूनाम्। नदी प्रयुक्त डि को अम् आट् वृद्धि से अतिचन्वाम्।
＇खलं पुनानि＇खल पू：＝दुष को पवित्र करता है वह । यह हिषप्रत्ययान्त है । खलूू औ।

## २く！ओ：सुरि छ।धा८६।

धात्वचयवसयोगपूर्वो न भवति च उवर्णस्तद़न्तो यो धातुस्तद़न्तस्या－ नेकाचोऽह्नस्य यण् स्याद़जाढ़ौ सुपि।

ऋ गतिकार केतरपूर्वपदस्य चण् नेष्यते ऋ। खलव्वी। खलव्व इत्र्यादि । एवं सुल्वादगः। अनेकाच：किम्। ल्धः । तुषौ। तुवः।

धर्वनयवेति किम् । उल्ल्：। उल्ल्त्वौ। उलल्वः। असंयोगपूर्वस्य किम्। कटप्रुचौ। कटम्रुवः। गतीत्याधि किम्। परमलनुतौ। सुति किम्। ल्लुलु－ वतुः। स्वभू：। न भूसुधियोः। स्वभुवौ। स्वभुवः।
＂भातु का अवयद संयोग पूर्वं में न रहे ऐेसा उकार वह है अन्त में जिसके ऐसा जो धानु वह है अन्त में जिसके ऐे स्सा अनेक₹ अच्वपित अद्ध को यव् होता हैं，अजादि सुप् विभक्ति पर में रहते＂।＊गति एदं कारक से अन्य पूर्रूद रहे वहां यग् नहीं होता है। ओं विभक्ति परक खलवू के ऊ को गण् सलत्वी।

अच्छी तरह जो काटता है उसकों मुर्क्र कहते हं－सुपु नुनाति＝छिननत्ति ₹ति सुलः । इसके रूप सलूू समान है। एकाचृ केषेल रहे हहां उउट् उुवाँ।

उल्टू में ऊकार पूर्वं धातु के दर्ण दूय का संयोग नहीं है अतः यण्। विछौने की ओर चलने वाले को＝कटप्रृ कहते हैं। यहां ऊकार के पूर्व् प् एवं रेफ दोनों धानु के अवयन संयुक्त पूर्व में है
 ममास में परम शब्द गति संब़क नहां है । यहां परम शब्द प्रातिपदिकार्थ मान्र ही का वाचक

है। 'बउुुनतुः' में तस् स्थानिक अतुस् सुप् ्नहीं है। आप ही उत्पन्न होने वाला अर्थ में स्वं भवतीति स्वभृः। द्विबचनादि में प्राप्त यण् का 'न भूसुधियो:' से निषेध यहां ओः सुपि' से यण् प्राप्त था वह न हुआ। उवडादेश स्वसुरौं आदि।

## २८२ वर्षांक्यश्व ६। $1 \%$ 1. $\% 1$

अस्योवर्णस्य यण् स्यादिच सुपि । वर्षाम्नी। बर्षाम्वः। हुम्सवतीति हृम्भू:। "अन्दूदृम्भूजम्बूकफे ल्बकर्कन्धूदिधिषू"। (उ० सू० ह३) इत्युणादिसूत्रेण निपातितः। छं्म्व्वो। हृम्भवः। हुम्भूम्। हम्न्वौ। हम्भून्। शेषं हूहूवत्। हृन्निति नान्ते हिंसार्थऽठच्यये भुवः किप्। हन्भू:। ₹ हन्करुन्नपूर्वस्य भुवो
 दी़र्घपाठे तु कर एव कारः, स्वार्थिकः प्रज़ाच्चण्। कारंच्चौ। कारस्वः। "पुनर्भूर्यौगिकः पुंसि"। पुन**्बौं इत्यादि । हम्भूकाराभूशबद़ौौ स्वयंभूवत्। इत्यूदन्ताः।

अजादि सुप से अव्यवहित पूर्व वर्षाभू शब्द के अन्त्य अल् को यण् होता है । प्रथमा एकवनन में वर्षाभू: = बरसात में उत्पन्न होने वाला मेढक । द्विवचन में ‘वर्षाभू औ’ यहां यण् प्राप्त था इको यणाचि से उसको वाध कर, ‘र्रधमयोः’ से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसको ‘दीर्घाजसस’’ ने बाध किया, ओः सुपि से प्राप्त यण् को 'न भूसुधियो’' ने अवरुद्ध किया, 'अचि श्नु’ से प्राप्त उवङादेश को इस सूत्र ( वर्षाम्वश्च) ने बाध कर यणादेशा किया-वर्षाम्वौ आदि। गुंथता है वह दुम्भू: '६भी ग्रन्धे' धातु से उणादि कूत् प्रत्यय हुआ है द भू निपातन से पूर्व को मान्तत्व है। वृम्भू: = ग्रन्धकार $=$ गूंधने वाला अर्थ है, पुस्तक का रचयिता अर्थ नहीं है। पन्नों के गूंधा हुआ को अन्थ कहते हैं : पत्ती को बोधन करने वाला पत्त्र शब्द लाक्षणिक छोकर चिट्टी को भी कहता है तथैव यहां भी च्यवस्था करनी चाहिए।

हिंसा अथं में ‘दृन्' नान्त अव्यय है वह यदि पूर्व में रहे तो भू धातु से किप् प्रत्यय कर द्न्भू: = हिंसा से जन्मा हुआ अर्थ है। दुन्भू:। दून् कर पुनर् इनमें से कोई जाव्द पूर्व में रहे तब परवर्ती भू के उकार को यणादेशा होता है अजादि सुप् पर रहते। रूप मूल में उक्त ही है।

यदि कार पूर्वक भू है तो करोति ईति ‘करः' पचादि अच्। कर एव 'कारः' यहां ‘‘्रझादिम्यश्स’ से स्वार्थिक अण् आदि वृद्धि अकार लोप कार पूर्वक भू धातु में भी यण्। कर, कार दोनों वार्तिक में पठित है उस मत में कर या कार एक ही पठित है आदि ऋपियों का मतभेद से यह लिखा हैं।

विमर्श-‘‘्वाथिकः' में सौवार्थिक होना चाहिए एच् क्यों नहीं हुआ? यथा वैयाकरणः, सौवश्थः, में ऐच् हुआ तथैव यहां भी प्राप्त है ?, दारादि गण में स्व शब्द का पाठ हैं। वहां तदादि विधि से ख्व है आदि में जिसके इस अर्थ से केवल स्व में व्यपदेशिवद्राव से ख्वयं स्व के आदि में मान कर ऐच् करना। अन्यत्र स्वाद्धि शब्दों का ग्रहण से स्वाध्याय, स्वग्राम इनकों ऐच् आगम होता ही पुनः एच् के लिए द्वारादि गण में इन दोनों का पाठ व्यर्थ होकर वे ज्ञापन करते हैं कि के "स्वशब्दादि को एजागम हो तो खवाध्याय एवं संग्राम शब्द सम्बब्षी ऐच् को ही" अतः यहां ऐच् न हुआ।

कार शब्द अनेकार्थक है -वध्य-निश्रय-यत्न-किया में। करभू:= हाय से उत्पन्न। पुनर्मू:= फिर से उत्पन्न होने वाला। पुनभूरू रूढढ भी है। नित्यस्लीलिए में उसका प्रयोग होता है पुनर्भू: =

फिर व्याही हुई स्री। यहां यौगिक माना है-पुनः भवति, किप् म्रत्ययान्त है । दृन्भू: = दृष्टि से होने वाला। काराभू: = कारागृह में होने वाला। इन शब्दों में 'न भूसुधियोः' निषेध नहीं लगना है ।

दीर्घ ऊकारान्त शब्द समाप्त।
धाता | हे धातः। घातारौ। धातार, $\%$ ॠवर्णान्नस्य णववं वाच्यम् छ। धातृणाम् इत्यादि। एवं नप्न्रादयः। उदूगातारौ। त्रादिप्रह्रणस्य नियमार्थत्वान्न दीर्घः। पितरो। पितरः। पितरम। पितरो। शेषं घातृवत् । एवं जामातृभ्रां्रादयः । ना । नरौं। नरः। है नः।

अह्मा वाचक ऋकारान्त धातृ ₹ब्द् से प्रथमा एकवचन में सु (स्) गुण को वाध कर ‘ऋदु. शान' स् से अनड् ‘अप्तृन्तृच्' से दीर्घ सकार लोप नलोप धाता। धातृ औ 'ऋतो ङि' से गुण उपधादीर्घ धातारौ। धातारः। धातृ आम् नुट् 'नामि' दीर्घ यहां नकार को णत्व अप्राप्त है, णत्व में निमित्त 'रेफ या पकार' इनमें यहां कोई नर्हीं है, इस लिए वार्तिककार ने वार्तिक किया कि-ऋवर्ण से पर नकार को णकार होता है। धानृण्णाम् ।

यह वातिक सभी णत्वविधायक सूत्रों के साथ सम्बद्ध हैं। 'नृनाम' यहां तो इस से णहव नहीं होता है समानपदस्थ = एकपदस्थ में ही इस वारिंक की म्ववृत्ति है। यहां नृ एकपद नाम एकपद है। समास करने पर भी अन्तर्वतिनी विभक्ति से प्रत्येक को भी पदत्व है, समान पद्द का विवरण प्रथम कह चुके है। ऋकार में वर्णावयवत्वेन भासमान रेफ को स्वतन्त्र रेफ समान लेने पर यह् वारिक प्रयोजन रहित है। परिभाषा "वर्णकदेशे वर्णंग्रहण्येन गृह्यन्त्त"। इस परिभाषा स्वीकार में अनेक मतभेद है। अतः वातिक का प्रारम्भ किया है। यदि तु 'तृप्नोति' में णत्वनिषेघार्ध क्षुम्नादिगण में पाठ करने से ज्ञापन करेंगे की "त्रववर्ण से पर एक पद में स्थित नकार को णकारादेश होता है" तन वार्तिक अनावइयक ही है।
‘न पतन्ति पितरः नरकं यस्योतपत्ता’ इति नप्तृ-जिनकी उत्पत्ति होनेपर दिबङ्ञत पितृगणपिता पितामह-प्रपितामहादि + नरक को नहीं जाते हैं, उसको नप्ता कहते हैं一पौत्र या दौहित्र। 'जन्चजन्यः पुमान् नप्ता' कोप है, पुत्र का पुत्र, या कन्या का पुत्र। भाषा मे 'नाती' कहते है । समर्थ सूत्र पर 'उव्गातारं'' भाष्य प्रयोग से नप्त्रादि नियम यहां नहां लगता है, अतः ढीर्घ होता है, अव्विग् विऐोष इसका अर्थ हैं। पाति-रक्षति पिता-रक्षक अर्थ है। योगरूढ से बाप वाच्चक पितृ शाब्द प्रसिद्ध है ! या पितृ शब्द जनक में रूठ भी है। यौगिकार्थ की विलम्ब से उपस्थिति होती हैे रठढ्यर्थ की झीघ्रोपस्थिति होती है "नड़ियोंगापहारिणी़", यह वचन अन्तरक परिभाषा मूलक हं अपूवर्वे नहां, प्रकृत्यर्य प्रत्ययार्थ अनुसन्धान में विलम्ब होता है एतावता उसमें बहिरहत्व है। समृतिकार ने अनेक पितृ पदार्यों का वर्ण्न किया है। रक्षका, जनक, ऋणदाता, श्वसुर, ऋण का दाता "पक्षेते पितरः रमृताः। यह्ं न"्नादि नियम से यांगिक तुजन्त है, अतः दीर्ष न हुआ, ₹थानुरोध से यहां न्युत्पत्ति पक्ष ही मानना उचित हैं पितर्रो। जाया-पर्नी, इसमें पति पुन्र रूप से पुनः उत्पन्न होता है। शास्ककार किखते हों "सा वै जाया यदस्यं। जायते पुनः" अपुच्त्ती को जाया नहीं फहते। किन्तु पत्र्नी आढ़ि अन्य शबन्द से वह व्यवहृत होती है। जायम् माति, fिनोधित, मिमीने अर्थ मे जाया मा से टच् प्रत्यय कर के 'या' का लोप करना जामातृ = जामाता = कन्या का पति। भाई अर्थ में भाज् से तृच् जकार का लोप आता। सोदरभाई एक ही माता से उत्पन्न। मातृ एवं दुहित्ट शब्द सीलिक है, वहीं ही व्याख्या

होगी । माता एवं कन्या अर्थ में वे दोनों प्रयुक्त है। पुरुष वाच्चक नृशब्द का प्रथमा में नृ स् अनड् उपधादीर्ध स् लोप नलोप ना, औ में गुण नरौ आदि। सम्बोधन में गुण रूपर स् ्ोोप विसर्ग हे नः । नृ आम् यहां नुट् नृ नाम् दीर्घ वैकल्पक सूत्र-

## २८३ नृ च छा४ا६।

'नृ' इत्येतस्य नासि वा दीर्घः स्यात् । नुणाम् । नृणाम।
नाम् पर में रहते नृ के ऋकार का विकल्प से दीर्ष होता है।
इसी प्रकार ऋकारान्त अन्य शाब्दों के रूप का जान करना चाहिए, शब्द भण्डार के ंचय के लिए। देवर वाचक देवृ, सेव्येष्ट्ट = सारर्थ, यात् = बढ़े देवर की स्नी देवरानी = जिठानी । ननान्द = ननद, देवृ सेव्यब्ट्ट का रूप पुंलिक्ज, पित्ट समान है, अन्य शब्न सीलिक्न प्रकरण में इनके हूप दिखाये जायेंगे। हस्व ॠकारान्त राब्दो का प्रकरण समाप्त हुआ।

कृत अनयोरनुकरणे 'צकृतिवदनुकरणम्’ इति चैकत्पिकर्मिदेशादित्वे रपरत्वस्। कीः । किरो । किर:। तीः। तिरौ। तिर इत्यादि गीर्वत्। इत्वाभावपन्ते तु 'ऋदुशन' इति, 'ऋतो डि' इति च तपरकरणाद् अनब्गुणी न । कः। कराँ। कः। कम्| | कौ। कृन् | का। के इत्यादि | इति ॠदन्ताः ।

दीर्घ ऋकारान्त शब्द्द नहीं है। इस लिए धातु पाठ पठित दीर्घ ऋकारान्त कु धानु का उच्चारग हूप अनुकरण किया है। एवं तॄ धातु का अनुकरण किया है। अनुकरण के विषय में दो पक्ष है 一 प्रकृतिवदनुकरणं भवति $=$ जो मूलभूत शब्द है। उसको प्रकृति कहते हैं $=$ अर्थात् अनुकरण योग्य = अनुकार्य जिसका उच्चारण किया जाय वह अनुकरण है। अनुकरण में अनुकार्य षत्ति धर्म रहता है प्रकृत में अनुकरण किये हुये कह त में धातुत्व का अतिदेश हुआ, अतः '‘छन इढ. धातों:' से इकार, रपर होकर किर् तिर् हुआ विभक्ति के स् का लोप, 'वोंकुपायाः', सू० Cः, ज६ सेंदीर्घ रेफ का विसर्ग से कीः। किरी। । किरः। तीः। तिरौ। तिरः।

प्रकृतिवदनुकरणं न भवति' इस पक्ष में अनुकार्य ललभूत धातुवृत्ति धातुत्व का अनुकरण में अतिदेरेग न होने से अनुकरण कह एवं तॄ अधानु है अतः इकारादेशे नही हुआ, कह:। कॄ औ यण्। की अदि रूप हुए। तॄः तौ।

विमर्श्र-पूर्वाक्त दो वचनों का वर्णन किया उसमें क्या प्रमाण है ? प्रमाण रहित बचन मान्य नहीं होता है। ‘क्षियो दीर्घात' । くाशइ६द। दीर्धि क्षी से पर निष्ठा तकार को नादेश करता है -क्ष्षीणः । क्षीगवान्। यदि प्रातिपादिक अनुकरण मेंल्रधातु गत धातुत्व का आराप न होता तो पश्धमी विभक्ति की प्रकृति में धातुत्व नहीं, इवर्णान्त धातुत्व के अभाव से इयदादेखा इकार को न होंने से अनुकरण प्रातिपादिक में ? ‘प्रकृतिवदनुकरणं भवति को मानना।? यदि धातुत्व है तो धातुमिन्न नही प्रातिपाद्धिक संज्ञा न होगी, पक्षमी विभक्ति न होतीर, निेंदे रा अनुपपन्न हैं, अतः विभक्ति दर्शांन से 'प्रकृतिवदनुकरणं न भबति' इसे धातु भिन्न होने से प्रालिएदिकसंजा प्रयुच्ता विभक्ति दाईं। दीर्ध ऋकारान्न शब्द समाॅ्त।
'गम्ल,' शक्ल' अनयोरनुर्णेडनक्! ग गमा। शका । गुणविषच तु लपरत्वम । गमलौ, गमलः। गसलन । गमलौ। गमन् । गम्ला । चम्ल़। ङा.ङसोस्तु ‘ॠत् उत्' इंयुत्वे लपरते संयोगान्तलाप:। गमुलू। शकुल् इत्यादि। इति लददन्ता:।

ल्दकारान्त शब्द न होने से धातुद्रय का अनुकरण कर, अनड् कर दीर्घ, सकार लोप नलोप गमा। ऋकार ल्टकार की परख्पर सवर्ण संज्ञा है अतः ऋकार का कार्य ल्रकार में होता हैं। एवं राका। जहां गुण होगा अल् लपर गमलौ आदि । पश्वमी एवं षष्ठी एकवचन में गमूल अस् 'ॠत उत्' से उत्व लपर से गमुल् स् सकार का संयोगान्तलोप गमुल्। एवं शक्ल्द्ध अर् शक्ुल्। । लूवर्ण दीर्ष नहीं है अतः दीर्घान्त के रूप नहीं।

## से। सयौ। सयः। स्मृतेः। स्मृतयौ। स्मृतय:

काम को इ: कहते है, इना सह वर्तंते अर्थ से सह्ट को सादेश स = इ गुण से: = काम सहित रहने वाला अर्यात् कामी। से औं अय् आदेशा सयौ। स्मृत इ: येन = काम का स्मरण करने वाला अर्थ में स्मृ इ गुण स्मृते स् रुत्व, विसर्ग, समृतेः। इ्मृतयौ। एकारान्त पर्ण।

## २८४ गोतो णित्त ज1९९.1

## गोशबदारूपर सर्वनामस्थानं णिदूवत् स्यत् । गौं। गानौ। गाबः।

गोराब्द से पर सर्वनासस्थान संज्ञक प्रत्यय णित् की तरह होते है। वैल वाचक (गम् से डो प्रत्यय अम् का लोप ) ओकारान्त गो शब्द् से प्र० ए० मे स् । णित् तुल्य स् होंने 'अन्रो णिति' से ओकी वृद्धि औ हुई रुत्व विसर्ग । गौः। आवादेशा गानौं।

## २.८५ औतोडमूस्यों: ६।श९९३।

आ ओत इति चछ्छेढ़: $i$ ओकारादम्शसोरचि परे आकार एकादेशः स्यात्। शसा साहचर्याल्सुबेबाम् गृहते। नेह अंचिनवम्। गाम्। गाबौ। गा: : गं।ं। गोः। इत्यादि। \% ओतो णिदिति बाच्यम् $\%$ विहित विशेषणश्च $\%$ । तेन सुदौः। सुद्यावों सुदावः। ओकाराद् विहितं सर्वनामस्थानमिति ग्याख्यानान्नेह - हे भानो। भानवः। उ: = शम्मु: स्मृवोः। येन स स्मृतावौ। स्मृतावः। स्मृताम्। स्मृताबौ। स्मृतःः। इत्यादि। इत्योद्न्ता:।

इस सूत्र में आ ओत ऐसा पदविभाग करना। ओकारान्न शबब्द के थन्ल्य अव् को आकाराद्रेश होता हैं, अम् चस् सम्बन्व्धा अच्प् पर रहते। अम् अनेक है किन्तु श्रस् के साहचर्च से हुप अस् का म्रहण है अतः अचिनों अम् अपुनो अम् यहां आकारारादेश ओोकार को न हुआ। वहां ओ की अवादेश होंकर ‘अचिनवम्' अंसुनवम् रूपसिद्ध हुये। 'गो अमे' 'गो अस्' यहां अम् शस् परक ओकार को आकारादेश, अमि पूर्वः से गाम् । ग़्मस्में गाः । वार्तिककार कहते हैं कि गोतेत वहां ओतः करना गकार अविअक्षित है अंःः ओकारान्त सभी राब्दों का गहण करना, एवं पअमी विहिताथे पतिपादक है, ओकारान्त से विहित सर्वेनामस्यान प्रत्यय गिद्वब् होता है। सुन्दरस्वर्ग अअर्य में
 ‘धुघौं? आदि रूप एुए। भानो स यहां ओंकारान्त से पर सम्नुद्धि है, किन्तु वह सम्बुदि भानो से विहित नही है किन्नु भानु से विरित हैं अंतः गिद्वन्बाव न हुआ। है मानो। हे भान亏ः। 'ओतः में ओकार प्रतिपदोंत का हो गहण करने पर यहु ओकार लाभ्षणिक है दोष नही पुन; 'नस्माव्' परिभाषा को दाधकर विरित विशेषण का सभ्धय करना नत्र्य वार्नांक का आरम्न गह पयास अनुचित है। "ओदारार्नात परमे" यहीं अर्थ उचित है, वर्णयहृण में प्रतिपदो्तक परिभाषा नही

रगती है उसमें कोई प्रवल प्रमाण नही है यदि कोई ज्ञापक होता है तो केवल वह अनित्य है, एृष्टस्थल में अनित्य मानकर परिभाषा की अभवृति करना अनुचित है, एवं गौरव भी है। वर्णग्ञहण में भाष्यकार के मत में परिभाषए की प्रवृत्ति है।

उ: = शम्भु का स्मरण किया है जिसने इस अर्थ स्टृतो शब्द है सर्वंनामस्थान में णिद्वव् कार्य से वृद्धि, सकार को रुत्व विसर्ग से स्टृतौः आदि रूप। ओंकारान्त शब्द समाप्त हुए।

सम्पत्ति वाचक ऐकारान्त शब्द रै है । 'रा दाने’ से है प्रत्वय है। टिलोप ‘रै'। राति = ददाति सम्मानादिर्कमिति राः=धनम्।

## २द६ रायो हलि जा२ाद्या

रैशब्दस्याकारान्तदेशः स्यादूधलि बिकचौ। अचि आयदेशः। रए। रायौ। रायः । रायम् । रायौ। रायः । राया । रम्न्यम् | इत्यादि । इत्यैद्न्ताः।

रे शब्द को आकार अन्तदेश होता है हलादि विभक्ति पर रहते। रे स् आत्व रल्ब विसर्गा राः रे ओ भाय् आदेश रायौ आदि रूप होते हैं। कोशादि प्रामाण्य से यह पुंलिक्ज भf है। केवल ₹े शब्द का लोक में सी पयोग होता। केवल क्यच् परक रै छान्दस्त है। सवर्च छान्दस होता तो 'रा छान्दस:" यहीं भाष्यकार कहते ऐसा न कहुर "रा यि छान्दस:" कहा इस से स्पष्ट है कि क्यु््य् परक छन्द्रस है "अचः परस्मिन् सूत्र पर "राधि आशा" ताख्याशा यह भाव्य प्ययोग भी रे राब्द लोकिक है उसमें प्रवल प्रमाण है।

ग्लौं। ग्लावौ। ग्लावः । ग्लावम् । ग्लावौ। ग्लावः। इत्यादि। 'औतोडमूशसो’ रेतीह न प्रवर्तंते, ‘ऐ औच्' इति सूत्रेण ओदौतोः सावर्ण्यासावज्ञापनात्।

## इत्यजन्ताः पुंल्लिझा: ।

हूर्ष्षयाषंत्त ग्लै धानु से डोप्रत्यय टिलोप गैः: $=$ चन्दुमा:, ग्लायति $=$ चौरादीनां हर्ष्क्षयं करोतीति एलै।
'भौतोडसृशसो’' सूच ओकारान्त मे ही प्रवृत्त होता, वह सोकारान्त मे नही ल्गेगा 'ओ' एवं 'औौ की सवर्ण संशा निपेष प्रभस कह चुके हे विस्तार से। यदि सवर्ण संक्या होती तो वर्णसाभुत्व ज्ञानमा₹ के लिए 'ए ंो ऐ औह्' करते या 'ए ओो ऐं ओच् करते अनुक्धन्ध दूय घयुक्तयोगविभाग सामश्थ्य से, ‘ए ऐ’ ‘ओ औ’ की सवर्ण संज्ञा नही है ।

पं० शी बा० छृ० पब्नोलिक्कृत रलपभा में भजन्त पुंलिख भकरण की यहां समात्ति है।

## अथाजन्ता: सील्रिस्डः: $<$

## रमा।

यह नियम है. कि अकारान्त स्नीरूप अर्थ वाचक राब्दों से अव्यवहित विभक्तियाँ उत्पन्न नह्हीं होती है। किन्तु अकारन्त स्रीवाचक से टाप्-Eीप् बीन् आदि पत्त्यय होते हैं। उसके अनन्तर विभक्ति संशक प्रत्यय आते हैं। कीडार्थक रमु धातु से प्रयोजक व्यापार में णिच् प्रत्यय हुआ-रम् ₹ "अतः उपध।याः" से वृद्धि, मान्त शब्द मित् है, 'मितां ह्वस्' से हस्व राम् इ = रम् इ, पचादि अच् इकार लोप रम से टाप् अनुबन्ध लोप सवर्ण दीर्घ से रमा = लक्ष्मी। रमयति विष्णुं जगद् वा या सा रमा = विष्णुप्रिया, कमला, श्रीः। कर्तृर्रार्थक अच् प्रत्ययान्त स्रीलिक्ग मी है। भावार्थक अच् प्रत्ययान्त नित्य पुंद्धिक है। टाप् पूर्ववर्ती रम कृदन्त पातिपदिक है, दीर्घ होने पर सी 'अन्तादिवच' से पूर्वान्तवद्नाब से प्रातिपदिकत्व लाकर स्वादि प्रत्यर्यों की उत्पत्ति यहां होती है। रमा स् 'हल्लुयाब्भ्यः' से स् लोप से रमा।

## २८७ ओड आप: ज1१।२८।

आबन्तादझ्ञात् परस्यौङः शी स्यात्। औङ् इट्यौकारविभक्के० संक्ञा। रमे। रमा:।

यहां आप् से ‘टाप्, 'चाप्’ उभय का गहण होता है। अवन्त अब् से पर औढ को शी आदेश होता है । प्राचीन आचार्यो के मत से औ की औढ् संश्रा है। रमा औ यहां औ को अनेकालू शी सर्वंदेश हुआ। औ में रहने वाला प्रत्ययत्व स्थानिवद्वाव से शी में लाकर पत्यय का आदि शकार की इत्संज्ञा, लोप, गुण रमे। रमा अस् पूर्व सवर्ण दीर्ध का ‘दोर्घाज्जसि च’ से निषेध हुआ, सवर्ण दीर्घ से रमाः ।

## २८८ सम्बुद्धौ च Ө३१? ॰६।

अप एकारः स्यात्सम्बुद्धौ। एब्हुस्वादिति सम्बुद्धिलोपः। हे रमे। हे रमाः । रमाम्। रमे । रमाः। खीत्वान्बवाभावः।

आप् को एकारादेश होता है, समुद्धि पर रहते। रमें स्, सकार लोप हे रमे। दितीया बनुवचन में सवर्ण दीर्ध हुआा, पुंeिद्र न होने से सकार को नकार न हुआ। रमाः।

## २८९ आडि चापः ज।झ।?०५।

आङि ओसि च परे आबन्ताइस्य एकार: स्यात्। रमया। रमाभ्याम्। रमाभिः।

टा की आब् संज्ञा प्राचीन मत में हैं। आब् एवं कोत् पर रहे तो आबंन्त अभक्र को एकार होता है । रमा आा, रमे, आा, अयू रमया।

## २९० याडापः जा३।? ? ३।

आप: परस्य क्दिवचनस्य याड़ागस: स्येत् । वृद्धिरेचि। रमायै। सबर्णदोर्घः। रमायाः। रमयोः। रमाणाम्। रमायाम्। रमयोः। रमासु। एवं दुर्गादृघः।

आबन्त अङ से पर बित् विभक्ति को याट् आगम होतः है। रमा ए याट् आगम 'आघन्तो’ सूम्न से एकार का आदि अवयव हुआ वृद्दिरेचि से ‘आ ए’ की ऐकार वृद्धि रसायै। रमा अस् याट् दीर्ष रमायाः। रमा ओस् 'झोसि च’ से आकार को एकार अयादेशा रमयोः। रमा आम्, आबन्त से पर आम् को ‘हस्वनघाप’ से नुट्, णत्व रमाणाम् ‘रमा बि’ भाम् आदेचे याडागम दीर्ष रमायाम् । रमा सु में ₹ण् से पर नहीं अतः घकारादेश न हुआ । इसी प्रकार दुर्गा अम्विका के रूप समझने चाएिए। सर्वंनामसंशक टाबन्त सर्वा शाब्द के रूप प्रथमा से तृतीया तक सर्वा सकें सर्वाः। सर्वाम्। सर्वे सर्वाः। सर्वया। सर्वा्याम् । सर्वामिः।

## २९१ सर्वनाम्नः स्याड्व्ब्जश्व जझ१११४।

आबन्तात्सर्वनाम्नः परस्य झितः स्याट् स्यादापश्च ह्रस्वः। याटोऽपवादः। सर्वस्यै। सर्वस्याः २। एकादेशस्य पुर्वान्तव्वेन म्रहणादासि सर्वनाम्नः सुट्। सर्वोसाम् । सर्वस्याम् । सर्वयोः। सर्वायु । एवं बिम्बादय आबन्ताः।

आबन्त सर्वनाम से पर छकारेत्संजक्षक प्रत्ययों को स्याट् ्यागम होता है। आप् के आकार का हस्व छोता है। याए् का यह सूत्र अपवाद है। सर्वा ए स्याट् आगम आकार कां हस्व सर्व ए
 आम पहां ‘अन्तादिवच’ से पूर्वा्तनवद्राव से सर्वचृत्ति सर्वनामत्व सर्वां मे आरोप कर 'भामि सर्वनाम्न:' से आम्मो कुट् आगम सर्वासाम्। सर्वा हि आमादेश स्याट् ्भागम अकार का हंख्व, दौर्घ सर्वस्स्यन्, सर्वा ओस् प्त्व अय् सर्वर्योः। सर्वाड़। इसी प्रकार आवन्त विर्ष के हूप हैं।

## २९२ विभाषा दिकूसमासे वहुतीहौं १।१।२८।

अन्र सर्वनामता वा स्यात् । उत्तरपूर्वस्यै। उत्तरपूर्वायै। 'दिछ्न्नामान्यतराल' इति प्रतिपढ़ोक्तस्य दिक्समासस्य घहणन्नेह। या उत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धायास्तस्यै उत्तरपूर्वायै। बहुवीहिम्रहणं स्पष्टार्थम् । अन्तरस्यै शालायै। बाछायै इत्यर्थः। अपुरी य्युक्तेर्ने । अन्तरायै नगर्थ्यै।

दिग्वाचक शब्द के समास में सर्वादि शब्दो को सर्दनामत्व विकल्प से रहता है। "उत्तरस्याश्य पूर्व्य्यास्व दिशोडन्तरालं या दिक् सा उत्तरपूर्वा" न्तर दिशा एवं पूर्वदिश ₹नके मध्य में जो दिशा उसको उत्तरप्वर्वा कहते हैं ऐसी ऐ़शानी दिशा है। यहां दिक् वाचक शा्द को उच्चारण करदें
 नहीं। मूर्खो खी को उत्तर पूर्व दिशा का भान नरीं है वहां अन्यपदार्थ नें समास 'अनेकमन्य-
 उन्मुग्वा है, "उत्तरपूर्र्ये" यही होगा। प्रतिपदोक्त दिक्समास बहुनी़ि के अधिकार में ही है, अतः सर्वनाम संशक शसमें बहुमी़ि करना व्यर्ध है। प्रतिपदोत्र समास में उत्तरपूर्वेसै, उत्तरपृर्वांये, दो रूप हुए। अन्तरा शूष्द बाल्य या परिपान में रहे ।'वहां अन्तर वृत्ति सर्वनामल्व पूर्श्तन्बदाव से अन्तरा में है अतः सनंनाम निमित्तक स्याट् आदि कार्य होते हैं। अन्तरस्यै शान्बये। वहां बाल अर्थ है। 'अभपरु’ वहां कहा गया है, पुरी में सर्षनाम संशा नहीं अन्ताये $=$ नगय्यें।

## २९३ विभाषा द्वितीयाळृतीयाम्गाम् Ө३।??५।

अम्यां ङितः वा स्याट् आपश्च ह्वस्वः इढं सून्रं त्यक्तुं शक्यम् ; तीयस्य ङिंस्सुपसंख्यानत्र । द्वितीयस्ये। द्वितीयाये। द्वितीयस्या: ₹। द्वितीयायाः ₹। द्वितीयस्याम् । द्वितीयायाम्| शेषं रमावत् | एवं तृतीया। अन्बार्थनद्यो हैस्वः। हे अन्ब। हे अक। हे अल्ल। असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां हैस्वो न। हे अम्बाडे। हे अम्बाल। हे अम्बिके। जरा। जरसौ। शीभावात् परत्वाज्जरस्। आमि नुट: परत्वाजरस्। जरसामित्याढ़ि। पन्ते ह्लाढ़ौ च रमावत्। इह पूर्वाविप्रतिषेधेन शोभावं कृत्वा सन्निपातपरिभाषाया अनित्यताइनाश्रिं्य 'जरसी' इति केचिदाहुस्तब्निर्मूलम्। यच्चपि जरसादेशस्याबन्तताभाश्रित्य 'औङ आप:' 'अधि चाप:' 'याडाप:' 'हस्वनच्चाप:' 'ङेरमम' इति पध्वापि विधय: प्रार्ताः। एवं नस्तिशएंस्यु तथाव्यनल्विधावित्युक्केन्न मवन्ति। आ आविति प्रश्क्तिज्य आकारहुपस्थैवाप: सर्वन्न महहणातू। एवं हल्ड्याड़िसूत्रेडिप आ आपू ही ई इति प्रश्लेषाद्ध ‘अतिखट्व’’ निष्कौशार्बिरित्याढ़िसिद्दे दी़र्घम्रमणं प्रत्याखयेयम्।

न चैवसतिखष्ट्वायेत्यन्न स्वश्रयमाकारत्वं स्थानिवद्भावेनाप्त्वं चाश्रित्य याट् स्यादिति वच्चम्, आबन्तं यद़ं ततः परस्य याड्विधानात् । उपसर्जनझी प्रत्यये तदाढ़िनियमात्। पदूदन्न इति नासिकाया नस्। नसः। नसा। नोर्यामिष्यादि । पन्ते सुटि च रमावत्। निशाया निश्। निशः निशा।

दितीया वृतीया से पर बित् विभक्तियों को विकर्प से स्याट् एवं अप् का हर्व होता है। इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तीय प्रत्ययान्त को हिव विभक्तियों में सर्वेनाम संशा विकब्प से होती है यह प्रथम कह चुके हैं। द्वितीया ए स्याट् हस्व अकार एकार वृद्धि द्वितीयस्यै। पक्ष में याडापः से याट् वृदि द्वितीयायै। सर्वनाम पक्ष में सर्वावक्त रू, धन्यत्र रमावत्। इसी प्रकार वृतीयस्यै वृत्तायायै। वृतीयस्याः २। वृतीयायायाः २। तृतीयस्याम् वृतीयायाम्। हे अम्ब, है अक, है अल वे तीनों अम्वार्थक है अतः बत्व होकर अम्ब, अक, अल रूप सम्बोधन में हुए।

माह वाचक 'अम्बाड़' ‘अम्बाला’ पवं 'अस्विका' इन शाब्दों के सम्बोधन में 'अस्वांत्षोहंख्व"' से हस्व नही होता है, यहां भाष्यवातिंक हस्व का निबिधक है-"‘ंड्लकवतां प्रतिषेो वाच्यः" । डकार, लकार ककार घटित अम्बार्थक राब्बों का सम्बुद्धि मे हुस्व का प्रतिवेष = निपेष्य समझना चाहिये। ऐसा कहने पर ‘अका' ‘अला’ यहां भी हस्व नहीं होगा उस शक्षा निवारणाये दूसरा वात्तिंक किया-"द्वृयक्षरं यदि" यहां अक्षर शब्द खवर का ही बोधक है। दो अच्घटित हलकबान् यदि रहे तो इस्व होता है, अर्थात दो से अधिक अच्वान् अम्बर्भक् का हरव नही होता है ? नििषेक वार्तिक है जो हस्व का निषेष करता है। २ निषेष का निषेधक है अर्थाद हैं होंने मे ही सहायक है इन वातिक हूय लब्ध सारांश को गन्थकार लिखने हैं-‘असंयुत्ता ये डबकास्तद्ववतां हस्तो न’ यह केवल महावाक्यमात्र फलितार्य प्रतिपादक है सूत्र या बार्तिक नहीं है इसका अर्य-संयोग सहित डलकवान् अव्बार्थेक शा्दों का

हख्व नहीं होता है। अक्षा, अहा मे तो ककारदय, एवं हकारदय संयुक्त है, यहां हर्व हो जायगा। अम्वाहा अम्बाला अन्विका में ड, ल क असंयुक्त है तद्वहित का हस्व नहीं।

जरा अस् यहां श्रोभाव जरस् दोनो एक समय माप्त हैं, पर होने से जरस् से ‘जरसः रूप है। अभ्त् मे नुट्, को वाधकर परशास के कारण जरस् 'जरसाम्'। विकल्प से जरस् होता है। उसके सभाव में जरा का रमा सहृा ूूप है ।

धातुवृत्तिकार माधव ने कहा कि पूर्वविपतिषे से जरस् को बाधकर रीभाव होता है, एवं सन्विपातपरिभापा से जरस् अप्र:प्त था अतः वह परिभाषा अनिल्य है ‘जरसी’ रूप होता है, "जरसी" नहीं। यह मत माधव का असद्रत है, विस्तार से निर्जर श्रब्द में विचार किया है उसको देखिये।

परर्वात् जरसादेशा के बाद स्थानिवद्भाव से आबन्त्वव मानकर मूलोग्त पाँच विधियां प्राश दूरे। इसी प्रकार निश् आद्धि आदेशे भी पांच विधियां प्रफ्त थी। किन्तु अलविधि में स्थानिवद्राव न हुआ। अथवा औउः आप आदि पांच सूर्चो में आ आप् = आप् आकार का प्रशेष कर भ्रूयमाण आहूप रहे वहां ही शीभाव याट् आदि कार्य होते है। इसी प्रकार ‘हठब्य्याप्’ मूऋ्र में आ आप् = आप् ही है ही इस प्रकार ईकार एवं आकार का पछेष करने से श्रूयमाण आ खरूप्प है स्वूप रहे बह़ां ही प्रवृत्ति लोप की होती है अतिसयद्व: यहां लोप विसक्ति के सकार का प्राप हीं नहीं हैं एवं निष्कौशाय्वि: यहां ईकार रूप भ्रूयमाण नहीं सकार कोप नहीं होगा वहां दर्विंच्रण जो किया है वह व्यर्थ है। 'सटिया को उहछहबककर्ता पुख्ष के लिए' इस अर्थ में नित्तीयाया ततुरुष समास से निष्पन्न = खट्वाम् अतिकान्तः, अतिखद्वः तरमै ‘अतिखट्वाय' । खट्व से टाप् दीर्ष, खद्बा से अम् $=$ ₹सका अति के स्राभ समास 'अतिखट्वा यहां 'गोरिच्चयों’' से हचव ‘अतिखय्व हे' यहां हस्व आकार में स्थानिवद्भाव से अप्त्व धर्म घाप्त था किन्नु दीर्ध
 निपेय बचन हैं, अतः इस्व मे आर्त्व नहीं है अतिखट्व ए यादेश सुपि च से दीर्ध ‘अतिब ट्वाय’ यहां अफाई रूप भ्रूयमाण है किन्तु चातिककार मत में आप्त्व नहीं है ? तो मी वातिककार का मत र्वीकार भाष्यकार नहीं करते हैं 'आा आप्' = आप् ‘बी ई हतित्रि' यह पर्देपकरण बांतिक के मनख्वीकाए फरने पर व्यर्थ होगा अतः हस्वाकार में स्यानिवद्ऱाव से आएत्व है, वह 'सुपि च' से विधीयमान दीर्ध में आता है अर्पश्रूयमाण है, अतः प प्रेष करने पर भा याट् आगम की प्रापि रूप दोष हैं। ( समाधान ) आप् प्रत्यय है, 'प्व्ययम्णणे' परिभाषा से तदाधि की उपस्थिनि होती है तद्रादि विशेष्य है आप् विशेषण है, तदन्तविधि से आबन्नदादि से अभिन्र अझ से पर हिद्र विभक्ति को याट् आगम होता है, यहां आवन्तदादि खट्वा, या खट्व, वह अख नहीं है अनिखट्व अऩ हैं, वह आवन्त्तदादि नहींहैं अतः याट् की प्राप्ति नही है। उस पर शहा़ा करते हैं की खी प्रत्यय में तदादि नियम नही है, आबन्त अद्य यही अर्य से यहां ‘अतिखटव’ भाबन्त अक्न है याट्ट्होना चाहिये ?
(समाधान ) '््लीपत्यये चानुपसर्जने न' यह परिभाषा 'पत्ययुहरे' की वाधिका है। अनुपसर्जन स्वाप्रत्यय में तदादि नियम नह़ीं है, अर्याइ तदादि की उपस्थिति नहीं हैं एवं तदाईि विशेष्य गृदमगण विरेपणक तदन्नविधि नहीं है। किन्डु यहां उसका विषय' ईी नहीं
 उपसर्जनवपदार्ध क्या है ? इसके पूर्व ध्यान से अतिबट्व का अर्य समझिए। "बीत्वयुक्त सटिया को लांघने वाही" यह् अर्ष है। यहां अन्यर्ये=?-उंबंबन अर्ष विशेष्य है। उ्समें ₹——सटिया

विशेषण है, खटिया में ३—स्त्रीत्व ही विशेषण है। स्त्रीत्व के अर्थ का बोधक टाप् है। विशेष्य का विरोषण का विशेषण लीत्व हुआ वह उपसर्जन है। विशेष्य के विशेषण के विश़ोषण को उपसर्जन कहते है। विशेष्य को मुख्य या प्रधान कहते है। विशोषण को प्रकार या अप्रधान भा कहते है। विशोषण में विशेषण को ( प्रकार में ग्रकार को) उपसर्जन कहते है ।

संस्कृत में उसका स्वरूप इस प्रकार का है-स्वान्तपर्य्यापशक्तिनिरूपकार्थनिष्ठविरोण्यता निरूपितप्रकारता तदवच्छेदकत्वम् = उपसर्जनत्वम्। जिसको उपसर्जन बनाना है वह रवपद से लेना चाहिये। इसका विवरण पूर्व लिख चुके है तो भी रपष्ट ज्ञान के लिए इसका समन्वय करते है अतिखट्व यहां हस्व में स्थानिवद्भाव से आष्त्व वृद्धि भाष्यमत में हो चुकी है। अतः ख्वम् = टाप् तदन्त में रहने वाली पर्याप्तिसम्बन्ध से शक्ति-स्लीत्व विशिष्ट खटिको का अतिक्रमण कर्नों। यहां विशोष्यता = अतिकमणार्थ में प्रकारता खटिया में उसमें अवच्छेदक (म्रकारता वण्छेक घीत्व है उसका बोधक टाप् उपसर्जन है।
'नसा' 'धृता' आदि में आकार रूप आप् श्रूयमाण नहीं अतः आवन्तनिमित्तक कार्य न हुए।

## 

त्रश्वादीनां सप्तानां छ्छशान्तयोग्व घकारोडन्तादेशः स्याज्मलि पढान्ते च। षस्य जश्त्वेन डकारः। निड्यूयम्य्। निड्यिः। सुपि डः सीति पन्ते धुट्। चत्वम्। तस्यासिद्धत्वाश्चयो द्वितीया इति टतयोष्टथौ न। न पढ़ान्ताट्टोरिति एहुत्वं न, 'निद्स्सु’ ‘निट्सु'।

स्रूत्र में लिखित सात घातुओं को एवं छकारान्त शाब्दों को एवं रकारान्त राब्दों को झल् पर रहते या पदान्त रहे तो पकारादेश छोता है। रात्रिवाचक निशा निऐो निशाः। निशाम्। निशे निशः निश्राः। निद्याया रूप हुएं। तृतीया द्विबचन में निशा को निर् आदेशा हुआ 'निश् भ्याम्' यहां ‘स्वाद्विषु’ से निश् की पदसंघां शकार को षकार उसको 'झलं जशोडन्ते’ से डकार ‘निड्ट्याम्। निब्मि’ सुप् में निशा घु, विश् छु निष् सु ‘निड्स्' ड: सिधुट् से थुंट् आगम करके दो वार खरि च से चत्व ड्ट्, ध् को ट्, निट्स्ड़, पक्ष में निट्स्स’ चयो द्रितीया वार्तिक ‘नाद्विन्याकोरो’ सूत्र पर पठित है, वार्तिक की दृष्टि में चर्ब्वं असिद्धि हैं अन द्वितीय अंक्षर तकार का थकार एवं टकार का थकार न हुआा। 'न पदान्तात' से यहां ठ्टुत्व का निषेध है।

## २९५ घढोः कः सि <रारा४१।

पस्य ढस्य च कः स्यात्सकारे परे । इति तु न भरति, जश्वं म्रत्यसिद्यद्य चात्। केचित्तु उश्वादिसूने दादे़र्धातोरिति सून्राद् धातोरित्यनुवर्त यन्ति, तन्मने जश्वेन जकारे निज़्य्याम्| निजि्सः । जश्वम् | खुत्वम् | चर्व्वम् निच् झु । चो: कुरिति
 वाच्यः, शसाढ़ौ वा अ। पृतः। प्रता। पृद्म्याम्। पन्ते सुटि च रमावत्। गोण विश्वपाबत्। मतिः प्रायेण हरिवत्। स्रित्वान्नत्वाभावः। मतीः। नात्वं न, मत्या।

सकार पर रहते षकार एवं ढकार को ककार होता है। निश् स् सु यां षकार के बाद जइत्व एवं उससे ककार प्राप्त है, परत्वात् कादेश प्राप्त है, किन्तु हसके असिद्ध होने से जरत्व से डकार,

ततः धुट, दो बार चर्व्व से पूर्वोक्त निट्त्सु, निट्सु वही रूप ठीक है। कोई आचार्य ‘दादेर्धातोः’ से धकार विधायक इस सूत्न में धातु की अनुवृत्ति करते हैं, शकारान्त छकारान्त शब्द भी धातु ही चाहिये, इस परिस्थिति में निश़भ्याग् आदि में पकार नहीं होता है, उस मत में जश् होकर निज्भ्याम् आदि रूप ही होते हैं । सुप् में भी निज् सु यहां सकार का श्रुत्व से शकार, चर्व्व से चकार निच्त् शु रूप है । यहां 'चोः कुः' से कुत्व नहीं होता है, उसकी दृष्टि में जइत्व असिद्द है ।

मांस पृतना सानु ₹न तीन को कमशः मांस् पृत् एवं स्तु आदेशा होता है, रासादि पर में विकःप से । पृतः पृतनाः । पृता पृतनया, पृद्भ्याम् पृतनाम्याम् आदि। विश्धपा के समान गोपा का रूप है । मति के शास् में नकार नहीं अतः मतीः। अन्यत्र प्रायः हरिवर् हूप है। लीलिय होने से नत्व नात्व का अभाव है । वे कार्य पुंद्धिक में ही होते हैं । मति; बुद्धि । वृतना = सेना ।

## २९६ ङिति हस्वश्य १|४ا६।

इयडुचब्स्थानौ खीशब्द़भिनौ नित्यस्बीलिक्नावीदूतौ, हस्वौ चेवर्णोवण्ण ब्लियां वा नदी़संज्ञौ स्तो डिति परे। आण् नद्याः। मत्यै। मतये। मत्याः। मतेः। नद़तत्वपन्ते औदिति ङेरौत्वे प्राप्ते।

जिनके स्थान में विभक्ति के समय ₹यढ् या उवढ्होता है, ऐसे नित्य' लीलिक्ध ईकारान्त ऊकारान्त शब्द है वे और जो हस्व हकारान्त या हस्व उकारान्त सीलिक्न शब्द है वे शब्द, पर में हित् प्रत्यय हो तो विकल्प करके नदीसंज्ञक होते हैं। मति टा (आ) यण् मत्या। मति ए, विकल्प नदीसंशा, आट् आगम 'आण् नयाः' से आट् मति आ ए, अटश्च से वृद्धि, यण् मत्ये, पक्ष में हरिवत् मतये। पश्बमी में नदी आट् यण् ्त्याः । पक्ष में धिसंश्रा से गुण, पूर्वखूप रुत्वविसर्ग "मंनेः। मति हि (₹) यहां नदी संज्ञा पक्ष में ‘औत' सूर्त्र से औत प्राप्त है किन्तु उसका निपेधक सूत्र-

## $२ ९ ७$ इदुद्म्याम् Ө।३।? ? 91

नदीसंज्ञकाफ्यामिदुद्यू्यां परस्य डेराम्, स्यात्। पच्ते अच्च चेः। मत्याम्। मतौ एवं श्रुतिस्मृत्यादयः।

नदीसंज्ञा वाले हख्व इकारान्त या है्व उकारान्त के उत्तर हि को आम् आदेश होता है । मति आम् आट्, वृद्डि यण् मत्याम्। पक्ष में हरौं की नरह मतो। इसी प्रकार श्रति-स्थृति-कुद्धि आदि श्रब्द के रूप समझने चाहिये।

## २९८ त्रिचतुरो: स्त्रियां तिसृचतस्टृ जा२।९। सीलिङ्गयोरेतयोरेतावदेश़ो स्तो विभक्तौ परतः।

स्रा ब्प अर्थचाचक त्रि और चतुर शब्द्य के न्थान में विभक्ति संज्ञक प्रत्यय पर रहे तो कमशः तिस् और चनसू आदेश होंते हैं। बडुवन्ननान्त त्रित्वसंख्या युक्त खी लूप संख्येयार्थक त्रि शब्द से जस्, जकार की छत्तंजा लोप निवु अदेशा तिम् अम् यहां जसि च से गुण अर् प्राप्त है किन्तु नहीं होता हैं निपेधक मूत्र-

## २०९ अचि र ॠतः ज1२।?००।

तिम् चतस्त् एतयोर्末क्टकस्य रेफादेशःः स्याद़ि। गुणढ़ीर्घोत्वानामपवाद़:। तिस्न: । तिस्लः । अभि नुम् अचि रेति नुट् ।

अजादि विभक्ति से अव्यवहित पूर्व तिस्टृ और चतस् के फकार के स्थान में रेकादेश होता है। १—अपवादस्थल में दो पक्ष है। एक वाध्य विरोष चिन्ता पक्ष। २—बाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष। १—विशेष चिन्ता पक्ष में अघाध्यायो में ूूर्वेपठित अपवाद्द अपने समीपवरीं शास्त को बाध कर कृतार्थ है तो वे दूरस्थ शास्ब को बाध नहीं करेते हैं। २—वाध्य सामान्य चिन्ता में अपवाद शास्त-मेरे विषय में जो जो प्राप्त सूत्र रहेगें उन उन सबको में निपेध बोधन करूंगा । इृानुरोध से इन पक्षों में एक पक्ष का अपवाद स्यल में अभ्रयण होता है। यहां बाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष से यह सूत्र 'जसि च' कत उत्, प्रथमयोः ₹न तीनों जाख्र का अपवाढ़ है। प्रियत्रि में पश्चमी षष्ठी एकक्चन में ऊत् उत् को बाध कर प्रियतिस्तः। रेफादेश हुआ। गुण या पूर्वसदर्ण दीर्ध न हुए तिस्कः। तिसुभिः। तिसुक्यः २। अम् में पूर्वविप्रतिवेध से रेफादेश़ को वाध कर नुट् तिस्तु नाम् यहां ‘नामि’ से दीर्घ पात्त था, वह न हुआ णत्व हुआ दीर्घ निषेधक सून्न कहते हैं -

## ३०० न तिसुचतस्टू ६।४ा४ا

एतयोर्नामि दीर्घो न स्यात्। तिसृणाम्। तिस्रृषु। खियामिति त्रिचतुरोविंशेषणन्नेह। प्रिगास्ययस्लीणि बा यस्याः सा प्रियत्रिः। मतिवत्। आति तु प्रियत्रयणाण्यू इति विशेष:। प्रियास्तिस्लो यस्य स इति विम्शे तु पियतिसा। प्रियतिस्बो। प्रियतिस्नः । प्रियतिसम इत्याढ़ि। प्रियर्तास्तस्रो यस्य तक्कुलं प्रियत्रि, स्वमोर्लुका लुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावान्न तिस्ख़ेशः। न लुमतोति निषेधस्यानित्यंत्वात्पत्त्त् प्रियतिस्ट। रादेशात् पूर्वबिपतिषेधेन नुम। प्रियतिस्णुण। प्रियतिस्सुणी। तृतीयादिषु बन्यमाणपुंवद्रावविकल्पात्पर्र्ययेण नुमूर्राबौ। प्रियतिस्रा। प्रियतिसणा। इत्याढ़।

देरवे सत्याप्। देश । दृम्याम ३। दूयो: २। गौरी। गौर्यों। गौर्य्यः। नढ़ीकार्यम्-हे गौरि। गौयें इत्यादि। एवं वाणीनयाढ़ः। प्रािपदिक्यमहणे लिख्वविशिष्टस्यापि गहणाद़नङि णिद्द्वदूभाने च प्राप्ते विमक्तौ लिझ्ञविशिष्टामृह्णम् । सखी । सख्यौ। सख्यः । इत्याद्धि । गौरीबत् | अङ्यन्तत्वाभ सुलोपः। लच्मीः। शोषं गौरीवत् । एवं तरीतन्ड्याद्यः। स्त्री | हे स्त्रि।

नाम् पर रहे तो तिस् एवं चतस् का अन्त्य अच् का दीर्ष नही होता है। तिसृणाम्। तिसु। 'ब्चिचतुरोः' सूत्र में भ्रूयमाण त्रि एवं चतुर है । अधिकार प्राप्त अद्भर्य अनुमित है। यहां "ल्बियाम्" यह त्रि चतुर् (शब्दार्थ) का विशेषण है। अध्न वाच्यार्य का नहीं। परिभाषा हैश्रुतानुमितयोः श्रुतसम्बन्धो बलीयान् । स्लीलिध्ध में विघमान त्रि एवं. चतुर् यह् अर्ध कर तदन्त अद्ध को कमझा; तिसृ चतस आदेशा होते है । अछक को स्री वाचक की कोई आवशयकता नहीं है। अन्न स्री वाचक रहे एवं त्रि, चतुर पुंधिल्न या नपुंसक रहे वहां तिसू एवं चतस् आदेश नही होते है। हसका परिच:यक समास के लिए विग्रह वाक्य है। इस अर्थ में प्रमाण ‘श्रियतिसहणि नाब्सणकुलानि’ यह भाष्य प्रयोग भी है।

वियह्य वाक्य में '习य:' तीरि रहे तो पुंद्धिन एवं नपुंसक जानना। तिस्ल: रहे तो ख्नीलिक्त जानना चाहिए। अन्यपदार्थ पुंद्धिक, सीलिक, या नपूंसक रहे उसकी अंपक्षा यहां नही है यह भावार्थ: है।

तीन खियां प्रिय है जिस पुरुष को, एवं चार कन्याए प्रिय है जिस पुरुष को यहों त्रि, एवं चतुर् ब्वीवाचक है, तिसू चतसू आदेशा होते है। प्रियतिसा। प्रियतिस्नौ। प्रियतिस्नः। प्रिय हे तीन कन्याए जिस को यहां ययपि ब्लीवाचक त्रि शब्द है, किन्तु नपुंसक में विभक्ति का लुक् है, प्रत्ययलक्षण नही होता है उसका निषिधक 'न लुमता' है विसक्ति पर में न रहने से यहां तिस् आदेश न हुआा क्यों कि यावृ् सामग्री की सत्ता में कार्य होता है यहां विभक्ति परत्व का अभाव है।

प्रियत्चि इकोऽचि विभक्तौ में अचृ ग्रहण से 'न लुमता' अनित्य है तो प्रियतिसृ नपुंसक में होता ही है। अनित्यत्व्वकार--हलादि विभक्ति में नपुंसक में नुम् होने पर भी उसका 'न लोप:' से लोप होकर रूप में अन्तर नहीं, सम्बोधन में तो विभक्ति ही नहीं हैं लुक् प्रथम हों जायगा। प्रत्ययलक्षण निषेधक 'नन लुमता' अनित्य है यह ज्ञापन करता है। ज्ञापन करने पर हं वारि यहां प्रत्ययक़क्षण से विंभक्ति परत्व शान से नुन् अच् के अभाव में ऐोगा, उसका लोप नहीं होगा 'न हिसम्बुद्धयोः' निषेध करेगा, हे वारिन् रूप को रोकने के लिए अच् म्रहण स्वांशा में चरितार्थ हुआ। अन एव हत्रपु हेत्रयौ दो रूप हुए।

प्रियतिस् औ यहां रादेशा एवं '₹कोऽचि' सून्र से नुम् प्रात्त है, परत्वाव रादेश प्राप्त है किन्तु वार्तिक से पूर्व वि० से नुम् होता है, बाद में णत्व प्रियतिसुणी। वहुवचन में जस् को रिा, सर्वनामसंज्ञा नुन् उपधादर्घ, णत्व प्रियतिसॄणि। तृतीयादि विभर्तार्यों में 'वृतीयादिष्ठु भाषितपुंस्कम्' ( - -१-७४) से पुंवट्भाव विकर्प होने से जहां पुंवट्भाव होता है वहां नुम् की अप्रापि है वहां 亏ेफादेशा से प्रियतिल्ला। पक्ष में प्रियतिसृणा ,यहां नुम् हुआ। 'श्जियाम्' वह त्रि एदं चतुर्व्वाच्य अर्थ में ही विशेषण है वह् कह चुके है, किन्तु "प्रधानापधानयोः प्रधाने कार्य सम्प्रत्ययः" न्याय भी जागरूक है यहां प्रधान = विशेष्य अल़ है, उसमें अप्रधान = विशोषण त्रिचतुर् विशोषण वान्नक है।

दोनों न्याय समानकोटिक है, न्यायों में परस्पर वाध्यवाधक भाव नहीं अतः श्रुत का या अन्न का ज्रियां विशेषण है वह अधावधि अनिर्णींत ही है ? (समाधान) "प्रियतिसॄणि ज्ञाहणकुलानि" भाष्यप्रयोग से श्रुत त्रिचतुन् का ही ज्रियाम् विशेषण है। अन्यथा इस भाष्य प्रयोग में अङ नपुंसक है तिस्टर आदेंश न होता। श्रूयमाण का विशेषण करने पर त्रिशब्द सीवाचक है तिसुआदेश हुआभा अंध्यय्रयोग सुसक्त हुआ।

दिशाव्द दित्व संख्या युक्त द्रव्यवाचक खीलिक है उससे औ विभक्ति में ‘त्यदादीनामः’ से इकार को अकारादेश टाप् दीर्ध द्वा और शी आदेश, गुण से 命'। 'न यासयों:' सूननिर्देश से सन्निपातपरिभाषा टापू करने में अनित्य है अतः टाप् हुआ। दे, आदि रूप हुए। छकारान्त शब्द समाप्त।

सर्वजनों से जिसकी स्तुति हीती है उसे गौरी कहते हैं, पार्धेती उमा। काल्यायनी गौरी वे समानार्थक है, गू से औरन् बीष् गौरी। गौरी एवं वाणी की सिद्धि प्रकार बाल मनोरमा में असक्षत है, गौरांदि गण में 'बोरी' का ही नहीं गौर का पाठ है। घातु के निर्देश में एक् होता है अन्यन्न नहीं। गोरो स् लोप गौरी, गौरी औ यण् कैकर्पिक द्दिव्व, पदान्त एक् नहीं अतः हस्वसमुच्चित प्रकृतिभाव न हुआ। गौर्यौं, गौर्यं । सम्बोधन में हस्व नदी संशा छोंने से हे गौरि । गौरी ए, भाट् वृद्दि यण् । गौयें । इसी प्रकार वाणी नदो के रूप होंते हैं। हस्ब एकारान्त सखि शान्द जब सहेली’ वाचक रहे तव डीप् होकर इकार लोप से सखी दीर्ष ईकारान्त है, वहाँ

सखिशाब्दत्व लिक्नविशिष्ट परिभाषा से प्राप्त था किन्तु विभक्ति निमिन्तक कार्श कर्तव्य रहे वहां लिन्म विशिष्ट परिभाषा अनित्य होने से प्रवृत्त नहीं होती, अतः यहां अनळ् एवं गिट्वद्वाव नहीं होता है। गौरी के समान सखी के रूप है।

लक्ष से ईप्रत्यय एवं मुट् आगम से सम्पन्न लक्ष्मी शब्द का हेकार कृत्प्रत्यय हैं। डीप् हीष् बीन् का नहीं अतः हल् सकार लोप नहीं है लध्ष्मीः। गौरी समान रूप घसके।

कोष में लक्ष्मीः दो प्रकार के रूप मिलते हैं। अतः लक्ष्व से ई प्रत्यय मुट् आगम कर लक्ष्मी से कृदिकारादक्तिनः से ईकार पूर्व ईकार का लोप, सकार लोप से विसर्ग रहित लक्ष्मी भी रूप है । यह भी एक पक्ष विचारणीय है । प्रसिद्र रूप लक्ष्मी: है । तरी $=$ नौका । स्तरी = धूम । तन्न्री $=$ वीणा आदि का सूत्र $=$ डोरा । अवी = रजस्वला 1 पूर्वोक्त तरी आदि कृ है म्त्ययान्त है यहां सुलोप नईीं हीता हैं। धुक्र $=$ वीर्य एवं झोणित $=$ रक्त दोनों संधीभूत होकर जहां रहें उसको सी कहते हैं यह शव्द योगरहढ़ है अवयवशक्ति एवं समुदायशक्ति दोनों का यहां अदर होता है। स्त्यै से ट्र् (र) टिलोप लोपो ठ्योः से यकार लोप 'ठिड्ढाणन्’' से डीप् से 'खी’ शब्द बना हुआ है। प्रथमा के एकवचन में सकार लोप से 'बी $I$ नदी संश्शा से सम्बोधन में हस्व सकार लोप से है सि।

## ३०१ स्तिया: ६|४|ज९|

स्त्रीशब्दृस्येयङ स्यादजादौ प्रत्यये परे। स्त्रियौ। स्त्रिय:।
अजादिप्रत्यय से अव्यवरित पूर्वत्वविशिए ब्नी शब्दान्त अढ के अन्त्यवर्ण को छयङादेरा होत। है। लियौ। हिच से अन्त्य को इयह् हुधा ।

## ३०२ वाम्शासोः ६।४।८०।

अमि शासि च स्त्रिया इयङ्, वा स्यात्। स्त्रियम्। स्त्रीम् ! स्त्रियौ। स्त्रियः। स्त्रीः । स्त्रिया स्त्रियै। स्त्रियाः २। स्त्रियोः। परत्बान्नुट् स्त्रीणाम् | स्त्रियाम्, स्त्रियोः। स्त्रीषु ।

स्त्रियमतिकान्ता अतिस्त्रिः। अतिस्त्रियौ।
गुणनाभावौत्वनुड्भि: परत्बात्पुंसि वाध्यते।
कीवे नुमा च स्रीशबदस्येयडित्यवधार्यताम ॥ ? ॥
जसि च अतिस्त्रयः। हे अविस्त्रे। हे अतिस्त्रयौ। है अतिस्त्रयः। वाम्शसोः। अतिस्त्रियम् | अतिस्त्रिष्| अतिस्त्रियौ। अतिस्त्रियः। अतिस्त्रीन्| अतिस्त्रिणा। घेर्डिति । अतिस्त्रये । अतिस्त्रेः । अतिस्त्रियोः श। अतिस्त्रीणाम। 'अन्च घे:' अतिस्त्रौ।

ओस्यौकारे च निव्यं स्यादम्शसोस्तु विभाषया।
इयदेशोरचि नान्यत्र ख्रिया: पुंस्युपसर्जने।।
कीवे तु नुम् । अतिख्ति । अतिश्बिणी। अतिस्रीणि। अतित्रिणा आतिख्तिणे। क्रेपभृतावजाढ़ौ बत्च्यमाणपुंवद्धावातेप्के प्रग़्वद् रूपम। अतिम्र्रये। अतिल्तिणे। अतिखेः। अतिखिणः। अतिखे: अतिल्तिणः। अतिल्लियोः। अति-

खिणोः। इत्याडि। खियान्दु प्रायेण पुंबत्। शसि-अतिलीः। अतिब्लिया । 'खिति ह्नस्वश्भ' इति हहस्वान्तत्वप्रयुक्तो विकल्प:। 'अस्बी' तु इति इयङुवङ्स्थानावित्यस्यैव पर्य्युद्वस:, तत्सम्बद्यस्यैवानुवृतेत्रः दीर्घस्यायं निषेध:, न तु ह्रस्वस्य। अतिखियेये अतिलिये। अतिख्यियाः २। अतिलेः २। अतिसीणाम । अतिख्यियाम् । अतिल्नो । श्रीः। श्रियौ। श्रियः।

अम् एनं शस् पर रहते स्लीशाब्द को एयह् विकल्प से होता है। एयड् के अभाव पक्ष में अमि पूर्वे लगेगा। सीः यहां प्रथमयोः से पूर्वसवर्णदीर्घ है। स्री आम् यहां इयब् को बाधकर परत्वाए नुट्, हुआ। "स्जी को अतिकमण करने वाला पुरुष" इस अर्थ में द्वितीया त्वपुरुष कर गो: 'स्तियो:'
 समास में विंशेषणीभूत अर्थ का वाचक होने से पुंखिक्न है, अतः ‘जसि च' घोर्डिति से गुण इयङ् 'विधायक सूत्र ख्जियाः' से पर है, अतः गुणवाध इयह् को करता है। गुण के विषय में इयब् नहीं होता है। 'आलो ना’ 'अच घे:' 'हस्वनबापो:,' वे सूत्र पर होने से 'स्तियाः' सून्र को बाध करते हैं, अतः इनके विषय में इयह् नहीं होता एवं कुलूपार्थ में विरोषणीमूत स्सीशब्द नपुंसक होगा, वहां एयह् को नुम् बाध करता है —एकोडिच सूत्र 'खियाः' सूत्र से पर है। इनसे अन्यत्र इयह् ली शब्द को होत। है ऐसा निश्रय कीजिये। इस कारिका के व्याख्यान के अनन्तर जो रूप जिस प्रकार के होंते हैं वे स्पष्ट मूल में लिखे हैं।

इयह् कहां हुआ इसकी क्याख्या करते हैं क्योंकि पूर्व कारिका में लिखा है की हनसे ‘अन्यत्र’ अतः अन्यन्र की व्याख्या इस कारिका से होती है- सीशाण्द समास से उपसर्जन होकर पुंद्धिन हुभा तो ओस् ओस् औ औ प्रत्यय पर रहे तो ख़ी को इयहादेश नित्य होते हैं। विधायक सूत्र ‘ख्यिया:’ है । 'वाम्रासोः’ से अम् एवं शस् पर में रहे वहां विकल्प से छ्यनादेश होता है। पक्ष में पूर्वसवर्ण दीर्षः। अन्यन्र अजादिविभक्तियाँ पर में एयब् ्नहीं होता है। गुणादिकार्य इयड् को वाध करते हैं। नपुंसक में नुम् इयक् को बाध करता है पर होने से।

छेप्रभृति अजादिविभक्ति पर रहें वहां पुंबद्धाव ‘‘ृतीयादिषु भाषितुुंस्कम्’ से हाता है, पुंवद्धाव में पूर्वोक्तरूप समान ही रूप होते हैं।
'नेयद्डुब्ड स्थानावस्सी’ इसमें स्नीशान्दभिन्नार्थ ‘असी’’ है वह तो दीर्घ ईकारान्त, दीर्घ ऊकारगन्त जिनको इयड् एवं उवह् होते हैं उनके साथ ही यह सम्बद्ध है, अतः दीर्शान्त में ही वह निषेध करेगा 'अतिक्नि' हस्तान्त में उससे निपेष नहीं होता है। 'डिति हस्वश्ध' से हित् प्रत्यय में नदी संश्ञा विकल्प होती है। नदी संचा पक्ष में ‘भण् नयाः' से आट्, नुट् एवं आम् तो होता है। पक्ष में हरिवव।

सेवार्थक श्रि धाठुसे किप् एवं 'किप्नचि' वार्तिक से दोर्ध कर श्री स स्त् रुत्व विसर्गः श्री: = लक्ष्मीः। श्री औ ‘अचि रनु’ से एयह् श्रियौ। श्रियः।

## ३०३ नेयडुचड्स्थानाबब्बी $१ 18181$

इयबुवछो: स्थितिर्येयोस्तावीदूतों नद़संसंत्रौ न स्तो न कु खी। हे श्री:। प्रियै। श्रिये। | श्रियाः । प्रियः।

जिन ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के ईकार उकार को इयब् उवढ्की स्थिति प्राप्त होती है वहां नदीसंश्ञा नहीं होती है किन्नु री शब्ट को यह निषेध नहीं करता है। खी से यहां दीर्घान्त

खी का ही ग्रहुण करना। सम्बोधन में हे श्रीः। Е्टित्र प्रत्यय में नदीसंज्ञा विकल्प से होकर दो रूप है। नदीसंश्रा में श्रियै, नदी संज्ञा अभाव में श्रिये इत्यादि ।

## ३०ध वाडsमि १ $18 / 41$

इयचुचछ्स्थानौ स्डयाख्यौ यू अर्णमि वा नदी़संज्ञा स्तः न तु ली। श्रीणाम्। श्रियाम्। श्रियि। प्रधीशन्दस्य बृत्तिकारादीनां मते लद्ष्मीवद्य रूपम्। "पदान्तरं विनाडपि ख्बियां वर्तमानववं नितघय्सीव्वम्" इति स्वीकारात् ।
"लिद्धान्तरानभिधायकवं तन्" इति कैयटसते तु पुंवदूरूपम्। प्रकृष्ट धी रिति मते तु लद्दमीवदूरूपम्। अंि शासि च प्रध्यम् । पध्यः, इति विशेषः। सुण्ठु धीर्यस्या:, सुष्ठु ध्यायति वेति विघहे तु वृत्तिकारमते सुधीः श्रीवत्। मतान्तरे तु पुंवत्। मामनयनस्योत्सर्गतः पुंधर्मतया पढ़ान्तरं विनाडपि ख्यियामप्रवृत्तेः। एवं खलपवनादेरपपि पुंधर्मव्वसौस्सर्गिकं बोध्यम्। इति ईदन्ताः | बेन्नुर्सतिवत् ।

इयड् एवं उवड् के स्थानी दीर्घ ईकार दीर्थ ऊकार जिनके अन्त में रहे ऐेले ईकारान्त ऊकारन्त नित्यम्बीलिद्ध शब्द की आम् पर रहे तो विकल्प से नदी संज्ञा का निषेष होता है (अर्षात्व विकल्प से नदी संज्ञा यह साराइ है) नदी पक्ष में नुट्, नदी संजा के अभाब पक्ष से 'अचि इनु'
 उत्तमवुद्धि अर्थ में कर्मधारय समास में लक्ष्ष्मीवत् हूप यहां नित्यस्लीलिय प्रधी खम्द है। यह वृत्ति कारका मत है, वे "अन्यपद्व की सहायता विना ही जो शब्द स्री अर्थ में विद्यमान रहे वह नित्यब्बीलिद्ध है।"

किन्तु कैयट मत में प्रर्धी शब्द्य का रूप पुंलिन्नम्रधी समान नईीं होंति है यह नित्यखीलिक नहीं हैं। कैयट मत में अन्य लिक्य का अवाचक जो झब्द वही नित्यरीलिख। ऐसा प्रधी नहीं। है। प्रधी शब्द तीन प्रकार का है :

२-प्रकृष्टा चासौ धीः प्रर्धीः। २ प्रकृष्टा बीः यस्याः प्रधीः ३ प्रकृष्ट वी=ध्यानकर्ता या कत्रों। यहां पुंलिए मी है 'कर्ता' अर्थ में। एवं सुर्धी भी इसी प्रकार तीन प्रकार का है। प्रकृष्टा धीर्येस्या= ख्वियः। यहां भी नित्यस्बीलिक्त पर्धी है, नदी संज्ञा होती है। पर्धा, प्रध्यौ, प्रध्यः। पध्यम् । यहां पूर्वरूप को बाधकर यणादेसा 'एरनेकान्' से हुआ। । हास् में पूर्वसवर्ण दीर्घ को बाधकर यण् प्रध्यः । सुष्डु ध्यायति, या सुष्धु धीर्यंस्याः इन ढोनों स्पलो में समास कर के निष्पन्न सुधो शब्द की नदी संज्ञा से शववर रूप होते हैं वृत्तिकार के मत से। सुष्टु ध्यानकर्ता अर्थ भी हो सकता है। अतः कैयद मत में पुंवत्। जमादारी करना गांव पहांचवाना यह सब कार्य सी में सम्भव नहीं, अतः प्रामणी का पुंवत्र रूप है। उत्सर्गतः = ख्वभावतः। हसी प्रकार खलूू आदि भी पुंलिद्य है। ख्लियां में यह कार्य सम्मन नहीं है। पुंबत् रूप है। धेनु शब्द के रूप मति शब्द समान है। तुरन्त व्याही हुई गाय को बेनु कहते है।

## ३०५ स्तिया匋 ज1?19亏1

## बीवार्ची कोष्टुशब्दस्तृजन्तबद्र रूपं लभते।

सियारी वाचक तुन् प्रत्ययान्त ल्लालिक्य कोष्ड शब्द तृज्बत्व रूप को प्रास करता है। यह भी प्रयोग नियामक है, हीलिएल में तृजन्न का ही प्रयोग करना। सन्य का नछों।

## ३०६ ॠुन्नेम्यो ङीप 81? द1

 इत्युदन्ताः। वधूरौंरीवत्। झ्रू: श्रीबत्। हे सुख्ञ:। कथं तर्हि "हापितः कासि हे सुभ्नु ?" इति सट्टि:, प्रमाद एवायमिति बहृवः। सलपू: पुंवत्। पुनर्भू:। हन्करोति चणा उबङो बाधनान्नेयडुबडिति निषेधो न। है पुनर्सू:। पुनर्ग्वम्। पुनखंत्ं पुनर्भूर्व:।

फदन्त्त एवं नान्त शब्द से पर होप् प्रत्यय हीलिजि मे होता है। पूर्व सूत्व से तुज्वद्भाव इससे ङ वाचक मू का धी शबब्दसम रूप है। 'युन्दर भाँ है जिस ली की’ इस अर्थ में हुमू की नदी संश
 भद्धिकार का '令 सुजु' यह मयोग असावधानी रूप प्रसाद से है, अश्ञानलक्षण भमाद कहना अनुचित हैं, वे महाभैयाकरण रहें। अभवा अल्यदिक विरह पीडित राम के उचर्चित हैे सुम्के का ही उन्होंने अनुकरण किया, उलकृष्ट दुःख वर्णनार्थ। हापितः में हेष है त्यानितः यह रर्थं है हहे पितः वह भी भावे है। पिता ने मुक्षे छोड़ दिया, हे सीते तुमने मी मुल्ने छोड़ दिया में सम्भ्रति अशरण हों जाया हूर। पुनभूं: = व्याही हुई ली, औौ में यण् चवङ का वाध करने से 'नेयुपनक़ी का’ का विपय नईीं नदी संज्ञा सम्बोधन में हस्व होता है। है पुनर्षु।

## ३०० एकाजुत्तरपद्दे णः $6181 ?$ श

एकाजुत्तरपद्ं यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थानिमित्तात् परस्य प्रातिपदिकान्तनुमु विभक्तिस्थस्य नस्य निल्यं णत्वं स्यात्। आरम्भसासर्थ्यांचित्यतवे सिद्धे पुनर्णघ्रहणं स्पष्टर्थम्। यणं बाधित्वा परत्वान्यूट्। पुनर्भूणाम्। वर्षाभू:। सेकजातौ नित्यखीत्वाभावात् हे वर्षाभू: कैयटमते। सतान्तरे हु है वर्षाभुः । पुनर्नवायान्तु हे वर्षानु। "भेक्यां पुनर्नवायां झी वर्षाू देढुरे पुमान्य" इति याढ़ः । वर्षोग्वश्र, वर्षाअ्ञौ। वर्षाभूवः। स्ययंभू पुंवत् । इत्यूदन्ताः ।

यहां बहुन्नीरि से युक्त बहुनीहि समास है -एकान् म्ं बहुनोहि समास । उसका अन्यपदार्थ उन्तरपद है । उत्तरपद से समास का आक्षेप कर ताहश्रा उत्तरपदद है, जिस समास में यहां अन्यपदार्थ समास है। इसका सारमूत अंश से अर्थ यह हुभा-"एक अच् युत्त जो उत्तरपद उससे युक्त समास उस. पूर्वपद में रेफ या बकार रहे तो प्रातिपदिक के अन्त नकार, या नुम्म का नकार, या विभक्ति का नकार उसको णकार नित्य होता है। वककषाधिकार की निवृत्ति से निल्याव्व इसको स्वतः सिद्ध था, पुनः नित्य्यहण से विकर्पाधिकार की निवृत्ति हो है। इस् अर्ध को विस्पE $=$ विशेषरूप से स्पष्ट करता है । अर्यात निक्फल ही है। पुन्र्भू में या़ को बाधकर षछी बहुवचन में नुट् ही होता है। मेक जातिवाचक उर्षामू नित्य ख्लीलिए नहों है, अतः नदीसंखंखक नहीं। सम्बोधन में हचव विभक्ति लोप नहीं, है वर्षाभू:। यह रूप कैयट मत में। अन्य मत में है वर्षभुः वर्षाभूरब्दब जब मेउकी को बोधन करें, या पुनर्नवा नामक ओोषधि को बोधन करें तब लीलिक्न है। ओर भेंडी को बोधन करें तब पुंलियदल है यहा कोशकार यादवमझोद्य का मत है :

## 

षट्संज्ञकेम्यः स्वस्यादिम्यश्र जीप्टापो न स्तः।
"स्वसा तिस्थशत्सश्र ननान्दा दुहिता तथा। यावा मातेति समैतिते स्वस्त्रादय उदाह्ततः"।।
अपूपणिति दीर्घः। स्वसा। स्वसारौ। स्वसारः। माता पित्वत्। शसि मातृ: इत्यद्यन्तः। औौर्गोबत्। इत्योदन्ताः। राः पुंबत्। इत्यैदृन्ताः। नौ ग्लैंबत् | इत्यौद़न्ताः ।

## इत्यजन्ता: घ्यीलिखाः।

षट् संश़क शब्द से एवं स्वसू भादि शब्दों से हीप् एवं टाप् नहीं होता है।
स्वस्ट तिसु चतस न नान्द दुछित्ट यातृ मातृ यह सात स्वस्सादि श्राब्द है। केयटाचार्य कहते है तिस् चतसू का बीप् निबेषार्थ बहां पाठ नछीं करना चाहिए, क्यों कि श्न दोनो से सीखिए में बीप् होने पर 'न तिसुचतस्ट' सूत्र ही व्यर्थ हो जायगा अतः हीप् हन दोनो से नहीं होता है। स्वस् स् अनह् दीर्घः नलोप विभक्ति लोप से स्वसा। छककारान्त ह्लीवाचक होने से ख्वसू के फहार को ऋन्नेम्यो बीप् से हीप् प्राप्त था उसका निषेध हुआा। शास् में माति : अन्य पितृसमान मातृ के रूप है। स्वर्गवाचक चौ का गोवप् रूप है ।

सख्पच्ति वाचक रै का रूप पुंलिद्ध समान है। नौ के ग्लौ के सदृरा है।
सु अस् ऋव् = सुपूर्वंक क्षेपणार्थक अस् धातु से ऋट् यण् स्वस् $=$ भाई पर अच्छी तरह् मेम रखने वाली बहन। ननान्दू शब्द-पति की बहन = नलद भाई की स्री पर प्रसन्न न रहने बाली। दुहिता = कन्या यस्काचार्य ने निरुक्त में लिखा है कन्या को दूर रहने पर ही हित है यहां कन्या विवाहित कन्या का ग्रहण है-‘दूरे हिता डुरिता' यह् व्युत्पन्ति उन्होंने की है। भाइओं की ज्⿰ियों का 'यातरः' कहते है। प्रत्नार्थंकयत् धातु से ॠन्प्रत्यय एवं वृद्धि 'यातु' बना है, पूजार्थंक मान् से तृच् नलोप से मातृ सिद्ध हुआ ।

धी बा० कृ० पश्नोलिविरचित रब्नभभा में अजन्तरीलिद्धिप्ररण समाष्ट

## अथाजन्तनपुंस कलिङ्ञपकरणम् ९

## ३०९ अतोडम् जाश२४।

 हल्मात्रलोप：।

नपंसकक लिभार्थक हखव अकारान्त शब्द से पर सु एवं भम् को भम् भदेश होता है। अववो－ धनार्यक घा धातु से भाव में ल्युट्（ यु ）प्रत्यय है，यु को अनादेश से ज्ञान की सिद्धि है। ज्ञात से अझान का दूरोकरण होता है। कृद्त वदादि होने से प्रतिपदिक संब्ञा घान की हुर्，उु को अमादेश हुआ।＇खवमो नपुंसकाए＇का बाधक यह अम् है। अमि पूर्व से पूर्बूप－ज्ञानम । सम्बोधन में मकार का＇एव्हख्वात＇से लोप हुआ हे ज्ञान। डुक्न हो एतदर्ध अन् को अम् विधान किया है।

## ३？० नपुंसकाच्च ज1？1？९।

## कीवात् पस्यौडः शी स्यात्। ससंज्ञायम्।

नपुंसक लिद्धार्थक शब्द से पर औठ्（ औ）को री आदेश इोता है। नज् उपपद＇बीपुपुस＇ को पुंसक आदेश निपानन से होता है एवं नजुत्पुरुष में नकार का होपाभाव छोता है। बी एवं
 असंक्षा प्कत्ति की हुई है। वर्षंस्ञा पक्ष भी भसंज्ञा में है।

## ३११ यस्येति च ६।४।१४८।

अस्येन्नर्णावर्णयो र्लोप：स्यादीकारे तद्धिते च परे। इत्यकारलोपे प्राध्ते। छ और：श्यां प्रतिषेधो वाच्यः ऋ। ज्ञाने।
 किन्बु ओकार के स्यान में री अदेश रहे वहां इस सूत्व से लोप नहीं होता है। गुण से＇⿹勹⿰丿丿帀
 दिने से तद्धित का सम्बन्ष है यहां।

## ३१२ जइशासोः शि ज1११२०।

## क्छीबाद्नयोः शिः स्यात्।

 केना＇＇कुण्ड्शः＇वह तदित शास् का महुण नहीं है ।

## ३१३ खि सर्वनामस्थानम् १११।८२।

सस शि की सर्वामस्थान संक्षा होती है। सुट्，प्त्याहार की सर्वनामस्थानसंश्रा विधायक सूल्干 में＇अनपुंसकस्य＇कहा है । अतः अर्रापसंघ्ञा का विधानार्ध यह सूत्र किया।

## ३१४ नपुंसकस्य झलचः जा१।ज२।

भलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे। उपधादीर्घः । ज्ञानानि । पुनस्तदूवत्। शेषं रामवत्। एवं धनबनफलाद्यः

नपुसकक में वियमान झलन्तान्भ या अजन्तान्तान उसको नुम् आगम होता है सर्वनामस्थान पर में रहते । जान जस् ( अस्) हि आदेशे, उसकी सर्वनामस्थान संज्ञा, नुम् आगम अन्त्य अच् के वाद अजन्त अन्का का अवयक है। सर्वनामस्वाने चासमुद्धौ, से उपधादीर्थ कर ज्ञानानि प्रथमा के समान ही दितीया में हूप है-ज्ञानम् ज्ञाने ज्ञानानि। तृतीया से सपमी तक राम समान हूप हे । इस भ्रकार धन आदि शब्दों के हूप जानने चाहिए।

## ₹ १५ अन्डूडतरादिम्यः पश्च्चक्यः ख१? १।२५।

## एमेचः क्हीवेश्यः स्वसोरद्डांदेशः स्यात् ।

डतरप्रत्ययान्त, उतमपत्ययान्त, एवं अन्य, अन्यतर, श्तर नपुंसक में विय्यमान रहे तो उससे पर घु या अम् उसके स्थान में अद्ड् आदेशे होता है। आदेशे में इलन्त्यम् से उकार की ₹त्संशा एवं लोप है। डित्व सम्पादनार्थ डकार किया है।

## ३१६ टे: ६१८1१४亏ँ

डिति परे अस्थ टेर्लोप: स्यात्। बाडचसाने। कतरत् । कतरद्ध । कतरें। कतराणि। भस्येति किम्-पअ्aमः। टेन्लुमत्वात्पथमयोर्रित पूर्वसबर्णदीर्घ:, एब्ह्हस्बादिति सम्बुद्धिलोपश्न न अवति। हे कतरत्। पुनस्तद्वत्। शेषं पुंबत् | कतमत् । अन्यतरत्। इतरत्। अन्यतमशब्दस्य तु अन्यतममित्येव। \% एकतराप्रतिपेधो वाच्च: \%। एकतरम्। सोरमादेशे कहते सन्चिपातपरिं भाषया न जरस्। अजरम्। अजरसी। अजरे। परत्वाजरसि कृते भलन्तत्वश्नुम्।

उकार है हत्तंजक जिसका ऐसा प्रत्यय पर रहृते भसंछक अन की टि का लोप होता है। किम् से डतरच्, टि लोप से कतर से छु ( स्) उसको अद्ड् आदेशे डित्त्वाए् टिलोप कतरद् यहां वाड्बसाने से वैकर्पिक चर् से कतरए। कतर औौ आदेश गुण कतरे। कतर जस् शि आदेश, सर्वनामस्थानसंज्ञा नुम्, दीध णकार से कतराणि। सूत्र में ‘मस्य' का अधिकार है, अतः पश्वम में असंश्रा नहीं लोप अकार का न हुआ।

पश्वन् शब्द खुवन्त से पूरणार्य डट् प्रत्यय ( अ) उसको सुट् ( म् ) अागम 'म' परक पश्वन् की स्वादिषु पदसंजा न लोप: से नकार लोप पश्यमः-पँचवा पूरे। 'अद्र' अादेश डित् है अतः तनिमित्त से नकारलोप कतर के रेफोत्तर अकार जों टि संज्ञक है, उसका लोप से रेफान्त है अतः अव् पर में रहते पूर्वसवर्ण दीर्ध अप्राप्त है। 'कतरत्' सम्बोधन में हस्वान्त अाॅ नहीं सम्बुद्धिलोप न हुभा हे कतरत्। अव्युत्पन्न अन्यतम से पर सु कों अमादेश पूर्वरूप । ए एकतर शब्द से पर सु एवं अम् को अद्ड्ड आदेश नहीं होता है। एकतरम् । नास्ति जरा यस्य तत् = जिसको जरा नहीं है ऐसा देवकुल है। अजर से स् उसको अमादेश कर जरसादेश न हुआ सन्चिपातपरिभाषा के विरोध से । यहां थजरम् । अजरसी, 'अजर अस्' यहां एक ही समय शि आदेश एवं जरस् आदेश प्राप्त है, पर जरस् कर पश्चाव् रिभाव कर झलन्त मान कर नुम् अजर न् स् ्य ।

## ३ ? צ सान्तमहतः संयोगगस्य ६।८।? ०।

सान्वसंयोगस्य महृतश थो नकारस्तस्योपधाया दीर्घ: स्याद्ध असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । अजरांसि। अजराणि। अमि लुकोडपवादमन्भाबं बाधित्वा

परव्वाजरस् । ततः सन्निपातपरिभाषया न ल्लुक् । अजरसम्। अजरम्। अजरसी अजेरे। अजरांसि। अजराणि। शेषं पुंवत्। पद्वन्यनिति हृदयोढ़कास्यानां हद्ध उदन् आसन् । हृन्दि। हदा। हृद्यभ्यामित्यादि। उदानि । उद्रा। उद्न्यामित्याधि । असानि। आस्ना। आसम्यामित्याढ़ि। मांसि। मांसा। मान्ं ्यामित्यादि । वस्तुतस्तु प्रयूतिम्र णं प्रकारार्थमिय्युक्तम्। अत एव भाध्येमांस्पचन्या उखाया इल्युदाह्टतम्। अयस्मयादित्वेन भत्वात् संयोगान्तलोपो न। 'पद्दन्श’ इत्यन्र छन्द्सीट्यनुवर्तितं वृत्तौ तथाडप्यपो भिरित्यत्र मासशक्छन्द्सीवि वार्तिके छन्दोग्रह्णसामथथ्योल्लोकेडषि कचिडिति कैयटोक्ररीत्या प्रयोगमनुस्त्य पदाद्यः प्रयोक्तन्या इति बोध्यम्।

स़ान्त संयोग एवं महत् राब्द्र का जो नकार उसकी उपधा का दीर्घ होता है सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्धान संक्षक प्रत्यय पर रहते। "अजर न्.स् स् ह" यहां न् स् की संयोगसंजा है, उसके पूर्व अकार का दीर्ध हुआ, नकार का ‘‘नश्चापदान्तल्य' से अंनुस्वार अजरांसि। जरस् के अभाव में अजराणि।

 होता है। जस् में हृन्दि। हद्वा आदि पक्ष में ज्ञानवव। उदक को उदन् आदेश सें उदानि, उद्धानि। आस्य को आसन् आदेशे से आसानि, आट्यानि आदि। मांस को मांस् आदेशा से मांसि, मांसानि मांस भ्याम् यहां मांस् आदेश, पदसंज्ञा संयोगान्तस्य से सकार का लोप कुप्त सकार कीस्थिति सकय सकार को मान कर न् का अनुख्वार था वह निमित्त के नाश से झ्ञल् सकार को मान कर जो अनुख्वार था वह मूल स्थिति में ( नकार स्थिति) आयाँ मन्न्याम्। निमित्रापाये नैमित्रिकस्याप्यवायः" बह परिभाष है ।

 सुप् तक विभकि पर रहे शिष्प पयोगानुसारी ब्याल्यान से सर्ष्च पदादि अदेश करना, अत एव पूर्व में शसादि रहित में भी पदादि आदेशे के उदाहरण दे चुके है। साहरव पूर्व में सुप्वेन लिया, वेसा यहां ईश्दल्वेन मी साइन्य है सकते हैं अर्थात कोई शबन्द पर रहे वहां भी पादारि को
 कर विभकि पर में नहीं है तो औी पचनी शब्ड पर रहते ( शा्बव्वेन साछख्य से) मांस को मांस् हलन्त आदेश हुआ। मांश्पचन्या उखायः। इति यहां अनुख्वार को नकार मान कर 'न् स्’ का संयोग है, तो भी संयोगाण्त होप क्यों न हुआ ? अंखस्मयादि मान कर भसंश्ञा से पदसंजा का बाप है भान्त सकार हैं, पदान्तन नहीं हैं अतः लोप का असाव है। 'पदद्दन' सूत्र में माधवाचार्य ने पूर्व सूत्र से 'छन्दसि' की अनुवृत्ति की हैं, इसले पादादि को पदादि अदेशे वेद में ही होगे, मांस को मांस् आदेश्र वेदमन्न में हो ऐोगा अन्यक्न नहीं तब 'अपो मि:' सूत्र्त पर मांस् क् सकाए को तकारादेशा भादि प्रत्यय पर में करने के लिए 'भासखछ्द्यसि' में छच्दस्ति महलग न करने पर भी
 सामान्य ज्ञापन करता है कि लोक में मी पदादि अद्देश होते हैं। तब उस वार्तिक में लैंकिक
 करने चाहिए यहु कैयममत आदरणीय हैं।

## ३१८ ह₹वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १२ा४ज।

क्छीवे प्रातिपदिकस्याजन्त्त्य हहस्व: स्यात् । श्रीपं ज्ञानवत् | श्रीपाय। अत्र सन्निपातपरिभाषया आतो धातोरित्याकारलोपो न।

नपुंसक में वियमान अजन्त प्रातिपदिक का हस्व होता है। उक्ष्मी की रक्षा करने वाला कुल अर्य में औीकर्म उपपद में रहते पा से कपष्यय उपपद समास शीवा चु, घमादेश आकार का
 भीपाय यहां अकारार स्थानिवद्राब से धानु का अवयन है अतः ‘अभातो धातों? से आकार लोप प्राप्त हैं किन्नु सज्निपात परिभाषा से लोप न हुआ।

## ३१९ स्वमोनपुणंसकात् ज1९1२छ।

## क्कीबादकात् स्वमोल्लुक् स्यात् । वारि ।

नुंसकक में वियमान अभ्न से पर सु एवं भम् का उुक् होता है। उषणता का निवारक दूर्य बरि = जबम्म । सु का तुक्ष् = अदर्शान हुआ । वारि ।

## ३२० इकोडचि विभर्तौ अ1? ज२।

इगन्ताझस्य कीबस्य नुसागमः स्याद़िच विसक्तौ। वारिणी। वरीणि। न लुमतेति निषेधस्यानिल्यन्वात्पन्ते सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः। हे बारे। हे वारि ।
 नुम् पूर्वविप्रतिषेघेन ॠ। वारिणे। वारिणः। बारिणोः। नुसचि र इति जुट्। नामीति दीर्घ: वारीणाम् । वारिणि। वारिणोः। हलादौै हरिवत्।

अजाटि विभक्ति से पूर्व इगन्त नपुंसक अढ को नुम् आागम होता है। वारि औ, शी आदेश, शकार की ₹त्तंश्या होप, नुम्प वारिणी। बहुनचन में जस् को शी नुम् दोर्घ वारीणि। सम्बोधन में विभक्ति हुक् का प्रत्यय उद्षण से सम्डुद्धि परत्व रूप आहाएँ्य जान करके 'हस्वस्य गुण"' से गुण कर令 वारे' न कुमताइड़स्य बए निषेष अनित्य है, उस पक्ष में पूर्वंक्ष। अनित्य नहों है प्रत्यय ब्क्षण का प्रतिषेप होता है, रस पक्ष में हे वारि, सस प्रकार दो हूव हुए। अनित्य में प्रमाण विविनत विस्तृत पूर्व में कह नुके हैं । स्मरणार्य-"इकोडचि विभक्ती" में अच् मइण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि ‘न हुमता’’ सूत्र अनित्य है। बारि आ नाभाब णत्व से बारिणा। ‘वारि ए' यहां बिसंज्ञा से गुण प्राप है, किन्तु वह नहीं होता हैं।

बृद्धि, औौव, वृब्वद्धाव एवं गुण इनकां बाष कर पूर्वंविपतिषेष से नुग् होता है। यह वार्तिक 'बृच्तव' ' ूूत्र पर पठित है, इसमें प्रयम गुण पद है, गुण वृद्धि आदि। गुण का अवकाश-अग्नये
 का अवकाश तुपुणी है। यहां उमय प्राप है -अतिसलीनि। औत्व का अवकाश वायौ में है, जुम्

 चतुरीं प्वमी पही के एकवचन में नुम् ही हुआ। पही के बहुवचष में नुम् को वाथ कर नुट् दीधी जल्व वारीणाम्। ओोस् में मी नुन्र। हलादि में हरिसछश्रा रूप खसे हैं

## ३२१ तृतीयदिषु मर्ाषतपुंककं पुंवद्गालचस्य ज१।ज४।

प्रवृत्तिनिमिन्तैक्ये भाषितपुंस्कमिगन्तं क्लीबं पुंबद्व वा स्याट्दादावरि। अनादये। अनादिने इत्यादि । शेषं वारिवत् 1 पालुर्वृक्षस्तंफलं पीलू तस्मै पीलुने। अन्र न पुंवत्, प्रवृर्तिनिमित्त्तभेदात्।

यहां भाषितुुं क्कशब्द का अर्ध ज्ञात अव्यावक्यक है।
 बहुमीहि होता हैं यहां अन्य पदार्ध = पृृत्तिनिमित्रहप है, शब्द नहीं है। भाषण किया में करण शब्न है, शबन्द से हो कथन होता है, किया से शब्द का आाक्षेप हुआ, आद्षिप श्रब्द रूप दी अर्थ हैं वह शब्द नपुसक से समान चर्णमाला युक्ता पवं समानार्थक का घहण करना चाएिए, भाषितपुस्क का उुल्य प्रवृन्तिनिमित्त अर्य है। हमको तुल्य प्रवृन्तिनिमिस्त वाला शब्द रूप अर्य की अपेक्षा है, अतः भाषितपुर्क्र शब्द से मत्वथौय ‘अर्श आदिम्य’’ से अन् प्रत्यय हुआ, उससे पूर्व अर्थ का लास हुआ। प्रवृत्तिनिमित्त धर्म को कहते हैं। पुंवाचक शब्द भापेय है, उसका प्रवृत्तिनिमित्त आधार है। पुंवाचक राब्द किस सम्बन्ध से पर्वृत्तिनिमिक पर रएला है यद् जिबासा होना स्वाभाविक है-अतः श्रब्द वान्यत्व सम्बन्ध से प्रत्वृत्तिमिक्त पर है। अन्त् प्रत्ययान्त पवृत्तिनिमित्त युक्त राब्द हुआ। पदृश्तिनिमित्त सवरूप सम्बन्ध से या समवाय

 पूंस्त्व का अन्वलितावृत्ति धर्मे है, वही जांां नपुसकक का सन्वयितांच्छेदक रहें वांां भाषितपुंशक ब्यवहार होता है।
 को बोधन करने पर उसका पृृत्तिनिमित्त = फलत्वव्याप्य्योत्रत्व है। प्रुणाचक का प्रथृन्तिनिमिच मिन्र, एवं नपूंसक फलबाचक का भिन्न है। समानानुपवर्वांसे, समानार्यक नर्षीं अतः यहां
 पुंदाचक, नपुंसक वाचक का समान है, भिन्न नहीं हैं वहां पूंचद्र रों्द है।

प्रवृन्तिनिम्त्तराब्दाध:-शब्द का स्वयं रति हूप चृत्ति से बाच्य रहैं, शब्द वाच्य अथे में रहें, एवं शब्द् वाच्य अर्थ में विशेषणता से जिसकी उपस्थिति रहे, उसको पृृत्तिनिमित्क कहते हैं। यथा-घटत्व, पटटव, शोभनलवनकतंव्व, अनादित्व के सब धर्म पृृन्तिनिमित्त है। उसी प्रकार
 निमित्त दोनों पर्य्यययाचक $=$ समानार्थक शब्द है। घट शब्द का घटट्व वाच्य है, वाच्य अर्य घड़ा उसमें घटत्व रहता है, एवं घट शब्द निष्ठ अभिषाँ $=$ राक्ति से घटर्व की उपस्थिति प्रकारतया = विशेषणता से होने से उपस्थितीय प्रकारता का $=$ विशेषणता का घटत्व आधय है। अतः घटत्व प्रृ्तिलिमित्त हुआ, 'घट:' कहने से घटल्लाभय की ही उपस्थिति दोती है, इसी प्रकार
 त्वमा $=$ प्रवृन्तिनिमित्तात्वम् ।
( मूनार्थ) एक धर्म युक्त धर्ं शब्द पुंधिद्धि में एवं नरुसक में समान रहे उसकी भाधितपुंस्क कहते तें, शब्द का पयोग करने के निमित्त कहने से उसकी श़तिति समझनी चाहिए। वह यह है कि जो उसका एक ही अर्यं हो, भाधितपुंस्क एक् अन्तन में रहे ऐेसा शब्द प्रंबाचक के समान विकरप से होता है, तृतीयादि अजादि विभक्ति पर रहते।
( अथवा ) एकार्थक एकानुपूर्वीक समान धर्मयुक्त पुंवाचक होते हुए नपुंसकार्थक भो रहे उस इगन्त प्रातिपदिक अनुयुक्त जाब्द विकल्प से पुंचाचक होता है अजादि नृतीयादि विभन्ति पर रहने। न विघते अरिर्यंस्य तत् अनादि खाद्रार्भ = आदि रहित है, धर्म अद्रिराहित्य है। पुंबाचक, एवं नपुंसक वाचक में समान है पुंबद्धाव पक्ष में इरिवत् धिसंज्ञा एवं रूप है ।=अनादये। प्र में नपुंसक हैं वहां नुम् अनाद्विने। ऐोष वारि तुल्य रूप। पीक गब्द्ध वृक्षार्थक एनं फलार्थंक है यहां ग्रवृन्तिनिनित्त भर्म भिन्न भिन्न हैं वृक्षार्धक का प्रवृत्तिशिचित धर्म ?-चृक्षत्वन्याप्यर्पत्रुत्व है, सकलनृक्ष में रहने वाला वृक्षत्व व्यापक धर्म है, उसका अबान्तरव्याप्य धमं पीलत्व है मिलकर एक धर्म पूर्वोंक्त हुआ। ? —फलत्व सामान्य = उ्यापक जमें है, उसका व्याप्य पीतुतुत्व मिलकर फलंत्वव्याप्यपीतुत्व नपुंसक पीतु का धर्म है यहां पुंचज्ञाब न हुआा, एक रूप दोनों का रूप नहीं। वारिवत् रूप इसके हैं-‘पत्लुने' आदि।

## ३२२ अस्थिदाधिसक्यक्यक्ष्गामन

एषामनड् स्याहृदारार्शि स चोदाचः 1 अक्लोपोडन: 1 ढ़्ना। दध्ने।
 तढ़न्तस्याप्यनङ्ड। अतिद्ध्न। सुधि। सुधिनी। सुधीजि। हे सुचे। हे सुधि। सुधिया। सुधिना। प्रध्या। प्रधिना। सधु। सधुनी। मधूनि। हे सधो। हे मधु। एवम् अन्बवादयः। सानुशबऩस्य स्तुर्वा। स्वूनि। सानूल्नि। प्रियकोष्टु। प्रियकोष्टुनी। तृजबद्धावात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम्। प्रियकोष्ट्रानि। टादौौ पुंचत्पन्ते प्रियकोष्ट्रा। प्रियकोष्टुना। प्रियक्रोष्ट्रे प्रियक्रोष्टने अन्थत्र तृजन्नभावात् पूर्वविप्रतिवेधेन नुमेब प्रियन्ठोष्टुना। प्रियक्रोष्टुने। नुम् अचि रेति नुट्र, प्रियकोष्टूनाम् । सुलु । सुलुनी । सुल्यनि। पुनस्तदूवत्त । सुल्वा । सुलुना। धाते। धातृणी घातरण। हे घातः है धातृ। धात्रा। धातृणा। एवं ज्ञातृ कर्नाढ़य:।

नपुंसकार्थ अस्थि-द्वार-सक्थि-अक्षि वे है अन्त में जिसके वेसो जो अङ, उसके अन्ट्यवर्ण को अनढ् आदेश होता हैं तुतीयादि अजादि विभक्ति पर रहते। यइां नपुंसक श्रूयमाण अस्थि अदि का ही विशेषण है, अब्न का नहीं है, एसमें "नियद्धधना नह्बणेन" यद भाष्य प्रयोग ही प्रमाण है । यहों अब पुंवाचक है तो भी दधिशब्द नपुंसकार्थ है अनष्, हुभा। दधि आ = दधन् आ, भसंज्ञा, 'अह्दोपोडनः' से अकारलोप दध्ना, आदि रूप। इसी प्रकार अस्थि आदि में अनझादेश से हूप समझना चाहिये । अतिदधि में अनड् अतिदध्ना ।

यहां तदन्त विधि है-अन्न विशेष्य है गृस्यमागे विशेषण हैं तदन्तविधिः। "मएणनता प्रतिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति" 'पूर्वात्स वूर्वादिनिः' इस एक योग से पृथक् योगविभाग से प्ञापित वह् परिभाषा यहां आदेश विधान में नहीं लगती है, ज्ञापकसाजात्य सें वह प्रत्ययविधीयमान रहे उसका उद्देईय प्रातिपदिक शब्द रहे वहां लगती है = अर्थाव प्रत्ययविधिविषया वह है। सुधि में 'हस्वो नपुंसके’ से हरव हुआ है। तृतीयाद्वि अजाद्वि में पुंवद्रान से सुधिया, इगड्ड पक्ष में, सुधिना, नुम् । इसी प्रकार प्रर्धा में हस्, नुम् पुंबद्हाव जानना। प्रध्या, प्रधिना 'न लुमत।' अनित्य पक्ष में प्रत्ययलक्ष्षण से 'द्धिस्वस्य गुणः' से गुण हे मधो, नित्य $क$ क्ष में हे मधु। सनु आदेश विकल्प से, स्नु पश्ष में सनूनि । पक्ष में सानूनि ‘मांसपृतनासानूनाम्' वर्तिक से। पर्वते की चोटी कों सानु कहते हैं। वहुनीहि समास से प्रियकोष्टुः। जस् में तृज्वद् भाव को बाधकर नुम् पूर्वविप्रतिषेध से हुआ है। वतीया

में अजादि में दो रूप-पुंवद्दाव, एवं उसका अभाव में यण् एवं नुम्। प्रियकोष्ट्रा, भ्रियकोष्टुना आदि । पष्ठी के बहुवचन में नुट् दीर्घ ही, नुम् नहीं, 'नुम् अचि रेति से नुट्। सुलु के तु० अ० में दो रूप है। धातृ, के सम्बोधन में दो रूप सं, अनित्यप्रत्यय लक्षण एवं निषंध पक्ष में हे धातः । पक्ष में हे धातृ। इसी पकार ज्ञातृ कर्तू अढि के रूप जानना चाहिए। विस्तीर्ण है आकाइ जिसमें संग प्रधो रब्द है, नपुंसक में हा स्व से प्रद्यु रूप होता है।

## २२₹ एच इगघघ्वादेशे १1१18८।

आदिश्यमानेषु ह्स्वेषु एच इगेव स्यात् । प्रद्य। प्रघुनी। प्रघूनि। प्रद्युनेत्यादि । इह न पुंचत्। यदिगन्तं प्रदु इति तस्य भाषितपुंस्कव्वाभायात्। एवसभेडपि। पर्रि। प्ररिणी। प्ररीणि। प्ररिणा। एकदेशाविकृतस्यानन्यत्वाद् रायो हलीति आत्वम्। प्ररमेयाम्। प्ररामिः। नुम् अचि रेति नुख्यात्वे 'प्रराणाम्’ इति माधवः। बस्तुतस्तु सक्निपातपरिभाषया नुल्याष्वं न। नामीति दीर्घस्त्वा० इम्भसामध्र्योत्परिभाषां बाधत इत्युक्तम । प्ररीणाम् । सुनु । सुनुनी। सुनूनि । सुनुना सुनुने । इत्यादि ।

## इट्यजन्ता नपुंसकालझझाः।

यह सून्न हस्व का विधायक नहीं है किन्तु 'हख्वो नपुंसके पातिपदिकस्य' सूत्र से एक् एवं इक् भिन्न हस्व प्राप्त था, उसका नियामक है कि एच्का इक् ही हख्व करना चाहिये हक्भिन्न
 पूर्व भाग अवर्ण सटृरा है, उत्तर भाग छकार सदश है। ओ औौ में पूर्व भाग अकार सटृश है, उत्तर भाग उकार सदृश है । उभयांश सदृरा कोई हस्व प्राप्त नहीं है अतः भाग रूप अंशकृत आन्तरतम्य से पाप्त अकार रूप हुर्व की निवृष्ति मात्र ही इसका प्रयोजन है, अर्थाइ उत्तरांशकृत आन्तरतन्य = सादइय से ह, उ, ₹ उ ही कमशः हुर्व ए ओ ऐ ओ के होते हैं। प्रथो के ओकार का उकार हर्व हुआ वि० सकार का लोप प्रयु, भादि रूप हुए। प्रयु टा आदि अजादि विभक्तियों में पुंवद्राव नहीं होता है, कारण यह हैं कि पुंलिक्न में 'धपद्यो' ओोकारन्त ही है नपुंसक में उकारान्त प्रचु है, दोनों में समान ही आनुपूर्वीं नहीं है, एवं उकारन्त पघ्न शब्द ने पुंस्त्व रूप अर्थ को कहा नहीं है । ओकारान्त शब्द समाप्तुए।

प्ररै में हस्व से प्ररि बना परिभ्याम् यहां 'रि' में रैबुद्धि 'एकदेशविकृतम्' न्याय से 'रायो हलिसे आत्व कर 'प्रराम्याम्'। परि आम् में 'नुम् अचि रेति' नुट् कर हलादि नाम्म निमिप्तिक आत्व से प्रराणाम् रूप माधवाचार्य कहते हैं। श्रीमाधन के मत में सज्ञिपात परिभाषा अनित्य से उसकी यहां प्रवृत्ति नर्हां है। अन्य आचार्य मत से सज्ञिपात परिभाष्ष को यहां नित्य मानकर अत्व नहीं होता है। नामि से दीर्घ कर णत्व से परीणाम् कहते हैं। नामि सूत्र विष्य में सन्निपात परिभाषा सूत्र वैयर्थ्य से नछां पवृत्त होती है यह पथम कह चुके हैं स्मरणार्थ यहां उसी को कहते हैं। ऐकारान्त शब्द समाप्त हुए। औकारान्त सुनौ है, हस्व से सुनु बनता है। 'सुष्टु नौ: यस्मिन् तत'। अन्छी नौका है जिसमें। हे सुनो। ह सुनु। स्रुनुनी। सुनूनि । घुनुना । सुनुने । मधुवत् रूप।

श्री ब० कृ० पश्घोलिविरचित सविमर्श रत्नप्रभा में अजन्त नपुंसकलिय प्रकरण समात्त

## अथ हलन्तथुँद्धिध्धघमकरणम् ？०

## इ२४ हो ढः く।श३？

हस्य ढः स्याञ्कलि पद़न्ते च। हल्ल्ड्याबिति सुलोपः। पदान्तव्वाद्a धस्य ढ：। जश्व्वर्त्वे। लिट्। लिड्। लिही़। लिह्। लिहम्। लिहौ। लिह्ः। लिहा। लिड्र्थाम्। लिट्स्सु। लिट्सु।

चाटने वाला शस अर्थ में लि巨् किप्，सर्वापहारीलोप，प्रत्यय लक्षण से कृदन्त तदादि होने से पातिपदिकसंशा हिं स् यहां－＇सुप्तिक्रन्तं पदम्＇से पदसंजा，स् लोप के अनन्तर पदान्त एकार को ढकार होता है एवं झल् पर में रहते हकार को ढकार होता है। लिढ्＇झलां जरोडन्ते＇ से उकार，＇बाऽवसाने＇से विकल्प टकार हुआ－लिट्। लिड्। अं में लिहौ।

भ्याम् ३ भिस्，भ्यस् २ खुप् यहां प्रकृति की पदसंशा＇स्वादिषु＇सूत्र से होती है वहां ढकार को जरत्न से 邓कार होता है，लिड्म्याम् आदि，लिड् सु यहां ‘ङः सि धुट्’ से धुट् आगम，खरि च से धकार को तकार पुनः खरि च से डकार को टकार लिट्त्सु। पक्ष में लिड्द सु दो रूप धुट् विकल्प के कारण हुए। पदचरमावयव हकार को ढकार यही उचित अर्थ है，एवं झलि परक हकार को उकार होता है।

## ३२५ दादेधर्धातोष्घः ८।२। २।

उपदेशे दादेर्घातोर्हस्य घ：स्यात् ्मलि पदान्ते च। उपदेशे＇किम्। अधो－ गित्यत्र यथा स्यात्। दामलिहमात्मानमिच्छति दामलिह्यति，ततः किपि दामलिट्，अन्र मा भूत्।

धानु पाठ में उपदेशा में दकार है आध्दि में जिनको ऐसे धातुओं के पदान्त हकार को एवं झब् परक एकार को घकारादेश होता है।

बिमघं－एस सूत्र में＇दादे？＇का दादिपद＂उपदेशावस्था में दकार है आदि में जिनको＂इस अर्थ की कक्षणावृत्ति से बोधन करता है। इसमें प्रमाण इस सूच्र का भाष्य ही है। उपदेशा न कहते तो＇अधोक्＇में अछागम से आदि अकार है－अदुए् व यहां हकार को घकार न होता，सम्पति दोदि नहीं है，उपदेशावस्था में दादि होने से घकारादेश，तकार का लोप जरत्व चर्व्व लधूपधगुण से＇अधोक् अधोग्＇की सिद्धि हुई। उपदेश न कहते तो यहां लक्ष्य में लक्षण की अपवृत्ति से ＇अव्यसि＇दोष की प्रसक्ति होती। एवं रस्सी चाटने वाला इस अर्थ में क्यच् प्रत्ययान्त से फिनन्त दामहिह् यहां सम्प्रति दादि धातु है，अतः हृ्ट ढकार को बाध कर घकारादेश की प्रसक्ति होती，अखक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति रूप अतिव्याति दोष उसका निवारणार्थ उपदेश है। उपदेश अवस्था में दामादि धातु नहीं है। यहां न्यासान्तर है—？＇हो ढोडदादे：’ २—धातोर्षः। अदादि का एक संश＇दादि＇मात्र की＇धातोः＇में अनुपृत्ति है，व巨 अनुवृत्ति व्यर्थ होकर＂औप－ देशिक दाबित्ववस＂परक है। एससे＇उपदेशे’ लब्ध है। धातुपद्व की आवृत्ति से उपदेश का लाभ प्रकार सर्वंथा अनुचित है।

## ३२६ एकाचो बशो अष् झषन्तस्य ₹धबोः く।२।३ज।

धातोरवयवो य एकाच् मुन्तस्तदृवयदस्य बशः स्थाने भष् स्यात् सकारे हवे पदान्ते च। एकाचो धतोरिति सामानाधिकरणयेनान्वये बु इह न स्यात् गर्द्रभमाचष्टे गर्द्रभयति, ततः किप्, णिलोपो गर्द्धप्। मलीति निवृत्तम्, स्व्वो गर्म हणसासर्थ्यात्। तेनेंह न, दुग्धम्। दोग्धा। उयपद़ेशिनद्धावेन धात्ववयवत्वाद्व भष्भावः । जश्वचर्वे्वे, धुक् । धुग् । दुहौ। दुहः । घत्वचर्त्वे, धुक्ष्ड ।

झषन्त होते हुए एकाच् भी हो ऐसा धाड़ का अवयव वरा उसके स्थान में भव् होता है, सकार या ध्घम् पर रहते या पदान्त में यहां एकाच् घवं धानु ₹त दो के अर्यद्धय का सामानालिकरण्य
एकार्र्योधकत्वरूप) से अन्वय करना उचित था-‘षकाच्त् से अभिन्न धाउ' घह अर्ष क्यों नहीं किया ?, वैयधिकरण्य = ( विभिन्न अर्ध दोषकत्व ) से अन्बय अनुचित है गौरददोष से, 'धातु का ज्ञान' एवं 'धानु के अवयव का ज्ञात' दो ज्ञान करने में ज्ञानकृत गौरवें है। 'धतु का अवयन एकाच्' यह वैगधिकरण्य से अर्ध प्रतिपादन हैली असफ़्रत है। गदहे की तरह आचरण करने वाला $=$ या
 एकाव्त् रूप धातु न होने से नहीं होगा, थातु गरें्् ्सका क्षष्त्त एकाच् अवयक़ दभ् के दकार को भकार भप् भाव करने के लिए फल्मुख गौरव दोष के लिए नहीं है। ए एस लिए कहा है कि"सम्मवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यमन्याय्यम्" में 'सम्भवति' विशेषण दिया है ‘गर्ब्ं' यदि प्रयोग सिद्धार्थ सामानाधिकरण्य अन्वय संभव नहीं है अतः यहां वैयधिकरण्य से अन्वय है।

विमर्श-झलो झलि' से क्षबि की अनुनृत्ति यहां भी आती ही है, आगे के सूश्रों में उसकी अनुतृष्ति के जानी है। अय्रिम सूत्र में झल् की अनुवृत्ति कर भाष्यकार ने "दभस्तयोश्य (८-२३८)" में तकार धजार का खण्डन किया है। अतः भभ्भाव विधायक सूत में 'रख्वों' घह्दण से सकार-धकार से अतिरिक्त क्षल् प्रत्याछार बोच्य वर्णों में घते $=$ यइ=भष्भाव रूप कार्य की निबृत्ति जाननी चाहिये। यह ग्नन्थकार रहस्य है। 'भ्षलि' की अनुवृच्ति तो आती ही है, यहां न आती, अधिम में न जाती पूर्वोंत्तभाष्य असक्रत होता।
'दुग्यम', दोग्धा में सकार, या धकार रूप सलू नही है अतः भष्भाव न हुआ। दुษ, दोहने बाला । दोनों का अर्ध है, दोहनार्यक दुए से किष् लेप् प्रा० सं० सु-स् दुह् स् यहां हकार को घकार कर के भष्भाव प्रास है। यएां धातु दुए स्वयं एकान्त् है, थातु का अवयद एकाच् नहीं है, एक में भातुत्व तदवयव एकाच्त्व "भाग्दीन्यतोग्" विक्षत निर्देश से जाप्य "ठ्यपदेश़रवदेकस्मिन्' परिभाष से दोनों का अतिदेश व्यपद्रेशिवद्राव से होता है। अतः भप्भाव जस्व्व चर्ल्ब से भुग् भुक् दो रूप हुए। असहाय में एक ही में जनेक धर्मों का आरोप होता है। जुध्षु $=$ दुए सु घकार मष्लाव जझत्व चर्त्व से ककार, कव्व से बकार से सिडि हुई।

## ३२७ वा द्रुहमुहष्णुहष्णिणहाम् दा२।३३।

एवां हस्य घो बा स्याञ्काल पदान्ते च। पत्ते ढ:। ध्रुक्। ध्रुग् . घुट्
 मुह-ज्णुहु-षिणहाम्।

झल् पर रहे या पदान्त द्वृह् मुह् जुह्ट विणह् इनके हकार को घकार आदेशा विकल्प से होता है । पूर्वोक्त धातुओं से किप् प्रत्यय है। अतः वे किनन्त है। विकल्प से ‘‘नुह् स्’ घकार, अष्भाव, जइत्व, चर्त्व, पक्ष में ढकार जरत्व चर्त्वादि । भुक्। धुग्। भुट्| भूट्। सुक्। सुण्। मुट्। मुड्। णिणह में अदि घकार को सकार घकार निमित्तक णकार की निवृत्ति से सिंद्ध के भी चार सप है। ज्णुह् = स्गुह् इसके भी चार रूप । सपमी बहुबचन में घकार एवं धुड् विकत्प सें तीन रूप-द्रुह सु, घकार, ढकार, भष्माव, ज₹त्व धुट्ट् चर्वं दो बार षकार भुट्तस्डु, पक्ष में धुट्ट सु, घकार पक्ष में जरत्व से धुक्षु ।

## ३२८ श्र्यणः सम्प्रसारणम्प १1१18५1

## यणः स्थाने अयुज्यमानो य इक् स सम्प्रसारणसंक्ञः स्यात्।

य् व् र् ल् के स्थान में जो ₹ उ ॠ उ होता है उसकी सम्पसारण संख्वा है।

## ३२९ नाएँ ऊढ़ छा३। शेर।

भस्य वाहः सम्प्रसारणमूठ् स्यात्।
वाह् शब्दान्त भसंशक अब्न का अवयन निद्दिंरयमान का अबयव यण् को संप्रसारण संखक ऊठ् होता है। हकारान्त विभवाह् राब्ड़ है। विभकर्म उपपद में रहते वह् धातु से णिव प्रत्यय, उपपद समास, उपधावृद्दि, प्रत्यय का लोप—विश्ववाह् -ईश्वर। प्रथमा एकवचन में 'हो ढ:' से ढत्व, जरत्व, चर्त्व विभ्षवाट् विश्षनाड् विभ्धवाही विश्धवाहः। विश्षवाहम्। विश्वनाहौ रूप है। विश्धवाह् ्रस् शकार की ₹ंत्संज्ञा लोप करके 'यच्चि भम्' से प्रकृति की असंज्ञा, संप्रसारणसंश्रा के संकित्यों का ज्ञान कर, 'वाइः' सूत्र से ठकारेत्संज्ञक वकार के ₹धान में ऊकार आदेश हुआ। 'विश्ध ऊ आह् अस्" यहां तूश्न-

## ३३० सक्भसारणान्च छ।?1?०८।

 हेत्यादि । छन्दुस्येव णित्वरिति पंत्षे णिजन्तादू बिच्।

सम्प्रसारण संशक वर्ण के अनन्तर ख्वर रहे तो वहां पूर्व पर के स्थान में पूनेरूप एकादेश छोता है। विश्ध ऊ आह् कस् यहां 'ऊ आ" का पूर्बरूप ऊकार हुआ। वृद्जि, रत्वविसर्ग से विभ्धौहः। इसी प्रकार टा डे बसि बस् ओस् अाम् हि औस् एन विभक्तियों पर में रहते ऊठ् पूर्वरूप, वृद्धि भादि कार्यं करने चाििए। हलादि विभक्तियों में लिए् की तरह रूप है। 'वहश्ष' णिव विधायक सून्न में 'छन्द्दसि' की अनुवृत्ति है, लौकिक प्रयोग में णिच नहीं, तब प्रेरणार्य प्रयोजककर्ता में णिच् करके बिच् प्रत्यय गित्रोप करना। किन्तु णि का एकार का स्थानिवन्राव से सम्पसारण 'विश्धौछः' आदि में गा ऐोगा, 'की लुप्तं न स्थानिवत्' उस निषेध का तो यहां विषय ही नहीं है, वह किप् प्रत्यय निमिम्तक कार्य करने में ही स्थानिवद्धाव का निषेध करता है यह मत भाष्यसिद्धन्त सिद्ध हैं। अतः
 खोक में भी छोता 变। 'णिजन्ताव् 'अन्येम्यः' सूत्र से विच्' यह पक्ष उचित नहीं है।

णिमां-यणू के स्थान में र्रयोग में क्क् हो जाय तब सम्भ्रसारण संक्ञा, सम्प्रसारणसंज्ञा हो जाय तब यण्त्रू स्थान में हक् हो जाय यह अन्योऽन्याश्रय दोष है, घान एवं उत्पस्ति में अन्योडन्याध्यकार्यसिद्ध नहीं छोते हैं। (समा०) 'सम्भसारणमूंठ्ठे' का चद्ध अभिभाय है कि ऐेसे वर्ण के स्थान में

कह् हो जिसकी अविष्य में संप्रसारणसंशा हो सके, इस प्रकार भाविनी संबा का समाश्रयण से बन्योडन्याश्रय दोष का उद्धार करना चाहिये - यथा इस सूत्र का शाटक बीनो = "अस्य सूत्रत्य शाटकं वय" यहां जो बीनने योग्य सूत्र है वह शाटक (पट) नहीं है। जो शाटक (पट) है, बह बीनने योग्य नहीं ऐसी परिरिथिति में यह पक्ष का अवलम्बन करना पड़ता है कि ऐसे तन्तुओं को बीना जाय जिससे निमिंत वर्तु की अविष्य में 'शाटक' इस प्रकार की संघा हो भाविसंज्ञा समाभ्रयण से दोष निवृत्ति करनी चाहिए ।
'वाह ऊढ्' याइं 'वाइः' ₹तना ही सूत्र उचित है वकार का सग्रसारण उकार, पूर्वरूप विभ्ष उह् अस्, णिव का प्रत्ययलक्षण से आर्धधातुक परत्व जान से लघूपधगुण करके वृद्धिरेच से वृद्धि कर 'विभ्धौइः' आदि रूप सिद्ध हो सकते हैं कठ् ग्रहण क्यों किया ?, वए व्यर्थ होकर अन्तरक्भ परिभाषा इाप़न करता है, 'बृद्यिरेच' अन्तर है, गुण बहिरक्न है, वहिरक असिद्ध होने से एच् परत्व घानाभाव से वृद्धिरेचि न होगा। अतः 'एत्येधति' से वृष्घर्थ ऊठुग्रहण स्वांशे कृतार्थ हुआ।

ऊठ् ग्रहण से ज्ञापित-‘असिद्धं बहिरद्भमन्तरके’' परिभाषा इस सूत्रस्थ होने से षछाध्यायिनी है। इस परिभाषा की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है, अतः वहां अन्तरझ परिभाषा की प्रवृष्ति नहीं है यथा-राश्ञः। अन्तर अश्ञाबत्वमस्याः प्रवृत्तौ वीजम्,

## ३३? चतुरनड्डोोराप्युदाँः ज1झ1९८।

## अनयोरम् स्यात् सर्वनामस्थाने स नोदात्तः।

चतुर् एवं अनड़्र् ्राब्दान्त अङ्य को अाम् होता है वह आम् उदात्त है सर्वनामस्थान संज्ञक प्रत्ययय पर रहते । शाकट अर्थ वाचक अनस् उपपद में रहते वह् धातु से किप् प्रत्यय, धनस् के स् कों डादेश से अनड् वह् धातु यजादि है, अतः वकार का उकार सम्प्रसारण 'वचिस्वपियजादीनाम्' सूत्र से के बाद-सक्षसारणाच से पूर्वरूप अनडुह् श््वब्द की सिदि हुई । अनडुए् को धाम् आकार रूप अचि परक उकार को यण् व् हुआ। (प्र० ए० व०) स् आम् ( आा) आगम ह् के पूर्व में हुआ, अनड्वाप् स् ऐसी स्थिति के बाद-

## ३३२ साचनडुहः ज1?16२।

अस्य नुम् स्यात् सौ परे। आदित्यधिकारादवर्णाहपरोऽयं नुम्। अतो विशेषाविहितेनापि नुमा आम् न बाध्यते। अभा च नुमू न बाध्यते। सोर्लोपः। नुम्विधिसामध्र्याद् वसुस्स्विति ढ़वं न। संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वानलोपो न। अनड़्वान्।

सुपत्य्य से अव्यवहित पूर्व अनडुह का नुम् आगम होता है। "आच्छीनघोर्नुम्" से । इसमें आव का अधिकार है, अतः इस श्रान्द के अन्त्य अवर्ण से पर नुम् आगम होता है वह् तब संभव की नुम् के पूर्व में आम् आागम किया जाय क्यों की नुम् की पवृत्ति में आम् उपजीव्य $=$ उपकारक है । नुम् उपजीवक = सहायता प्राप्र करने वाला है, अतः पूर्व में आम् पश्चात् नुम् यही कम हुआ अतः नुन्म विधायक विशेष शाख्ज है, आम् विधायक सामान्य है, विशेष से सामान्य का बाष्ष होता है बही हुम् से आम् का बाष छोना चाहिये यह सब निर्मूल सिद्ध हुला। यहां सह प्रसक्न है ही नहीं । आव् के अधिकार से अम् से मी नुम् का सम्बोधन में बाध न हुआ, सह पाष्ति ही नहीं है।

## ११ सि० कौ॰

उपजीव्य उपजीवक का जिस ध्रकार विरोध नहीं उसी प्रकार आम् नुम्। एवं अम् नुम् का विरोष नहीं है। 'भनड्वा न् ह् स्’ यांां ‘हल्ब्याक्य्यः' से सकार लोप कर हकार का संयोगान्त कोप से अनड़वान् = बैल । यहां संयोगान्तस्य से जात हकारलोप असिद्ध है, अतः नकार लोप न दुधा।

## ३३३ अम् सम्बुद्धौ Ө१19६।

चतुरनडुहोरम् स्यात् सम्बुद्धौ। अमोऽपवाद़:। हे अनडूवन् । अनडूवाहो। अनड्वाहः । अनडुहा ।

सम्भुद्धिसंशक प्रत्यय पर रहे तो चतुर् एवं अनडुह, को अम् आगम होता है। आम् का यह निपेषक है। हे अनडुए् से सम्बोधन में सु (स्) अम्, नुम् स् ल्योप, ह् लोप हे अनड्वन् । अनडु्् औ हकार के पूर्व में आम् (अ) यण् अनड्वाहौ। असरन्वनाम्स्थाल परक अनडुह् को विशेषकार्य का अभाव है। यथा अनडुहा।

## ३३४ वसुसंसु

सान्तवस्वन्तस्य संस्रादेश्र दः स्याप्पदान्ते। अनबुद्रघ्पणिल्याधि। सान्तेति किम् | विद्धान्| पद़ान्तेति किमे | सस्तम् | ध्यस्तम् ।

श्रूयमाण सकार है अन्त में जिसको ऐसा उकारेत्संज्ञक वस्त्वह है अन्त मेन गिसक्षी थेसे शब्द के अन्त्यवर्ण को एवं उकारेत्संक्षक स्रंस् एवं धंस् इसको अन्यवर्ण को दकाराबेक्ष पोता है पदान्त में। वसू आदेशे सान्त ही है पुनः सान्त विरोषण इस लिए दिया गया है कि विद्यस् का प्रधमा एकवचन में विद्यान् होता है, यहां नान्त है दकारादेशा न हुआ । अनडुद्य्य्याम् यहां स्वादिषु से पदत्व है छकार को दकारादेश हुआ। स्नस्तम् में क्रप्रत्यय कृत्रत्यय है, पूर्वभाग पद नहीं दकारादेश न हुआ अनुख्वार को नकार मानकर उसका लोप हुआ । धातुओं में झल् परक अनुस्वार को नकारंज माना जाता है ।

## इ३५ सहे: साड: स: С।३।५६।

साड्रूपस्य सहे सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्। तुराषाट्। तुराषाड्। तुरासाहौ। तुरासाहः। तुराषाड्यु्यामित्यादि। तुरं सहते इट्यर्थ "ळन्द्सि सह’ इति णिच:। लोके तु साह्यतेः किष्। अन्येषामपीति पूर्वपद़स्य दीर्घः।

सह्ह धातु का साड् ऐसा जब रूप होता है तब सकार को मूर्धन्य आदेश होता है तुरासाए् शब्द दो प्रकार से बनता है। यह वैदिक प्रयोग वेगार्धक तुरं कर्म उपपद रहते 'छन्दसि सह' इससे णिव प्रत्ययन्त है। उपधावृद्धि पूर्वपद्द का दीर्ध तुरासाह्। लोक में तुरं कर्म उपपद में रइते प्रयोजकव्यापार में सह णिच्से तुरसाए् से किप् गिलोप किष् के समस्त वर्णों का लोप, ‘अन्येषाम्' से रेफोत्तर अकार का आकार दोर्घ से तुरासाए् लोक में सिद्ध हुआ। तुरासाए का दो अर्य है -? दन्द्र २—वेग कों सहन करने वाला या सहन करवाने वाला। तुरासाए से सु पदसंघ्ञा विभक्ति लोप ढत्व ज₹त्व से तुरासाड् यहां साड् के सकार को घकारादेशा, ‘वाडवसाने’ से वि० चर्वं तुराषाटू, तुराषाड् दो रूप सिद्ध हुए। यकारान्त कोई शब्द प्रचलित नहीं है। 'ह्यवर’ अनुकम से यहां शब्द निद्देश है।

## ३३६े दिव औत्र् 91 श1く81

दिविति प्रातिपढ़िकस्य औत्र स्यात् सौ परे। अलविधित्वेन स्थानिवत्त्वाभावाद्न घलूब्याबिति सुलोपो न। सुयौः। सुदिबौ। सुदिवः। सुदिवम् । सुदिवै।

यहां दिव् से अव्युत्पन्न, या उणादि डिवि प्रत्ययान्त का ही ग्रहण है। 'दिवु कीडायाम्' क: घहण नहीं है वह सानुवन्धक है, निरनुबन्धक के म्रहण में सानुवन्धक का गहण नहीं होता है । केवल दिव् ्राब्द स्रीलिद्ध है, अतः पदान्तर के साथ समास करना पुंहिक बनाने के लिए आवहयक है। सु $=$ शोभना दौ: $=$ आकारा वह है जिस दिवस में सुदिव् से प्रथमा एकवचन में सु ( स्) दिव् प्रातिपदिक के अन्य को औत् आऐेश होता है सुविभक्ति पर रहते वकार को ओत् आदेश हुआ तकार उच्चारण में केवल मुखसुखार्थिक ही है। यणादेश सुद्यी स् यहां स्थानिवन्दाव से वकार वृष्ति हल्त्व धर्म का अरोप औकार में कर 'हल्ड्याप्' से सलोप प्राप्त है, किन्तु अलूविधि यहां है, अतः स्थानिवन्दाव न हुआआ । सकार को रुत्व विसर्गे से सुयौः सुदिवौ।

## ३३७ दिन उत्व ६।?1?३?1

दिवोडन्तादेश उकारः स्यात् पदान्ते। सुबुरुयामू। सुधुभिः। चत्वाशः। चतुर: 1 चतुर्भिः 1 चतुर्य्यः।

प्रातिपदिक दिश् को उकाइ अन्तादेश होता है पदान्त में। उुदिव् भ्याम् पदसंशा प्रक्तति की बकार को उकारादेशा इको यणचि से यणादेश सुद्युम्याम्। याचनार्थक चते धातु से "चतेरुरन" उणादि से उरन् प्रत्यय है चतुर् शब्द्द केवल रुढ शब्द है। लोक में संख्याविशिष्ट अनेकसंख्येक द्रव्य को बोधन करने से बहुवचनान्त है। चतुर जस् (अस्) 'चतुरनडुछो'? से आम् आगम, मित् है अन्त्य अच् से पर हुआ । यण् सकार का रुत्व विसर्ग से चत्वारः। शाम में चतुरः।

## ३३८ षट्चतुर्म्येश्य जใ५५।

पट्संज्ञकेम्यंश्रतुरें परस्यामो नुडागम: स्यात्। णत्वम्। द्वित्वम्। चतुणर्णाम्।

षट् संक्षक शब्द से एवं चतु शब्द से पर आम् को नुट् आगम होता है। 'चतुर् नाम्' 'रपाम्याम्' से णकार नकार के स्थान में हुआ। 'अनो रहाभ्याम्' से णकार का वैकलिपक द्वित्व से चतुर्णाम्। द्विल्वाभावपक्षे चतुर्णान्। अन्यान्य लक्ष्यों में कृतार्थ दोनों सूत्र-द्दित्वविधायकणत्वविधायक की एक समय प्रासि है, अतः परत्वात द्वित्व यहां होना चाहिंये ? 'पूर्वन्रासिद्धम्’ से पूर्वश्रिपादी की दृष्टि में परत्रिपादी असिद्ध है, यहां पूर्वत्रिपादी णत्वविधायक शार्ब है, परत्रिपादी द्रित्वविधायक शास्न है, परत्रिपादी के असिद्ध होने से णत्व की पूर्व प्रवृत्ति से 'णत्वं द्वित्वम्' णत्वे कृते द्वित्वम् उचित ही है। "पूर्वन्चासिद्धीयमद्वित्वे" से द्रित्व करने में 'पूर्वन्रासिद्दम्' की प्रवृत्ति नहीं है। अतः णत्व को बाध कर पर होने से द्वित्व होना चाएिए ? 'ूूव्वशासिद्धीये' का अर्थान्तर हर-द्दित्व करना है, अन्यकार्य करना है वहां द्वित्व की दृष्टि में अन्यकार्य असिद्ध नहीं होता है अर्थाव द्रित्व तो अन्यकार्य दृष्टि में असिद्ध होता ही है, अतः यहां द्दित्व असिद्द हुआ णत्व हुआ । किश्श वर्ण द्वित्व में "पूर्वन्रासिद्धीयमद्वित्वे" नहीं लगता है, यदि लगता तो "द्वित्वे परसवर्णत्वं

सिडं वक्तव्यम्" वार्तिंक व्यर्य होता । वह ज्ञापन करता है की वर्णद्दित्व में वह नहीं लगता है। धतः ‘संयूम्यन्ता' में यकार च्रय से युक्ता प्रयोंग के लिए वह् स्वांश में कृतार्थ हुआ। अतः गत्व के वाद ही द्वित्व होता है, अन्तिम समाधान भावावेशा से खण्डनार्थ प्रवृत्ति सूचक है, जब पूर्वत्रासिद्धीयमद्विव्वे का विषय ही नहीं है तो यह प्रयास सर्वंया निष्फल है।

## ३३९ रोः सुपि टा३३६।

सम्तमीबहुवचने रोरेव विसर्जनीयो नान्चरेफस्य। षत्वम्। षस्य द्विवे प्राप्ते।

खरादि सुप् से सतमी का ही सुप् का म्रहण होता है प्रत्याहार का नहीं यहा खर की अनुवृत्ति है। 'खरवसानयोः' से विसर्ग सिद्ध था.यह् व्यर्ध होकर नियमार्थ है "सपमी बहुवचन में रेफ का विसर्ग हो तो रसम्बन्धी रेफ का ही"। विपरीत नियम यह होगा कि "रुसम्बन्धी रेफ का विसगं हो तो ससमी बहुबचन में ही। यथपि यह भी नियम प्राप्त हैं किन्तु ‘हलोडनन्तराः संयोगः' प्रत्ययः परश्ध' आदि निदेश से विपरीत निय़म नहीं चतुर् सु यहां रसस्बन्धी रेफ नईीं है विसर्ग न हुआ। रेफ श्र् होने से 'आदेशाम्रन्यययोः’ से षकार हुआ, यहां ‘अचो रहाभ्याम्’ से षकार का द्वित्व प्राप्त हुआ किन्तु -

## ३े० शारोडचि C1818९1

## अचि परे शरो न द्वे.स्तः। चतुर्षु। प्रियचत्वाः। हे प्रियचत्वः। प्रिय-

 चत्वारौ। प्रियचत्वारः। गौणत्वे नु नुट् नेष्यते। प्रियचतुराम्। आाधान्ये तु स्यद्वेश। परमचर्तुणाम्। कमलं कमलों वा आचक्षाणः कमल्। कमलौ। कमलः। घट्वं कमलघु। इति रेफान्ताः।अच्- पर में है जिसको वैसा शर् का दिल्व नहीं होता है। चतुर्धा में षकार का दिव्व निषेष हुआ। घहो जरि से लोप वैकल्पिक है, अतः शरोडचि सूत्र के अभाव में लोपाभाव में दो षकार का भ्रवण न हो एतदर्ध शरोडचि की आवस्यकता है। बहुवचनान्त चतुर् को एकनचनान्त दिखाने के लिए बढुमीहि समास कर रूप द्विखाया जाता है-पियय है चार पदर्थे जिसको इस अर्थ में 'प्रियचठुर् स्' आम् आगम यण् प्रियचत्वार् स् सकार का लोप रेफ का विसीं प्रियचत्वाः। सम्बोधन में अम् आगम यणादेश स् लोप विसर्ग-हे प्रियचत्वः। पियचतु आर् औरचयण् से प्रियचत्वारी। पट्ट्
 होता है, अर्थात प्राभान्य में, गौण में नहीं। प्रियन्चतराम्म में तो अन्यपदार्थ गत बहुत्व का वानक आम् है अतः आम् को बुट् ्थागम न हुआ। 'परमाश्ध ते चत्वारः' यहां कमंधारय में चतुरये ही प्रथान है अतः नुट् हुआ। कमल या बक्ष्मो को कहने बाला इस अर्थ में कमल या कमला से गिच्चि टिलोप होकर कमहि धानु हुआ उससे किप् गिलोप से कमल् से सु ( स्) का होप कमल् ,


## ३४? मो नो धातोः टाश६६।

धातोर्मस्य न स्यात् पदान्ते। नत्वस्यासिद्धववानलोपो न। प्रशाक्यतीति प्रशान् | प्रशामौ प्रशामः । प्रशान्क्यामित्यादि ।

मान्त धातु के मकार को नकारादेश होता है, पदान्तमें । विशेष शान्त अर्ध में प्रपूर्वक श्रम् धातु से क्रिप् ‘अनुनासिकस्य' से उपधादीर्घ, प्रश्राम् स् पदसंज्ञा स् लोप धातु के मकार को नकारादेरा प्रशान् । 'न लोप:' सून्र की दृष्टि में नकाराेेश असिद्ध है, अतः नलोप न हुआ। भ्याम् में प्रकृति की पदसंशा नादेश प्रशान्भ्याम्।

## ३४२ क्रिम: क: ज1२ा?०३।

किस: क: स्याद्य विसक्ती। अरच््रहितस्याव्ययमाढ़ेशः। कः। कौ। के । कम्। कौ। कान् । इत्गाद़ सर्ववत् ।

किम् को कादेश होना है विभक्ति पर में रहने। कः। कौ। के।
यहां 'इम अ:' न्यास कर त्यदादि की अनुवृत्ति कर, त्यदादि के इम् के अफारादेशा से कः धादि प्रयोगसिद्धि होती पुनः गौरवग्रस्त 'किमः कः' न्यास क्यों किया ?,

किम् शब्द्य सर्वेनाम संज्ञक है, ‘अव्ययसर्वनाम्नाम्’ से किम् शब्द् की टि=एम् उसके पूर्व अकच् से ‘ककिम्’ रूप हुआ यहां 'इम अ:' न्यास करने पर 'ककः' रूप अनिष्ट होता। 'किमः क:' किया तो "तन्मध्ये पतितस्तद्यह्रुन गृह्यते" इस परिभाषा से 'ककिम्' भी किम् शब्द है। कादेश से ‘कः' रूप की सिड्दि होती है अतः ‘किमः क:' की आवइयकता है।

कानेशे के बाद सर्ववत् रूप है —करमम, कस्मात् कस्मिन् केषाम् यदि ।

## ३४३ इदयो मः जरा?०く।

## इद्मो मः स्यात् सौ परे । त्यदाव्यव्वापवादः।

एद्रम् शब्द् के मदार को मकार ही होता है सु पर रहते। मकार को मकार विधान व्यर्थ है, बह तो सिद्ध ही है। विधेय कार्य अपूर्व होता है अतः प्रयोजन एसका 'त्यदादीनामः' को बाध करना ही है।

## ३४४ इढ़ोडयू पुंसि ज1२।? ११।

इदम इड़ोऽय् स्यात् सौ पुंसि । सोर्लोपः । अयम्। त्यदाध्वत्वं पर रूपख्व ।
पुंध्रिक में सुप्रत्यय पर रहे तो हद्वम् शब्द के ₹द् भाग को अयू धादेश होता है। परल
 था उसको वाध कर मकार की ही स्थिति बोधन की है है्य भाग की अय् आदेशा सकार लोप से अयम्। हद्रम् औं, इर्वम् जस् ्यहां ‘‘्यदादीनामः' से अकारादेश अतो गुणे से परहूप छद औ’ जग़ को शी दू ₹। वहां-

## ३४५ दश्य ज1श?०९1

इद्रो हुस्य मः स्याद् विसक्तौ। इमौ। इमे। त्यदाढ़ेः सम्बोधनं नास्तील्युस्सर्गः।

इदम शब्दावयन दकार को मकारादेश होता है विभक्ति पर रहते। इम औ, वृद्धिरेचि से


नहीं होता है, यदि कोई करेगा तो असाधु नहीं है अतः ‘官 स’ इसका ‘तदो’’ सूत्र पर अनन्त्स गहण के समर्थन भाष्यकार ने कहा है। इमम् इमौ इमाम् ।

## इ४६ अनाप्यकः ज1२।?? २1

अककारस्येदम इढ़ोडन् स्यादापि विभक्तौ। आविति टा इत्यारम्य सुप: पकरेण घंयाहारः। अनेन।

ककार रहित ₹दम् शब्द् का अवयव ₹द् भाग को अन् आदेशा होता है आप् विभक्ति पर रहते। टा से सममी बहुबचन का सुप् के पकार तक आप् प्रत्याहार है। इदम् टा (आ) मकार को अकारादेश 'अतो गुणे' से पररूप टा को शनादेश '₹द इन' इद् कों अन् । अन् अ ईन गुण अनेन।

## ३४७ हलि लोपः ળ|२।? ? ३।

अककारस्येद्दम इदो लोप: स्याद आपि विभक्तो। क नानर्थंकेडलोडन्त्यविधिरनऊयासविकारे \&।

हलादि अप् विभक्ति से पूर्व ककार रहित इदम् शब्द के इद् भाग का लोप होता है। अनर्धक में ‘अलोडन्यस्य’ सून की प्रवृष्ति नहीं होती है यह्ं अंश उस्सर्ग हो, उसी में द्वितीयांश पूर्वांश का बाधक है-अभ्गास को उद्देरस करके जो कार्य विधेय है वहां अनर्थक में भी 'अलोडन्त्यस्य' की प्रवृति होती है। प्रकृत में संच्विकृषार्थक ₹दम् अर्थवान् है, किन्तु उसका अवयव = इद. भाग संर्था निरर्थक = (अर्थवोधकाभाववाला) है अतः हलि लोप: से '₹द्' का लोप होता है। केवल दकार का नहीं। इदम् म्याम् यहां अकारादेश, अतो गुणे से पररूप, ₹ द् का लोप अभ्याम्-यहां-

## इ8. आध्यन्तबदेकास्मिन् $9191 ? 91$ <br> एकस्मिन् क्रियसाणं कार्यमाढ़ाविवान्ते इव स्यात्। आक्याम्।

आदि अन्तका द्बन्द्य समास करके वत् का प्रत्येक में अन्वय है, आदिवत्। अन्तवत्। यहां एक शब्द असहाय वाची है। तदादि में एवं तदन्त में विधीयमान कार्य तदादि में एवं तदन्त में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार असहाय में (केवल में ) भी होता है। अर्थाप्त शब्द में एक ही वर्ण रहे तो वह आदि है वही वर्ण अन्त भी है। भादि प्रयुक्त कार्य अन्तपयुक्त कार्य एक मे भी होता हैं। प्रकृत में 'अ भ्यामू' यहां यवादिसुप् अन्यवहित पूर्व अदन्ताक का दोर्घ होता है। अदन्त का अर्थ हस्व अकार अन्त में जिसको रहे। यहां केनल ‘अ’ मात्र ही प्रकृति है, वह किसी के अन्त में नहीं है, तो भी अदन्त प्रयुक्त कार्य इसको दीर्ध करना। आभ्याम् ।

## इ३४९ नेद्मदसोरकोः -1१।? ?।

अककारयोरिढ़्मदोमिंस ऐस् न स्यात्। एत्वम् । एमिः। अत्वम्, नित्यत्वात् ङे: स्मै, पश्चादू धर्लि लोप:। अस्मै। आक्याम्। एक्यः। अस्मात्। आक्याम् । एभ्यः। अस्य। अनयोः। एषाम्। अस्मन् । अनयोः। एधु । ककारयोगे तु अयकम्। इमकौ। इसके। इमकम्। इसकौं। इसकान्। इसकेन। घूसकाभ्याम् । इमकैः।

अकच् रहित एदम् एवं अदस् उससे पर भिस् को ऐस् ्कादेश नडीं ऐोता है। एदम् भिस् अकारादेश, अतो गुणे से परूूप ₹द् का लोप अ भिस् यहां केवल धकार को ही अदन्त मानकर 'अतो भिस्' ' 'स् प्रात्त हुआा उसका निषेधकर 'बहुवचने’ से एकारादेश से '女मि:'। चतुर्थी एकवचन में अत्वादि कार्ये कर 'एद ऐ' यहां समे आदेश को पर होने से 'अनाप्यकः' से अन् आदेश बाध कर 'सकृद्ध् गतौ विप्रतिषेधेन यद्वाधितं तद्ध बाधितमेव" एस परिभाषा से अऩादेश करने के बाद भी ₹मै आदेश न होना चाहिए उस शाक्रा की निवृत्ति के हिए मूलकार ने लिखा कि पर 'अनाप्यकः' से समै विधायक सर्वनाम्नः समै नित्य है, कृताकृत प्रसीि शाब नित्य होता है, अन् के पूर्व में भी रमै प्राप्त, अन् के बाद मी समै प्राप्त है, पर के अपेक्षा नित्य बलवान् है, अतः प्रथम रमै उसके पश्नाव हल क्रि आप् होने से हलि लोपः से एद् भाग का लोप अरमे रूप सिड्ड हुआ । छदम् भ्याम्, अकारादेश, पररूप, एद् भाग का लोप, एक ही वर्ण में अदन्तत्व बुद्धि से दीधी आभ्याम्। 'अ भ्यस्' वहुवचने से एकार स् का रुत्वविसर्ग ऐम्यः। एद रमाब एद् का लोप अस्मात। 'दद स्य' हद् का लोप अस्य। इद ओस् अन् आदेश अन ओस्, दोसि च से एत्व, ततः अयादेश सकार का रुत्वविसर्ग 'अनयो:'। ₹द आम् सुट् इद् का लोप, ऐत्व षत्व 'एषाम्'। इद र्मिन् इद् का लोप अरिमन् । इदम् सु अत्व-पर रूप इद् का लोप एत्व घत्व एपु। सर्वंनाम संज्ञक इदम् की टि अम् उसके पूर्व "अव्ययसर्वनाग्नाम्" से अकच् ( अक्) से हदकम् प्र० ए० व० मे सु ( स्) 'ददोडूू पुंसि' से एद् को अयादेश, त्यदादीनाम्’ से प्राप्त अकारदेश को बाधकर ‘हदमो मः' से मकारस्थिति से ‘अयकम्'। 'तन्मध्ये पतितः' न्याय से 'हदकम्' भी ₹दम् शब्द ही है, केवल ककार रहित इदम् को विधीयमान कार्थ इस अकच् युक्त को नहीं होता है। वृतीया में इमकेन । म्यस् मे इमकेः भादि। 'तन्मध्ये पतितस्तद ग्रहणेन गृछते' इसमें प्रमाण 'तत्त्त सूत्रों में 'अकोः' ग्रहण ही है, यह परिभाषा न रहती तो ककार युक्त एवं अकच् युक्त शब्दान्तर हो जाता तव तत्कार्य अप्राप्त ही होता पुनः अकोः व्यर्थ होकर इस परिभाषा में वे ज्ञापक हैं। एवं पूर्व परिभाषा लोक सिद्ध भी ह, गका में स्थित घड़ः गङ्ना ग्रहण से ग्रहण होता है । गभिणी खी का गर्भ उस खी प्रह्ण से गृहीत होता है, तथैव ‘ददकम्' भी ₹दम् ग्रहण से गृहीत यहां हुआ।

## ३५० इदमोडन्वादेशोडशानुदात्तस्ततीयादौं २।४ा३२।

अन्बदेशविषयस्येद़मोडनुदात्तोडश् आदेशः स्यात् तृतीयादौ। अशूवचनं साकच्कार्थम्

कथित का कधन में (अन्वादेशा में) तृतीयादिविभक्ति पर रहते ₹दम् शब्द को अनुदाश्त अशू (अ) आदेशा होता है। शकार की इत्संज्ञा से यह आदेश सम्पूर्ण को होता है। अकच् युक्त में मी सक्ष को ही आदेश है। केवल अन्त्य को होता तो ‘त्यदाद्दीनामः' से ही होता, आदेश विधान व्यर्थ होता। वस्तुतस्तु तद्धित प्रत्यय यिचित्र है, किसी पकृति से होते हैं किसी से नहीं। अन्वादेश विषय में इदम् शब्द को अकच् होता ही नहीं है, उसके लिए शिल्करण ठ्यर्थ ही है। यह सिद्धान्त भाष्यसम्मत है। अकार को अकार विधान 'इदमो:' की तरह आदेशान्तर निवृत्ति फलक है। दीर्घादि आदेशा नहीं होते हैं।

## ३५१ द्वितीयाटौस्खवेनः २।४।३४।

द्वितीयायां टौसोश्र परतः इदमेतदोरेनादेशेः स्यादन्बादेशे। किक्ञितकार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्र्यान्तरं विधानुं पुनरुपादानमन्बादेशः। यथाऽनेन क्या-

करणमधीतमेनं छन्दोडध्यापयेति। अनयोः पवित्र कुलमेनयोः प्रभूतं स्वभिति। एनम्। एनौ। एनान्। एनेन। एनयोः।

गणयने विच् । सुगण्, सुतणो, सुगणः। सुगण्ठ्स्डु। सुणण्ट्यु। सुगण्सु। किप्, अनुनासिकह्य किफत्रेंरिति दोर्घ:। सुगाण् । सुगाणौ। सुगाणः। सुगाण्ठु्डु। सुगाण्ट्सु । सुगाण्सु ।

## परत्वादुपधादीर्घः। ह्ल्ड्यादिलोपः। ततो नलोप:। राजा।

अन्वादेश के विषय में दितीया, टा, ओस्प् प्यवय पर रहते हद्वन् और एतद् ₹न दो शब्दों को एन भादेश होता है। यह पूर्व सुत्र का निधिक हैं। कोई एक कार्य बोधन करने के निमित्र एक बार शाब्द की योजना करके किर अन्य कार्योधन के निमित्त उती का गहण करना स्सका नाम अन्वादेश है । जैसे (अनेन ) हसने व्याकरण पढ़ा है जब हनको छन्द सिखाओ। यहां प्रथम कार्य वोषन में ‘अनेन’ है। परन्नु दूसरो बार कार्य बोvन में एनादेश से 'एनमम' हुआ। 'एनमू' रूप दितीया का है। वैसे ही सन दोनों का कुल पविन्त है, और उनहीं दोनो के पास बहुत भन है ।
 में एनम् ।, एनौ। एनान् । एनेन । एनयोः २। बाद में आम्याम् इं्यादि परन्तु स्वर में मेद है। अयम् इमौ इमे। इमम् एनम्, ₹मौ। एनौ। ₹मान्त् एनान्। अनेन एनेन, अाम्याम। एभिः। अस्मे थाम्याल्। एं्यः। अस्माब, अन्याम, एम्यः। अस्य, अनयोः एनयोः एााम्। अस्मिन्, धनयो:, एलयो, एु । अयक्षम् इमकौ इसके आदि रूप समझने चाडिये।

अच्छा गणित करने वाहा एस अर्ध में अकतश्न गण से णिच् (₹) उससे विच् धातु अकार का 'अतो लोष:' से लोप, गिलोप, विच् लोप से णान्त् सुगण् र्रब्द की सिद्दि हुई । सुगण् से
 दितीया’ धातिक से विकल्प उकार, जहां ड़क् न हुआ इस प्रकार तीन मूलोत्र रूप हुये । जहां विन् न कर किपा प्रत्यय होता है वहां उपधादीर्ध से सुगाण बनंता है, सप्रमी में पूर्वोंक कम से तीन बज छोते हैं। गान्त शब्द समाष हुए। अब नान्त शब्दों की सिद्धि होती है।

भूपति या चन्द्रमा अर्थ में राजन् का प्रयोग होता है दीव्यर्यक राज् से कनिम् प्रत्यय से राजन् ते हु ( स्) गहां ‘हल्ह्याव््य्य’’ को बषषकर पर दीर्घ हुआ, उसके बाद सकार लोप, न कोप, से राजा।

## ३५२ न डिसम्बुद्धूयो: ८ा२ा८।

नस्य लोपो न स्यात् ऊै सम्बुद्धो च । हे राजन्। छो तु छन्दुस्युदां हरणम्। 'सुपां सुलुक' इति ङे ल्ले। निपेधसामधर्गात् प्र:्ययलक्षण ह। परमे ब्योमन्। \% चनुत्तरपदे प्रतिपेधों वक्तनःः \%। चर्मणि तिला अस्य चर्सतिलः।
 नचालोप: स्थानिबत्, पूर्वत्रासिदे तनिषेवात्। नापि बहिरखतयाइसिद्ध:, चथोदूदेशपच्चे घाह्ठीं परिभाषां प्रति चुत्त्वस्यासिद्धतयाइन्तरङ्नाभानेन परिंभाषाया अप्रवृत्तेः। 'जनोई्झ:'। राक्ञः। राज्ञा ।

ठि है अन्त में जिसको ऐसा अङ्ध ह्यन्त अद्न एवं सम्बुद्धिसंजक प्रत्यय है अन्त में जिसको (सम्बुजन्त अर्ज) ऐसा अङ़ रहे वहां नलोप नहीं होता है यहां बह्य्यन्त व्याख्यान ही उचित है, अतः कुप्त प्रत्यय का प्रत्यय लक्षण होता है। सप्तन्यन्त क्याख्यान में 'न तुमत। से प्रत्यय लक्ष्षण निघेध करेगा तो हि एवं सम्बुद्धि संबक्रपत्यय पर में नहीं रहेगा। न बुमता का अर्थ है कि 'तुप्त प्रत्यय से अव्यवाहित पूर्व अङ्ज को उद्देरय करके कार्य कर्तव्य रहे वहां प्रत्ययाश्रित कार्य नहीं होता है। छ्यन्तत्व, सम्बुद्घन्तत्व में प्रत्यय लक्षण होता है। 'हे राजन्' में नलोप न हुआ। दिप्रत्यय का लुक् छन्द में होता है वहां न लोप निषेधार्थ सूत्र में हि गहण किया है। प्रत्यय लक्षण से ङ्यन्त है ही, सामर्थ्य का उपयोग व्यर्ध ही है। व्योम्नि में ब्योमन् = आकाश में उत्तरपद परक च्य्यन्त रहे वहां नलोप का निषेध वचन नहीं लगता है-नलोप के सभाव का अभाव हुआ, अर्धतः नलोप हुआ, अभावाभाव प्रतियोगी है। यहां नलोप प्रतियोगी स्वरूप है । जिसके चर्मन्त के उत्तर तिल है, एवं नछ्कविषयक निहायुक्त यहां नलोप चर्मन् का, एवं मह्नन् का हुआ है। सर्वनामस्थाने चासम्जुद्धौ से उपधादीर्ष-राजानौ, राजानः।

राजन् शस् ( अस् ) यहां 'यचि भम्' से भसंजा राजन् की हुई है, 'अह्छोपोडनः’ से अन् के अकार का लोपकर ‘स्तोः श्रुना' से चुत्व से नकार को जकार कर 'ज्ञ ज्' मिलकर 'ज्' होता है। राजः। यहां राहा होती है कि 'अचः पररिमन्' सूत्र से लुप अकार का स्थानिवद्द्भाव से ज् एवं न् के वीच में अकार की सत्ता का आहार्यंज्ञान से चुत्व न होना चाहिये ?,

किन्तु सपादससाध्यायी अचः पररिमन् है। वह् त्रिपादी 'स्तोः श्रुना श्ञु' यहां भाप्त है ऐसा ज्ञान उसको नहीं है, पूर्वन्नसिद्धम् से त्रिपादी 'स्तोः' असिद्ध है। न्यायतः सूत्र प्राप्त असिद्धित्व का केवल-अनुवादक यह हे = 'पूर्वत्रासिद्धोये न स्थानिवत'। बहिरद अकार का लोप विधायक अछ्छोपोडनः है, 'स्तोः' अन्तरद है, अतः अन्तरक़ कतं०्य रहे, वांां बहिरन असिद्ध होता है"असिद्धं बहिरदम मन्तरके" परिभाषा है। ऐसी परिस्थिति में चुत्व कैसे यहां हुआ ?

संज्ञा एवं परिभाषा के विषय में दो पक्ष-१ यदोहेश २ एवं कार्यकाल। १ यथो दे शे संश्रापरिभाषम् २ कार्यंकालं संजापरिभाषम्। ? आचार्य वाक्य पर विश्षासयुक्त छान्र ने जहां संश्ञा या परिभाषा का अर्धझान कराया वहां ही तदर्ध ज्ञान करके विधि देश में संकेतित अर्ध का ज्ञान उन पदों को दिख कर वह स्वयं कर लेता है उस छात्र को पुनः विधि पदेश में आचार्य को संज्ञा सूत्नार्थ परिभाषा सूत्रार्ध का ज्ञान नहीं कराना उस छात्र को पड़ता है। वह यथो द्धेश पक्ष में कारण है।

प्रकृत में 'वाह उठ्' के ऊठ् से ज्ञापित अन्तरक्र परिभाषा उस सूत्र रूप पदेश की होने से षष्ठाध्याय की है। परिभाषा की छह्टि में ‘स्तीः श्रुना’ त्रिपादी होने से असिद्द है, अतः परिभाषा को चुत्व विधायक शास्ख का श्ञान ही नहीं है, जब अन्तरद शार्य का ज्ञान ही नहीं तब अन्तरक्ञ शाखत्वेन ज्ञान स्थल में लगने वाली परिभाषा का यहां विषय नहीं है अतः चुत्व हुआ। २— कार्यकाल पक्ष में कार्य इान जहां अावइयक है एसी स्थल विशेष में ही संज्ञा सूत्रार्थ एवं पंरिभाषा का ज्ञात होगा, इस समय प्रयोजन नहीं अतः उंकक्षा छात्र ने की विधिदेश में आचार्य को पुलः संझार्थ, परिभाषार्ध ज्ञान कराना पड़ा उसको कार्यकाल पक्ष कहते हैं। जब कार्य ज्ञान तब परिंभाषार्थ ज्ञान एवं संजासूत्रार्थशान इस पक्ष में ‘रतो’:श्रुना श्यु:' देशस्थ अन्तरङ्न परिभाषा चुत्वविधायक को देखती है अन्तरड़ चुत्व है परिभाषा यहां क्यों न लगी ?,
'पूर्वन्रासिद्धम्' यह् पत्यक्ष सिद्ध वचन है। परिभाषा ज्ञाप्य वचन होने से आनुमानिक है। दोनो परसपर विरुद्धार्थ प्रतिपादन करते हैं ऐसी परिस्थिति में ''ूूर्वास्राद्बम् का कथन अधिक

आदरणीय है, अतः कार्यकाल पक्ष में भी अन्तरक्र परिभाषा की अप्रहृति है। 'राज्ञः क च' आदि मूत्र निर्देश भी इस पक्ष में प्रमाण है। शस-टा-ङ-उसि-ङस्-ओस् ओस् छि इन विभक्तियोँ पर में रहे वहां भसंशा कर अघोप होता है (सपमी एकवचन में केवल विकल्प लोप) । राशा । राजन् भ्याम् यहां ‘ख्वादिषु’ से पद संशा प्रकृति की कर नलोप से ‘राजभ्याम्’ यहां ‘सुपि च’ से दीर्ध, राज भिस् यहां भिस् को ऐस् आदेश, राजम्यस् यहां एकारादेश प्राप्त है किन्तु पूर्वंत्रासिद्बम् से नलोप असिद्द है, अतः पूर्वोंत्र कार्यों का अभाव हुआ।

सामान्यतः नलोप को असिद्ध करने वाला 'पूर्वनासिद्दम्' का नियामक सूत्र को कहते हैं-

## ३५३ नलोष: सुपस्वरंज्ञातुग्विधिधु काति दाश। श

सुब्विधौ, स्वरविधौ, संज्ञाविधौ, कृति तुणिधौ च नलोपोडसिद्धो नान्यत्र० राजाश्य इत्यादौ। इत्यसिद्धत्वादात्वसेत्वमैस्त्वक्ष न। राजाभ:। राज्ञ। राजभयाम् । राजऊ्य: । राज़:, राज्ञ:, राज़ो: राज्ञोः । राज्ञाम् । राज्ञा | उाज़न । प्रति० दीव्यतीति प्रतिढिवा, प्रतिदिबानौ। प्रतिदिबानः। अस्य अविषयेऽल्लोपे कृते-

सुपुनिमित्तक विधि या सुप्त्व का व्याप्य जो धर्म उससे युक्त धर्मी निमित्तक विधान में, ही नलोप असिद्ध होता है। अर्थात् अन्यत्र नहीं, १-राजम्याम् यहां सुप्निमित्तकविधि दीर्ध है, राज भिस् यह्ता सुप्त्व का ठ्गाप्यधर्म भिस्त्व है, उससे युक्त धर्मीं भिस् उस निमित्तक ऐस् है, अतः नलोप असिद्ध हुआ ऐस् की अप्रवृत्ति है । दण्डिसु यहां सुप्त्व या सुप्त्व का व्याप्यधर्मयुक्त धर्मीनिमित्तक कार्य नहीं अतः नलोप असिद्ध न हुआ षकारादेश हुआ। २-पद्वामर्मम् में अवर्णान्त पूर्वपद नहीं हैं नलोप के असिद्ध होंने से, अतः आधुदात्त न हुआ। यह स्वरविधौ का उदाहरण है। ₹-संश्ञाविधौ-धिसंश्रा विधान में नलोप असिद्ध इकारान्त नहीं धिसंश्ञा दण्डि की न होने
 तुक्विधौ-चृत्रहमिः में नलोप असिद्ध से हर्वान्त नहीं है अतः तुक् न हुआ।
'राज्डि' ‘राजनि' में विभाषा धिइयो:' से विकल्प अन् के अकार का लोप राशि राजनि। प्रति पूर्वक कोडाघर्घक दिव से कनिन् प्रतिदिवन् = प्रतिदिन प्रकाश करने वाल्क सूर्य। प्रतिदिवा, प्रतिदिवानौ, प्रतिदिवानः। मसंज्ञा के विषय में इसके अन् के अकार का लोप करके-

## ३५४ हलित च くा२|जツ

रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घ: स्याद्धलि। न चाल्लोपस्य स्थानिबत्त्वम्, दीर्घविधौ तन्निषेधात्। बहिरझपरिभाषा तूक्तन्यायेन न प्रवर्तते। प्रतिद़ीठ्नः । प्रतिदी़न्नेत्याद्धि । यज्बा । गज्वानौ। घज्वानः ।

रेकान्त एवं वान्त धानु की उपधास्य एक् को दीर्ध होता है हल् ( व्यजन ) पर रहते। प्रतिदिनन् शस् ( अस्) ससंज्ञा, अकार लोप यहां नकार व्यक्जन से पूर्व वान्त धानु है, हकार का ईकार दीर्ष हुआ।। प्रतिदीन्नः। प्रतिदीव्ना भादि। यहां अकार लोप का स्थानिन्द्राब नहीं हुआ, ‘ब पदान्त’ से उसका निषे हुआ। चैपादिक अन्तरक्र शार्ब का परिभाषा को ज्ञान नहीं है, अतः यहां अन्तरर्न परिभाषा की पृृत्ति पूर्वोंक कम से न हुर्स।

यजनकर्ता इस अर्ष में देवपूज्ञादि अर्षक यज् धातु से ब्वनिप् प्रत्यय कर्ता में हुआा है। यज्जन् का यंज्वा, यज्वानौ, यज्जानः । महा, अद्वाणी । घह्तागः।

## ३५५ न संयोगाा् वसन्नांत् दाधा१३७|

बकारमकारन्तसंयोगाॅपस्स्यानोऽकारस्य लोपो न स्यात् । चज्वनः। यज्वना । यब्नभ्ययापित्यादि | जह्नणः । बह्नणा | अह्लस्यासित्यादि ।

वकारान्त या मकारान्त संयोग से पर अन् के अकार का लोप नहीं होता है। यज्वन्त् हघस् भसंज्ञा कर अकार लोप प्राष था वह न हुआ। । व्रहणः गें मी लोप न डुआ।

## ३५६ इन्हन्पूपार्यम्युणां शौ ६।८ा? २।

एवां शावेवोपधाया दीर्घो नान्यन्न। इति निबेषे पाते।
सर्वनामस्थाने चासम्नुद्धौ से दीर्ध प्रात्त है, उसका यह नियामक है ।
 शब्द में ह्र् अनर्थक है। अनित्य होने से ‘अर्धदद्यदटरे परिभापा की पृृत्ति नहीं है। सूूार्भइन् हन् पूपन् एवं अर्यंसत् इन की उपधा का पूर्वूस्र्ध से दीर्ध हो तो शि पर में रहे वहां ही, अन्यन्न वहीं। श्रिपर में रहते उपथा का दीर्घ हो तो ₹नादि का ही ऐसा विपरोत तियम नहीं हैं, 'सवर्वामानि' ₹स सौत्र पयोग से 1 . भूतकाल में वृत्र नामक राक्ष्त का व母 कर्ता इन्द्र अर्ध में, वृत्र कर्म उपपद में रहते भूतार्थ में हन् से किप् भ्त्यय उपपदसमाल से निष्पप्न नान्त कृृह्न से सु यहां सर्वनामस्साने से प्राप दीर्घ का इस नियम से निषेध प्रात है किन्नु -

## ३५० सौ च ६ा४1? ३

इन्नदोनामुपधाया दीर्घ: स्याद्य असम्बुद्धौ सौ परे। वृत्रा। हे बृत्रन् । 'एकाजुत्तरपदे’ इति णत्बम् । वृत्रहणौ | वृत्तहणः। वृत्रह्णम् । वृत्रणी।

पूर्वोंक्त नियम को वाध कर इन् हन् पूष्त् अर्यमत् हनकी उपथा का दीर्घ होता है सु विलक्ति पर रहते। प्रयमैकवचन में दीर्घ सकार नकार लोप से चृचहा। सम्बोчन में नलोप निषेष से रे घृवृन्य औ जस् अम् औट् में नियम से दर्घ का अभाव एवं 'एकात्' सूत से नकार को नकारादेश हुआ है।

## ३५८ हो हन्त्तेर्जिणन्नेषु け३५४।

## निति णिति च प्रत्यये नकारे च परे हन्ते हकारस्य कुत्वं स्यात्।

हन् धानु के इकार को कुत्व होता है उ अकार की हव संबक भृ्यय, गा णकार की इत्तंश्रक्त प्रत्यय पर रहते या नकार पर में रहते। वृव्शन् शत् ( अस्) याँं भसंज्ञाकर अंकार लोप के बाद नकार से अब्यवहित पूर्व हकार नाद एवं महापाण शुक्त है उसके स्थान वैसा ही घकार आदेश कर ‘वृच्ंत्त्र अस्' यहां गत्व की शक्षा के लिए सूत्र-

## (क) ३५९ न्न्ते: दाधाशश

उपसर्गस्थान्निमित्तात्परस्य हन्तेर्नस्य णंवं स्यात्र | प्रहृण्यात् ।
उपसर्ग में जो णत्व का लिमित्त (₹.) हो तो उस्त निमित्त से पर हत् धानु के अवयव नक्षार को णकार आदेशे होता है। म्रहप्याए यहां नकार को णकारादेश हुआ । प्रहृण्याइ $=$ विशेष कर मार सकेगा यह अर्ध है।

## (ख) ३५९ अन्पूर्वस्य く।षा२२।

हन्तेरत्पूर्वस्यैव नस्य णत्वं नन्यस्य। प्रहन्त्ति। योगविभागसामर्थर्यादनन्तस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वेति न्यायं बाधित्वा एकाजुत्तरपढ़े इति णत्वमपि निवर्त्यते। नकारे परे कुत्वविधानसामथ्यद्यदल्लेपो ब स्थानिवत्। वृत्रः। घतन्रघ्ना इत्यादि । यत्तु 'वृत्नः’’ इत्यत्र बैकल्पिपकं णत्वं माधनेनो क्तं वद्राध्यवार्तिकविरद्धम्। एवं शार्झिन्यशस्विन्धर्यमन्पूषन् । यशस्विल्भिति विन्प्रत्यये इनोऽनर्थक० त्वेडपि इन्इत्निन्य习्र महणं अवत्येब, अनिनस्मन्महणान्यर्थवता चानर्थ केन च वदन्न्वविधि प्रयोजयन्तीति बचनात्। अर्य ज्ञा। अर्यमणण । पूरिण । पूघणि।

हस्वाकार पूर्ई में रहे ऐसे हन् धानु के नकार को ही णकार होता है, अन्यया नहीं। प्रद्नन्ति यहां भूयमाण अकार पूर्व में नहीं अतः ‘हन्ते:' से णत्व न हुआ। "हन्तेरत्तूर्वस्य" एक ही सूत्र के योगविभाग से अंश्रूय किया है, द्वितायांश नियमार्थ है। हन् का नकार अकार पूर्व है, अतः अत्म्यहणसामर्थ्य से श्रूयमाण अकार होना चाहिए। योग विभाग से यह सूत्र समीपस्थ एवं दूरस्थ सभी णकारविधायक शार्लों को बाध कर नियमन करेगा, अतः इसके विषय में बाध्यविशेष चिन्ता पक्ष का अवलम्बन नहीं है। अर्थाव पुरस्ताइ न्याय की प्रवृत्ति नहीं है। । 'एकाजुत्तरपदे' का भी नियमन करेगा। 'वृत्रः' यहां कुत्व करने में अकार का लोप स्थानिवन्द्राव न हुआ, कुत्व विधायक सूत्र में नकार ग्रहण सामर्थ्य से । अन्यथा पर 'ने’ सत्तम्यन्त है, नकाराव्यवहित पूर्व्व्वविशिष्ट हकार अकारलोपस्थानिवन्नाव से मिलेगा नहीं, नकार ठ्यर्ध होगा।

अग्र माधबः-माधवाचार्य कहते हैं कि अल्विधि में स्थानिवन्द्राव नहीं अतः 'चृत्न्मः' यहां 'एकाजुत्तरपदे' की अप्रासि से प्रातिपदिकान्त ( <। ا१११) से बैकलिपक णत्व से ‘ृृत्रह्ण:', 'वृत्रन्नः' दो रूप होते है। वह माधवमत उचित नहीं है, ‘प्रातिपदिकान्त' से णत्व नहीं हो सकता है हन्तेरत्पूर्वस्य उसका भी निषेधक है। "कुव्यवायहादेशेषु पतिषेधो वक्कव्यः" यह वार्तिक 'अटकुष्वाछ्' सूत्र पर पढ़ा है। वा० उदाहरण में बृत्रन कादि दिये हैं। अत्रूर्वस्य की आवशयकता नहीं है, यहां णत्वप्रकरण में हकारस्थानिक कवर्ग के ब्युवधान में णकार का प्रतिषेध होता है। अल् विधि में भी अचः परसिमन् से स्थानिवन्दाव होता है वह अल् विध्यर्थ ही है । यदि स्थानिवन्दाव न करना था तो पश्वमी समास का अनित्यत्वेन समाश्रयण न करते। अल़विधि से स्थानिचद्राव नह्रं हुआ यह तो कथन भसझत ही है ।

इसी प्रकार यश्विन् आदि शब्दों के रूप समझने चाहिए। यद्यपि विन् प्रत्ययान्त यश्वित् में इम् अनर्थक है तो भी 'इणः घीध्वम्’ सूत्र में ‘अद्धावं' के ग्रहण से अर्थवत्परिभाषा अनित्य है, अव्यवस्थित (अननुगत) अनित्यत्व के बोधन की अपेक्षा अनुगत (ठ्यवस्थित) इन स्थलों में "अर्धवद्यहह़णे नानर्धस्य गहणमू" परिभाषा नहीं लगती है—एतन्मूलक-अनिनरिमन् वचन है। अतः ‘इन् हन्' सूत्र में ‘सौ च' में इस इन् का भी ग्रहण करना चाहिए। अनन्त-असन्त-इन्नन्त ऐसा अर्थ होता है। सप्रमी एकवचन में ‘विभाषा ठिइयो:’ से लोप विकल्प से दो रूप है।

अब नकारान्त इन्द वाचक मघवन् शब्द की सिद्धि होगी।

मघबन् शब्द्स्य तृ इत्यन्तदेशो वा स्यातू। इश्ट इत्।

सूत्र में पही के अर्ध में प्रभमा है। मधबन् शब्द को तृ आदेशा विकर्प से होंता है। पूलर्थाक मही धातु से कनि प्रत्यय है, कनि में अन् मान्त अवशिष्ट है। 'अअुक्' अागम हकार को घकार से इन्द्रार्थक मघनन् शब्द से सु ( स्) तृ आदेशे में उददेशकाल में ही ऋकार की इस्संज्ञा से केवल तकार विधीयमान अन्त्य को विकर्प से हुआआ-मधवत, मधनन् ₹स भ्रकार एक ही शब्द दो प्रकार का हुआ।

## ३६? उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातो: जा१ज०।

अधातोरुगितो नलोपिनोऽख्यतेश्श्व नुमागमः स्यात् सर्वनामस्थाने परे। उपधादीर्घः। मघवान्न इह दीर्घे कर्तब्ये संयोगान्तलोपस्यासिद्धबंबं न भवति, बहुलग्रहणत्। तथा च श्वन्नुक्षत्निति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च भाषायामपि शब्दद्रयसिद्धिमाश्रित्यैतत्सून्रं प्रत्याख्यातमाकरें। हविर्जक्ष्षि निश्शक्को मखेषु मघवानसाविति भहृंः। मघबन्तौ। मघवन्तः। हे मघनन् । मघवन्तम्। मघनन्तौ। मघवतः। मघवता। मघबद्भ्य्यामित्यादि। तृं्काभावे मघवा। छन्द्रीजनिपौ चेति वनिबन्तं मष्योदात्तं ब्रुन्दस्येव। अन्तोदान्तं तु लोकेऽपीति विशेषः। मघवानौ। मघवानः । सुटि राजवत् ।

उ क तू ₹नकी इत्संश्ञा वले धातु को उगित धानु कहते हैं। उगित धानु से मिन्न जो उगिव् शब्र्न है उसको या नकार लोप गुक्त अब्ञा (अच्) धानु को नुम् आगम होता है सर्वनामसस्थान संख्रक प्रत्यय पर रहते । मघवत् स् यहां तृ अंक्त्रा में फकार की इत्संश्रा से यथपि केवल तकार उगित है, परन्तु अवयव में अन्चरितार्थ अनुबन्य समुदाय का उपकारक होता है तकार को उगिव का कोर्ड़ फल नहीं हैं अतः मघवत् शब्द ही उगित कहा गया, अवयव में अचरितार्य अनुवन्ष समुदाय का हीं उपकारक होता है। तुम् आगम मघवन् व स् या़ां सकार बोप, संयोगान्त लोप मघवन् की उपधा अकार का दीर्ध मधवान् । यहां दीर्घ करने में तकार लोप ‘संयोगान्तस्य' से हुआ है, वह असिद्ध नहीं होता है, तृ विभायक में वा कहते । बहुलग्गहप से बहृन् अर्थान् लाति $=$ ददाति व्युत्पत्ति से अनेक इछ अर्य प्रतिपादक को बहुल कहते हैं, भतः बहुल्यम्ण बोधन करता है कि-"दोर्ध विषान करने में संयोगान्त लोप असिद नहीं होता है" अर्थाव सिद्द रहता हैं। न लोप करने में संयोगान्त लोप असिद्रु हुआा अतः नलोप न हुला। यहां विपरोत कुतर्क न करना, इस सूत्र का आरम्भ एवं इसका प्रत्याख्यान पर भाष्य दोनों के फलैक्य के लिए। अन्यथा फलमेद्द दोनो का होगा यह अड्यिम हेल में सपष होगा। निपातन लब्ष मघशब्द से मतुप् से मकार को बकार मघवत् श्रब्द की सिडि, एवं मब शब्द से विनिप्पत्यय करके मघवन् की सिंद्धि हो जानी़ हैं पुनः इस सृत्र की आवसककता नहीं है यह भाष्यमत है । नान्त का राजन् शघ्द समान रूप है। नान्त का मघवान् मษन्तौौ आड़ि रूप हैं। अनसौ=रावणे मृते सति= रावण के मरने पर मधना = इन्द्र राझारहित हविः अन्न को खाता है। यहां मधवा हूप नान्त मघवन् हब्द् का है, अथना असौ मधवान् से तान्त मथवव का हूप है। वेदमनन्च में वनिप् प्रत्ययान्त मध्योदान्त हैं धनवाची मव शब्द 'फिघोड्तः' से भन्तोदात्त है, मघ से वनिप् भ्रत्यय करने पर
 तीन अनो में मध्य अकार अन्तोडदात्त है। भाषा में अन्युप्पन्न मान कर अन्तोदा़्त है। यही वेद,

एवं भाषा शब्द में इसका मेद है। मघवा। मधवानौ मघवानः। मधवानम् । सुट् में राज॰ सदृा रूप है।

## ३६२ शयुवमघोनामताद्बिते छ। 1 ? ? रे

अन्नन्तानां असंज्ञकानासेषामतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्। सम्प्रसारणान्च। आदूगुणः। मघोनः। अनन्तननां किम्, मघवतः। मघवता। स्तियां मघवती। अतद्धिते क्रिम्, माघवनम्। सघोना। मघवभ्यामित्याढ़ि। शुनः। शुना। श्वम्यासित्यादि । युवन्शब्ढ़े वस्योत्वे कृते ।

यहां ‘अल्धोपोडतः' से अन् की अनुवृत्ति है। 'अन्नन्त भसंज़क श्धन्, सुवन्, मघवन् इनका तद्धितमिध्न पत्यय पर रहते सम्प्रसारण होता है। मघवन् शस् भसंज्ञा संप्रसारण 'मय उ अन् अस्' यहां पूर्वरूप, गुण रुत्व विसर्ग से मधोनः । एवं मघोना। मधवभ्याम् नलोप असिद्ध है दीर्श न हुआ। तान्त मघवत अन्नन्त नहीं शस् में मघवतः रूप। मघवती यहां भी सम्पसारण अन्नन्त न होने से न हुआ। इदपार्थक अणन्त मघवन् अ यहां अण् प्रत्यय तद्धित है सम्प्रसारणाभाव है। शा श्वानौ थानः। शस् में सम्प्रसारण, पूर्वरूप से शुनः। शुना । गुवा। युवानौ। युवानः। युवन् शास् ्यहां असंश्रा वकार का संप्रसारण उकार '‘ुु उ अन् अस्' सम्प्रसारणाच से पूर्वरूप करके यकार का सम्प्रसारण इकार प्राप्त हुआ किन्तु -

## ३६३ न सम्प्रसारणे सम्र्रसारणम् ६।?।३७।

सक्मसारणे परतः पूर्वस्य यणः सम्भ्रसारणं न स्यात्। इति चकारस्य नेत्त्वम्। अत एव ज्ञापकाढन्त्यस्य यणः पूर्व सम्प्रसारणम्। यूनः। यूना। युव久्या़मित्याढ़ि । अर्वा, हे अर्वन् ।

सम्प्रसारण पर रहते पूर्व यण् का सम्भ्रसारण नहीं होंता है। यु उन् अस् यकार का इकार न हुआ दर्षं से यूनः। यूना आदि की सिदि । ‘न सम्प्रसारणे’ सून सामध्र्य से प्रथम द्वितीय यण् का ही सम्प्रसारण करना पूर्व यण् का नहीं अन्यथा यह सूत्र ही व्यर्थ हो जावेगा। इस सूत्र से वर्ण मेद से लक्ष्य भेद हैं जतः "लक्ष्ये लक्ष्षण सकृत्रेव प्रवर्तते" न्याय का यहां विषय नहीं है। घोड़ा वाचक अर्वन् शब्द्द है। ऋ धातु से वनिप् गुण से अर्वन् की सिद्धि हुई। अर्वा, हे अर्वंन्।

## ३६४ अर्गणस्तसावनजः ६।४।? श9

नना रहितस्यार्वनन्तस्याङ्गस्य तृ इन्यन्तादेशः स्यान्न तु सौ। उगिच्तानुम् | अर्वन्तो। अर्वन्तः। अर्वन्तम् | अर्वन्तौ। अर्वतः | अर्वता। अर्वदूयामित्यादि। अननः किम्, अनर्चा, यब्जबत्।

नञ्तत्तुरुषसमास रहित अर्षन् शब्दान्त अढ़ के अन्त्य्य अल् को तृ आदेश होता है सुपर रहते वह नहीं होता है । त में ऊकार की हत्संशा है। अतः उगित् होने से नुम् होता है। अर्वन् औ तकार देशा अर्वव्त औ नुम् अर्वन्त् औ मिलकर अर्वन्तौ। अनज् कहने से अनर्वाणौ हुआ। बु में तो यह प्रास ही नही है। मार्गवाचक नान्त पथिन् शब्द है ।

## ३६५ पथिमथ्यक्तुक्षामात् ज१८५।

एषामाकारोडन्तदेशः स्यक्सौ परे । अा अदिति अश्लेषेण श्रुद्धाया एव व्यत्तेबिंधानानानुनासिकः।

पथिन् मथिम् ऊदुक्षिन् शव्द्धान्त अद्न के अन्त्य अल् को सुपर रहने आकार अन्ताेश ऐोता है। सून में 'आवं' में का भाइ = इति आत् आकारान्त आ का प्रश्लेष से स्थानी अनुनासिक होने पर भी उसके स्थान में निरनुनासिक ही आकार का विषान होता है। यत्न न करने पर गुण अमेदक = शतरव्यावर्तंक नहीं होता है अतः सूत्र में उचरित निरनुनासिक आकार अनुनासिक की ग्यावृत्ति नई्ईी कर सकता अत; प्रइलेष रूप यत्न की आवाइरीकता है। 'गुणा अभेढका:' चहां 'असति यत्ने' लोड़ना चाहिए। विशेष यत्न करने पर तो अनुनासिकत्व आदि गुण मेदक व्यावर्तंक होते ही हैं। 'अस्थिदधि’ सून्तस्भ ‘उदात्त’ गहण से ज्ञापित परिभाषा है-"खरूपेणोच्चरिता गुणा अभेदका" ₹ति । 'पधि अ स्' स्थिति हुई ।

## ३६६ इलोत्सर्वनामस्थाने ज१८६।

## पध्याद़ेरेकारस्याकार: स्यात् सर्वनामस्थाने परे।

पथिन् मधिन् अनुक्षिन् के इकार को अकारादेश छोता है सर्वनामस्थान संघ्रक प्रत्यय पर रहते। पथ् अ आ स् रूप हुआ। यद्यपष पूर्वूसूत्र से आत् की यहां अनुवृत्ति करते आकारादेश के लिए अत् ग्रहग इसमें न करते वर्णलाघव प्रक्रिया लाघन है। किन्तु वेद में 'वा घपूर्वस्य' (६-४-९) से विकल्प दीर्ष होता है ऋभुक्षणणम्। ॠभुक्षणम् दो रूप होते हैं सकारादेश के अभाव में ऋभुक्षणम् नही बनेगा इस लिए, अकार विधानार्धक सूत्र में अव महण की आवइयकता है ।

## 

पथिमथोस्थस्च न्थादेशः स्यात् सर्वनामस्थाने परे। पन्थाः। पन्थानंतौ। पन्थानः । पन्थानम् | पन्थानं।

सरेनामस्थान पर रहते पथिन्, मधिन् के थकार को न्थादेरा होता है व्यक्जन् थ् के स्थान में व्य अनान्त न्थ् आदेश है। पन्ध्य अ आ दीर्ष सकार को रुत्वविसर्ग से-पन्याः। पन्थानौ। पन्यानः। औ एवं जस् में उपधादीर्ध हुआ।

## ३६८ अस्व टेलोप: ज1?1०८।

असंज्ञक्स्य पथ्या़े़ेक्ट र्लोपः स्यात् । पथः । पथा। पथिक्यामित्याड़ि । एवं
 अनृभृक्षी सना। अण्वं नपुंसके न मवति, न लुमतेति प्रत्ययलक्ष्तणनिषेधात्। सुपथि बनम्। ॠ सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो बा वच्च्यः \%। हे सुपथिन्। हे सुपथि । नलोप: सुपस्बरेति नलोपस्यासिद्धावाद्ध घस्वस्य गुणो न । द्विबचने अःवाहिलोप: । सुपथी। शौ सर्बनामस्थानत्वात् सुपन्थानि । पुनरवि। सुपथि | सुपथी। सुपन्थानि। सुपथा। सुपथे। सुपथिक्यामित्यादि ।

भसंश्रक पथिन् मथिन् ऋमुक्षिन् की टिका लोप होता। पथिन् शस् (अस्) असंज्ञाइन् का लोप रुत्वविसर्ग से पथः। पथा। मद्वाविलौने की रई वाचक मथिन् शब्द्ध के मन्याः। मन्थानौ। मन्थानः। शास् में मथः। इन्द्रार्थक ऋभुक्ष्तन् के ऋभुक्षाः। अच्छा मार्ग है जिस नगरी मे इस अर्थ सुपधिन् से बीप्, भसंशा, टिलोप से सुपथी नगरी, इन्द्ररहित सेना अनृभृक्ष्री। अच्छा मार्ग है जिस वन का यहां सुपधिन् सु, विभक्ति का तुक् नकारलोप से 'सुपथि' यहां न लुमता से प्रत्यय लक्ष्षण निषेध से आत्वादि कार्य वियक्षि पर न होने से न हुए। * नपुंसक में वियमान शाब्दों के सम्बुद्धि पर रहते नलोप विकल्प से होता है। नलोप पक्ष में हर्वर्य गुणः से गुण न हुआ, नलोप असिद्ध है। हे सुपथि। हे सुपथिन्। द्विवचन में औ को शी, असंज़ा टिलोप। सुपथी। बहुवचन में जस् को चि पधिन् के एकार को अकार न्यादेशा सर्वनामस्थानसंशा नुम् दीर्घ सुपन्थानि ं शस् में सुपथः।

विस्तारार्थंक पच् से कनिन् प्रत्वय तुट् आगम से पश्वन् की सिद्धि कर बढ़वन्वन में जस् (अस्) कर-

## ३६९ हणनन्ता षटू श191281

षान्ता नान्ता च सङ्खुया षट्संज्ञा स्यात्। षड्र्यो लुक्। पश्न्व। पञ्व। सङ्ख्येति किम् ? विपुष:- पामानः। शतानि सहत्बाणि इत्यत्र सन्निपातपरिभाषया न लुक्, सर्बेनामस्थानसन्निपातेन कृतस्य नुमस्तदविघातकत्वात्।


उचाराणार्थंक अकार युक्त बकार एवं णकार का दून्द्ध कर ष्णौ यहां घुत्व से न् को ण् हुआा हो वे है अन्त में जिनको इस अर्थ में बहुदीर्हि समास है ।

संख्या वाचक घकारान्त नकारान्त संख्या की षट् संज्ञा होती है। संज्ञा का फल यहां लुक् है । पश्वन् अस् षट् संश्ञा, विभक्ति का टुक्रा पश्र । शस् में मी पश्य । सून्र में संख्य्या की अनुवृत्ति का फल बिन्दु वाचक विश्रुष् से जस् एवं शस् का लोप न होना है। एवं खुजली वाचक पामन् से भी जस् तथा शास् का लुक् न होना संख्या का फल है।

विप्रुषः। पामानः। शात शाब्द से जस्, जकार की इत्संत्रा लोप अस् को नपुंसक मे शि, सर्वनामस्थानसंज्रा नुम् उपधादीर्ष शतान् ₹ यहां नान्तसंख्यावाचक शातान् से पर इकार में स्थानिवन्द्राव से जश्त्वबुद्धि कर लुक् होना चाहिए। किन्तु सन्निपातपरिभाषा से उुक् ्न हुआं। सर्वनामस्थान संशक छकार निमिक्तक नुम् स्वोपजी०्य सर्वनामस्थान प्रत्यय के नासक कार्य हुक् में निमित्त यहां न हुआ। उपकारक का नाशा करनां अनुचित है। 'पजन् भाम्' यहां षट् ्ंशश्रा प्रयुक्त अम् को नुट् का आगम हुआ है। पक्षन् नाम् ।

## ३७० नोपधायाः ६।४।ज

नान्तस्योपधाया दीर्घ: स्यान्नामि परे । नलोपः। पश्चानाम्। पश्ञसु। परमपश्च । परमपश्ञानाम् । गौणत्वे तु न लुग्नुटौ। प्रियपश्ञा। प्रियपझ्ञानी। प्रियपअ्ञानः । प्रियपक्षाम् । एवं सत्रन् | नवन् । दशन् ।

नान्त की उपधा का दीर्घ होता है, नाम् पर रहते। पल्रानाम्। श्रेष्ठ पांच अर्ध में कर्मधारय समासयुक्त परमपश्चन् से पर जस् एवं शस्का ऊुकू नलेप। परमपश्व । षडर्थंगतसंख्या का वाचक आम्

को नुट् उपधादार्ध् परमपश्चानाम् । गीण में उुक् एवं नुट् की पवृत्ति नहीं हैं, वहां अन्पददार्थ गत बहुत्व की: वाचिकाए विभक्तियों हे, अतः प्रियपश्नन का राजवत् रूप है, पषीबहुवचन में अकार लोप से प्रियभान् रूप। इसी प्रकार सात नां दस के वाधक समन्, नवन्त् दश्रन् के हुप हैं।


## ३७? अष्टन ऊद विमनऔ जराट४।

## अश्रून अःवं स्याद्ध धलादौं विभक्ती।

अघन्न रब्ट् के अन्ट्य अल् कों हलादि विभक्ति पर रहते अाकार अदेशे होता है। रायंग हलि से यहां हल् की अनुवृ्ति हैं।

## ३ध२ अष्टाम्द औरा ज१२२?

कृताफारादृृतः परगोो जरशशसोरौश् स्यात्। अश्यम इति वक्तन्ये कृतात्वनिर्देशें जफ़्शसं विंपने आत्वं ज्ञापयति। वैकल्रिकक चेदेमश्रन आत्वम्, 'अव्रनें दीर्घात् ' इति सूत्र दीर्घंगहणाज्कापकात्। अष्षो। अष्टौ। परमाष्टौ।

 विधावल्लेपस्य स्थान्विवद्रभावन्न प्रुत्वम्, कार्यकालपत्ते बहिरस्जस्याल्नोपस्यासिद्धबन्वा । र्रियाश्क्ना इत्यादि । जश़शसोरनुमीयमानमाव्वं पाधान्य एव, न तु गुणतायान्। तेन प्रियाष्ट्नो हलादावेव वैकल्पिकमाव्वम। प्रियाष्टाक्याम् | प्रिया्टार्भः । प्रियाष्टास्यः । प्रियाष्टासु |

प्रियाष्ट्नो राजवत्सर्व हाहावश्शपरे हलि।
इति नान्तः। अष्सावः। जश्व्वचचर्त्व । भुत्। भुद् । बुधो। बुधः। बुधा। भुद्दूर्यान । भुलस्सु । इति धन्ताः ।

अंट्वसंख्य्य. उक संख्येय ( द्रव्य ) वाचक अप्त् श्रब्द से जस् विभक्ति, जकार की इत्संश्ञा लोप अह्त् अस् यहां इलान्ति विभक्ति पर नहीं हैं अतः आकारादेश अपाप है, अट्न आ विभत्तो में ‘रायों हलि' में हल् की अनुवृत्ति है। इस सर्दारा समाधानार्थ यत्न अपेक्ष्तित हैं अतः अषाम्य ओशू में अकारारान्त अधा का अनुकरण कररेे उसने भ्यस् विभक्ति लाई गई हैं, आकारान्त अषा से पर जस् एवं बस् सम्भन कयमपि नहीं हैं, विभक्ति में हलादित्व का अभान से। अतः औौए़ विधायक मूः क 'अष' का ही अनुकरण करना उच्चित था, किन्तु आचार्यंकत आकारान्त का अनुकरण से ह्लादि विर्भक्ति का जस् खस् में आभाव हैं तो भी आत्व होता है। आत्व कर अंट्र
 सिद्धि हैं।
‘अस्टन आ विभस्तों' सूत्र से विपीयमान भात्व विकल्प से क्षोता है, इसमे स्वरविधायक सहांां दोर्घाव सूत्र का दीर्षमहण जापक है। वह सूत्र दीर्घांन्त अध्् (अधा) शब्द से पर असमंनामस्थान विभिक्ति को उदात्त करता है। आववनित्य होता तो दीर्ध विशेषण व्यर्य है आकारान्त का ही सम्भव है, व्यमिचार (अभाब) नहीं है। दोर्घ ग्रहण व्यर्ध होकर जापन १०चे० सि०

करता है कि आकारादेश विकल्प से होता है। अष्टभिः में उदात्त हुआ । अष्टभि में विभक्ति उदात्त न हुई। प्रकृत में आत्ब पक्ष में अष्टौ अष्टौ पक्ष में अष्ट, अष्ट प्र०वि०ए०दि०नि० में रूप हैं। कर्मधारय में परमाष्टन् का भी परमाहौौ रूप है। अष्टाभिः अष्टभिः। संषाभ्यः। अष्टम्यः। अष्टानाम् । अष्टासु, अष्टसु । बहुदीधीहि समास में गौणार्थक अष्टन् को आत्व नहीं होता है। राजसदृरा रूप है। प्रियाष्टा । प्रियाष्टानौ । प्रियाष्टानः । प्रियाष्टनन् | प्रियाष्टानँ। ।

प्रियाष्टन् शास् भसंश़ ‘अहोपोडनः' से अकार लोप प्रियाष्ट्न्व यहां ष्टुत्व होना चाहिये। किन्तु पूर्वर्मात विधि: = पूर्वविधि; तरिमन् 'पूर्वचिवो' पश्वमी समास से स्थानीभूत अच् से पृर्वृवेन दृष्ट वर्ण से पर कों (यहां नकार को) कार्य करने में स्थानिवद् भाव होता है, यहां स्थानिवद् भाव से हुत्व न हुआ। अथवा अन्तरक हुत्व की दृष्टि में बहिरक अकार होप असिद्ध है अतः पुत्व न हुआ। वस्तुतः 'प्रियाप्टानौ’ आदि रूपों का अभिधान नहीं है। शिष्टों से अप्रयुक्त है, उनमें शास्त्र प्रवृष्ति नहीं होती है, प्रयुक्त का ही अन्वास्यान है'यभालक्षणमप्रयुक्त' प्रथम व्याख्या यह है। द्वितीयव्याख्या में तो अप्रयुक्त में लक्षणुमर्य्यांदा से न्यायतः जो कार्य प्राप्त है वह करना ही चाहिये। यदि गौण में आत्वाद्वि अप्राप्त है तो न करने चाहिए। सर्वथा अनभिधान मानना अनुचित है, अलक्षण शव्द की लक्षणणपवृत्ति योग्यता में लक्षणा का आश्रयण में कोई प्रमाण नहींी है। अतः प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः-आदि प्रयोग होते ही हैं।

अघा कृताकरानुकरण से अनुमीयमान आत्व अष्ट् शब्दार्थ जहां प्रधानीभूत रहे वहां होंता है। गौण में नहीं। जो आत्व स्वतः प्राप्त हैं वह हल द्लदि विभक्ति में प्रियाष्टन् को विकल्प से होता हे प्रियाष्टन् शब्द का हलादि विभक्ति रहित में प्रायः राजन् शाब्द सदृरा रूप है। हलादि में हाहा की तरह। ज्ञानार्थ बुण् से कर्ता में किप् तुध् स् पदसंज्ञा, स् लोप भाष्माव से भुध् जरत्व से भुद् वै० चर्त्व्व से भुत्। बुधौ बुधः। भ्याम् म्यस् में भष्भाब ज₹त्व सुद् भ्याम्। भुद्भिः। धकारान्त शब्द समाप्त है।

## 

एंग्य: किन् स्यात् । अलाक्ष्षणिकमीि किश्चित्कार्य निपातनाल्लञ्यते। निरुपपदाद्य युजेः किन् । कनाबितौ।

उपपद्दपूर्वक युज् से किप् यजाद्वित्वाव् सम्प्रसारण, पूर्र्णप, यण् ॠतिवज् यहां किन् या किप् में ककार की इत्संजा 'लझकतदिजित' से प् की 'हलन्त्यम्' से, इकार की '已पदेोो' से फेवल वकार अवरिष्ट है उसकी हत्संज्ञार्य सूत्र बाद में है-‘वेरपृक्तस्य'

ऋतु मे या ऋतु को याग करने वाला को ऋत्विज् कहंते हैं। अन्निष्टोमाद्यियाग कर्ता में इस का प्रयोग होता हैं यह शब्द स्तोमनिधि ने कहा है। पागलभार्थक घृष् घातु से किन्, द्वित्व, अन्तोदान्त से टिठाई करने वाला को दस्टृं कहते हैं। विसर्गांथ सूज् से कर्म में किन् अमागम से स्तज = विध् की सुटि एवं विसर्ग = पल्लय रूप कर्म। स्तज्शब्द माला में भी है। अवकाश को देने वार्ली अर्थ में दिशा से कर्म में किन् दिश्। प्रीत्यर्थक उत्पूर्वक किाह् से किन्। उपसर्ग के अन्त्य का लोप। उणिणक् = सात अक्षरयुक्त वैदिकछन्द। अन्चु-युजि कुछ्ब्से कित् प्रत्यय करना। कुज्व में नलोप का अभाव निपातन से होता है। सूनों दारा जिन कायों की अपाति है एवं वे कार्य शिष्टों के अनुरोध से करने हैं तो वे किया जाता हैं, उन कायों का बोधन निपातन से होता है।

## ३98 कृढ़तिङ् ३1?19 引।

## सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात् ।

३। 1९? से धातु का अधिकार 'धातोः' सूत्र से होता है, उस थातु के अधिकार में सूत्र द्वारा विहित = विधोयमान तिङ् भिन्न प्रत्यय की कृत्संज्ञा होती है। इससे युज् घातु से विहित किन् का, वि क्संज़क है; इकार की ₹त् संजा से 'ख़' मात्र अवशिष्ट है 'व्' मी कृत् है। इस 'व्' को जपूक्त्संझा हुदं है।

## 

## अपृक्त्य वस्स्य लोप: स्यात् | कृत्तधितेतित प्रालिपदिकत्वात्स्वादयः।

अभुक्तसंज़ुक वकार का लोप होता है। क्रृद्नत्व का ज्ञान भत्ययलक्षण से है, अतः प्रातिपदिकसंश्ञा युज् की हैं।

## ३७६ घुजंजसमासे అ१७?

## युजेः सर्वनामस्थाने नुम् स्यादृसमासे । सुलोपः । संयोगान्तलोपः ।

समाससंज्ञा का अनव्रयन किन्प्रत्य़यन्त गुज् को सर्वनामस्थानसंक्ञक प्रत्यय पर रहते, तुम् आागम होता है । नुम् विधायका इस सूत्र में 'परिपदोत्त’ परिभाषा से अलाक्षणिक घुजिर् योगे का ही ग्रहण है । समाधि अर्थ का वाचक युज से इ प्रत्ययान्त का ग्रहण यहां नहीं है। वहां नुम् न होकर ‘युक्’ अदि रूप है। सुज़ स्, सर्वनामस्थानसंजा, नुम्, स् लोप, संयोगान्त लोप से ‘युुन्’ बना है।

## 

किन्प्रत्यये यस्मात् तस्य कवर्गोडन्तादेश़ः स्याःपदान्ते। नस्य कुत्वेनानुनासिको ङकारः। युंङ । नः्रापदान्तस्येति नु गोडनुस्वारः। परमवर्णः। तस्यासिद्बत्वांः कुरिति कुत्वं न । युझ्जो। गुज्ञः। युस्जन्। युस्जौ। युजः। युजा। युग्म्यामिंस्यादि ! असमासे किम्।
‘किनः कु:" ऐसा सूत्र कर जिसने किन् प्रत्यय होता हैं उसका कुत्व होता, पुनः सूत्र में प्रत्यय महण से गहां अतन्युणसंवेशानान बहुऩीहि समास है ।

क्रित् प्रत्यय जिससे विभियमान रहें या किसां भी अंस्या में किन् प्रत्यय दिसा हो (न होने पर भी ) उस स्पल विरोप में भी कुत्व होऩ है। अंतद गु० सं० वि० व० से किन् द्युट जायगा
 लिया गया उसी प्रकार गहां मी व्यबस्या है। गुन का नकार अनुनासिक है, उसके स्थान में अनुनासिक ङकार हुआ। गुढ़ = योजना करने वाला। गुज औ, नुनु-्युन् ज् औ, 'नश्च' से अनुख्वार नकार का, उसका परसवर्ण से अकार है । जकार के असिद्य होने से "चों कु" ' से कुत्व न हुआ। युजी, उसी प्रकार ‘युज़'’ आदि रूप हुए। संक्भामस्थानसंक्षक म्रत्यय युट् है, अन्यन्र नुम् का अभाव से युज:, युजा आदि । समास में नुन् नहों होंता है -

## ३ख゙く चो：कुषः しाशाइण

चवर्गस्य कवर्गः स्याज्कालि पढ़ान्तं च। इति कुत्वम्，निव्वन्प्रत्ययस्योति कुत्वस्यासिद्धत्वात्। सुयुक्। सुयुग्। सुगुजो। सुयुजः। युजेरिति धतनुपाठ－ पठित्तेकारविशिद्य यानुकरणं न त्विका निंदेशः। तेंनेंद् न，युज्यते＝समाघत्ते इति युक्। युज समाधौ दैवाढिक आधमनेपढ़ी।

संयोगान्तलोपः खन्｜खब्जो। खझ्जः，इययदि । त्रश्रेति पत्बस ，जश्व्वर्त्वे｜ राट्। राज्। राजौ। राजः। राट्त्सु। रट्सु। एवं विभ्राट्। ढ़्वेट्। देनेजौ।
 कुतवन्लेति क्लीवे वच्यते। पारिसृट्ट। पवििधौ राजिसाइचर्यात्यत टुशज़
 विभ्राक् । विभ्राग् । तिभ्रापृंय्याम् इल्यादि ।




 विकर्प चर्व्व से ककार से सुट्युक् सुयुग् हूपहूय किल है।



 भातु समाधि में भी है।
 सकार का लोप। जकार का संयोगान्त्त लोप। जकार के योग में नकार का अनुख्वार परसवर्ण से जकार हुका था उसका निमित्रनाश से निधृत्ति कर लन् रूप हुआा। सम्बोधन में भी खन्। औौ जस् में नकार का अनुख्वार परसवर्ण ख़्रा आदि । स्यान् आदिए में ज़कार का संयोगान्नलोप




सूर्थायंक，विभ्राज़ के रूप राज् के तुल्य है। देवताओं काई उदेदेर कर यक्ञ करने वालग अर्थ में＝देव हपपदक बऩ धानु से किश सर्वापहरी लोप，यजादित्व से सम्मसारण पूर्वस्प ₹व
 विदककता खर्य में विभूज़ किप भर्यवयान्त है，यहां उपपद्र समास है，पत्व－जशत्व दै० चर्वं से विभस्ट्ट विभमृ् रुप है सुज् एवं यऩ को कुव नहों छोता है，वह सपमाण


समान है। ‘सश्व’ सून में अन्नादिगण के अन्तरोण घयाद्रि के अन्तर्गण फगादि है, उसमें पठित राज़ साहचर्य से टुभाज का ही ग्रहण है, सह्नचरित एंं असहन्नरिन में सह्नरित का ही ग्रहण होता है। 'रामलक्ष्ममों गच््धनः' यहां लक्ष्मण साहचर्य से बलराम परशुराम आड़ि का न ग्रहण कर
 वाचक माब रूप शार्ति के निर्गायक संयोग-विप्रयोग-साह्वयें = विरोधिता आदि है, वै० मझ्षा में विस्तृत बिन्चार है। "संयोगः" से विरोपस्टृतेहतनवः' हत्यन्त से। विपूर्वक घाजृ का विभ्राक् रुप कुत्वादि से हुआ हैं। विंत्राक्, विज्रावा।

## परौ घजे: प: पदान्ते उ० सू० २१91

परानुपपदे़ त्रजे: किवप् स्गात्, दीर्घश्च, पद़ान्तविषये पत्वश्च। परित्यज्य सर्व त्रजतीति परित्राट् । परित्राड्-। परित्राजौ। परित्राजः।

परि उपघद्रहंते उज् घानु से किप् प्रत्यय एवं दीर्थ तथा पदान्त में षकार होता है। परिपूर्वक श्रज् वातु से किप् प्रत्यय पकार, दार्घ, परित्राष् ज₹त्व्व चर्व्व से परिताट् परित्राड् दो रूप है, यह्|ं सम्प्रसारग किस निमिन्तक प्राप्र रफ का था किन्तु 'किप्वचि' वार्तिंक ने सम्प्रसारणाभाव बोधन किगा है। संसारिक सकलपदार्थ का मंГए छोड़कर ज्ञान द्वारा मंश्ष प्रात्त करने वाली संन्यास दीक्षा दीक्षित चतुर्थाभ्नय में र्थित संन्यार्सी को परिनाट् कहते हैं।

त्रिमर्श्र-₹ाक्रराचार्य के पूर्व यह दीक्षा होती थी या नहीं, यह भी गवेपणा का विषय है, या वोड्दधर्म का पभाव शाद्रूरत पर अध्यस्त हुआ आदि विचारणीय विषय है। "दण्डग्रहणमान्रेण नरो नारायगो भवेत्" प्रार्चान शाख्बीय मर्यादा से जन्मना उाह्मण ही इस चतुर्थाभम में नारायणन्वहूप होकर मोक्षार्थ तहपर छोने के लिए यह दीक्षा लेते थे। वाद में अनेक सम्भद्यायादि से अनेकवर्ण संन्यासी पद से विभृषित होने लगे, उनका कई भेद है, नैष्ठिक ग्नचारी भाजन्म अविव।हित जाह्मण कुलोन्दव राद्कराचार्य प्रभृति आाचार्य होते थे। यह मर्य्यादा ज्ञास्लीय रही है। सा।्प्रतिक विकेचन इस विपय में असामयिक है। संन्यासी धानुपात्र का गहण या सपरां न करें, नगर के भीतर निवास न करें। पौट्टिक घृताद्वि पदार्थों का सेवन न करे, उपदेशा या दीक्षा किसी को न दे, केचल आत्मकल्यागार्थ प्रवृत्त रहें, चनादिक का असंग्रही रहें। लोकिक सर्व कर्म त्यागी यह वचन संन्यासी के लिए शाखीय है। स्री की छाया भी यदि पड़ जाय तो उपवास से शर्रार झुद्धि करें। स्पर्शो का तो उनके लिए अन्यन्ताभाव है, यह प्रार्चन भारतीय आर्षपद्धति से भारत की विशिष्ट विभूतियों उस समय त्याग से जगत्रुरु 帹 से विभूषित होती थी, अब अनुकरणनात्र ही हों रहा है, जिसले समाज में हल्लन्क हो रही है। वास्तविक पदार्थ विवेचनार्थ यह तिषय प्रस्तुत हैं, अन्य बुदि से नहीं है।

## ३७९ विश्वस्य वसुराटोः ६।१११२८।

तिश्वशःद्स्य झीर्वः स्याद्ध बसौ, राट् शब्दे च परे। तिश्वं वसु यस्य स विश्वान्युः। राडिति पढ़न्तोपलक्षणम्। चर्धमविवक्षित्तम्। विश्वारट्। विश्वा-


वसु या गए्पर रन्डे विधश्रब्ट के अन्त्य अच्का दौर्थ होता है। सन जगत् है धन


है। 'राए्’ में चर्व्व अविवक्षित है पदान्त का उपलक्षण है पदान्त राज् के पर रहते एतानन्मात्र अर्ध है राट् राड् में तात्पर्य नहीं है। यथा 'काकेम्यो दक्षि रक्ष्यताम्' में काक पद दहि के नाइाक यावव् पदार्थों का बोधक है उसी प्रकार यहाँ ब्यवस्था समझनी चाहिये। विश में सुझोभित होने वाला = विभ्षाराज् है षत्व जशत्वचर्ष्व से विभाराट्। विभ्वाराड्। ‘विभ्धराजो’’ में राज् पदान्त में नहीं अतः दीर्ध न हुआ।

## ३८० ₹कोः संयोगाधोईन्ते च दाश२९९

पढ़ान्ते भलि च परे य: संयोगस्तदादो: सकाएककारयो लोप: स्यात्। भृट्। भृड्, सस्य म्युत्वेन शः। तस्य जशत्वेन ज: भुज्जो। भुज्जः। ॠत्विवगित्यादिना ॠतावुपपदे चजेः किन् 1 किनन्तत्वात् कुतबम्। छटिवक् । ॠर्टिवग् । ॠत्विजौ। ॠश्विजः। इர्सस्येति नियमात् न संयोगान्तलोप:-ऊर्कू। ऊर्ग्। ऊर्जौ। ऊर्जः। तयदायंचं पर रूपत्वउब।

पदान्त में अथवा झल् के पूर्व रहने वाले संयोग के आदि के सकार और ककार का लोप होता है। पाकार्थक भ्रस्ज् धातु से किष् प्रत्यय है। ग्रहिज्गा (६।श12६) से रेफ का ऋकार सम्प्रस्सारण कर पूर्वरूप से भृस्ज् से सुप्रत्यग कर पद संज्ञा स्लोप, संयोग संज्ञा र्ज् की हुई है, इससे सकार का लोप भृपज् पकारादेश जश् चर् वि० से मृट भृट् = पाककतो । 'भुरज् औं’ में 'स्तोः' सूत्र से सकार को शेकार, कर 'झला जर् झशि' से शेकार को जकारादेश भृज्जौ। भृज्ज आदि रूप। ऋतु उपपद में रहसे यज् धातु से किन् प्रत्यय यज् के य् का संपसारण, पूर्रूप इज् ऋतु के उकार को यण् ॠतिज् = यक्ञ सम्बन्ध्री पुरू विशोप में योगरुढ़ यह है। बार-बार आगमन होता है जिसका उसको ऋतु कहते हैं - गत्यर्थक ऋधातु से कित तु पत्यग हैं। अर्च्छति = आगच्छति पुनः पुनः ऋतुः। यहां ऋतु शब्द लक्षणा से दक्षिणा द्रव्यलाभार्थक हे, उस निमित्त से जो याग कराता है वह भी ऋतिव्क् है। यह अर्ध उचित नहीं है, वसन्त आदि ऊतुओं में अग्न्याधानपूर्वक द्विज यक्ञ करते है ख्वात्मकल्याणार्ध उसमें ऋत्विक् शब्द का मुख्य प्रयोग है । प्रकृत में ऋतिज् स् पद संज्ञा कुत्व, जश् चर् से ऋत्विक्, ऋतिवग् प्रयोग सिद्धि है। बलार्थक ऊर्ज्, से किप्, सुलोप 'चोः कु:' से कुत्व, सयोगान्त लोप का रात्सस्य से नियम द्वारा अर्थत निजेध ऊर्क ऊर्ग = बलवान् । जान्त शब्द्द समात्त।

त्यदादिगण पठित हलन्तत्यदादि शब्दों के अन्त्यवर्ण इकारादि को ‘त्यदादीनामः' से अकारकर अतो गुणे से पररूप करना चाहिये-यथा-त्यद् स् द्कार को अकार पररूप से त्य स् यहाँ सूत्र-

## ३८? तदो: सः सावनन्त्ययोः ज्ञाशा?० ६ा

त्यदाढ़ीनां तकारद़कारयोरनन्न्कयोः सः स्यात् सौ परे। स्यः। त्यौ। हये। त्यम । त्यौ। त्यान् | सः। तौ। ते। परमसः। परमतौ। परमते। द्विपर्यंन्तानामित्येव । नेह, त्वम् । न च तकारोजारणसममध्यानोति वाचयम्, अतित्वमिति गौणे चरितार्थत्वत्व। संज्ञायां गौणत्वे चात्वस्ते न। तथद् त्यढ़ौ त्यद्। अतित्यद्व। अतित्यढ़ौ। अतित्यद़ः यः। यौ। ये। एषः। एतौ। एते। अन्बदेशेशे तु एनम् । एनौ। एनान् एनेन। एनयो: र।

सुप्त्यय से अव्यवहित पूर्व अन्त्यभिन्नत्यदादि शब्दावयव तकार एवं दक्वार को सकारादेश होता है। त्य के तकार को सकार रुत्वविसर्ग स्यः। तद स् अत्व，पररूप सकार को रुत्व विसर्ग इन कार्य से सः । तौ में अ，पररूप，वृद्धि । द्विशाव्द तक ही त्यदाड़ि का ग्रहण है，अतः व्यदादि का अवान्तर कार्य सकारादेशा वह युष्मदादि में नहीं होता है यथा－‘त्वम्’। त्व आदेश का तकारोचारण गौण में श्रवणार्थ है，गौण में अत्व सत्व नहीं होता है，अतः त्व आदेश का तकारो－ च्चारण व्यर्थ नहीं है। यथा अतित्वम्। संजार्थक त्यदादिशब्दों में अकार नहीं होता है। एवं संज़ा में भी अत्वादि नहीं होते हैं। यह प्रथम विस्तार से कह चुके हैं। यद् का यः रूप है। एतद्य शब्द के पथमैकवचन सु में अकार，पररूप，सकार，घकार，रुव्वविसर्ग से एषः। एतौ एते। कथितकथनरूप अन्वादेश में एनुम् आदि रूप है ।

## ३८२ ङे घथसयोरम् जा१२く।

## युछ्मद़स्मद्यंयां परस्य के इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्चादेशःः स्यातृ।

सेवनार्थक युष् धातु से एवं क्षेपणार्थ अस् धातु से मदिक् प्रत्यय है । इक् की इत्संशा लोप घुष् मद्ध अस् मद् का रूप सुष्मद्，अर्मद् है। युष्मद् $=$ तुम। अरमद् $=$ में। व्युत्पन्य्यनुसारी अर्थ＝सेवनकर्ता। प्रक्षेपणकर्त। किन्तु रुढ़िराक्ति से ही संसारप्रसिद्ध अर्थ का ग्रहण करना उचित है। वहाँ हन दोनों शब्दों की सिद्धि साथ－साथ चलती है यहाँ कुछ आदेश केवल प्रकृति को होते हैं । कुछ प्रकृति के अवयव को होते है। कुछ आदेशा केवल विभक्तियों को होते हैं। एवं कुछ आदेश प्रकृति－प्रत्यय समुदाय को होते हैं। साधनिका के समय यह् ज्ञात होगा। सूत्र में डुप्तषष्ठीक ‘हे’’ असमस्त पृथक् पद है। प्रथमयों：में एकरोष है一प्रथमा च प्रथमा च प्रथमे तयोः प्रथमयोः। यहाँ एक प्रथमा＝सु－औ－जस् अर्ध को बोधन करती है। बाकी बच्ची हुई छ：विभक्तियों में प्रथमा＝द्वितीया है उस को द्वितीय प्रथमा शब्द बोधन कर－अम् औट् शस् ्कसका अर्थ है। यहाँ युऽ्मदर्मख्यां ङसोऽश् से चुष्मद् अस्मद् की अनुवृत्ति है।

सूत्रार्थ－युष्मद् और अरमद् शब्द से पर चतुर्थी के एक वचन के को एवं प्रथमा，द्वितीया को अम् आदेश होता है ।（ कयोः प्रथमयोः प्रथमाद्वितीययोः ）यह भाष्य भी प्रमाण है ।

## ३८३ मपर्यन्तन्य ज२ा९？।

## इत्यधिक्रत्य।

यह सूत्र अधिकाए है। उत्तरोत्तर सूत्रों में जाकर तब तब सूत्रों से विधीयमान अद्न को कार्य मकार है अन्त्त में जिसको ऐते अंशा＝रुण्म्म，या अर्म् को होंते है। अन्य को नहीं। इसका अधिकार कर आचार्य आगे का सूत्र कहते है，अतः दो कियायें प्रतीयमान हुई। पूर्वकाल्यिक किया वाचक से व्वा समास ब्यप् तुक् से इत्यधिक्तुत्य सिद्ध हुआ है।

## द८४ त्वाहौ सौ जाश९४।

## युष्यद्स्मदोर्मपर्य्यन्तस्य त्व अह इत्येतावादेशौ स्तः सौ परे।

युष्मद् एनं अरमद्ट शब्द् के मपर्चन्त भाग को कमश त्व एवं अह आदेशा होता है सुविभक्ति पर रहते।

## दैद शेषे लोप: जाशा९ ०।

आव्वयत्वनिमिन्तेतरविभकी परतो युष्मद्स्मढ़ोरन्न्यस्य लोपः स्यात्। अतो गुणे। अमि पूर्वः 1 त्वम् । अद्द्व ।

इस सून्त के पूर्ई आकारादेश़ विषायक एवं यकाराेश्रे विभायक सून्र अष्टाध्यायी में कहे गये है उनके निमितभिन्न विभक्तियों को यहाँ होष पद कहता है।

आकार एवं ककार में निमित्त विभन्तियो से भिन्न विभक्तियों पर रहते सुष्मद् एवं अस्तद्व शब्द के अन्त्य वर्ण का लोप होता है। आत्व यत्व अपने विषय में लोप को वाध कर लैंगे उनके विषय में लोप नहीं होगा पुनः यहाँँ शेण घहण घ्यर्ध है, या अन्यफलक है। इस सूत्र में दो पष्ष २-टिहोपपक्ष एवं २-अन्य लोप पक्ष। विशेप विवेचन पश्यात होगा।

रुपसिडि मकार-पुण्मद् स् अस्मद् स् यहाँ ‘लेप्रभमयो’’ से अम् आदेश। गुष्म एवं अंल्म
 द् का लोप एवं ‘अनि पूर्व’ से पूर्वल्प त्वम्। अहम् ।

ननु व्वं खी, अह्ं खी, इन्यन्र व्ब अम् अह् अम् इति स्थिते अमि पूनेंखूपब्वं परमपि बाधित्वाडन्तरद्वन्वाटाप् प्रामोति, सत्यम, अलिखे युध्मदस्मढ़ी। तेन बत्वाभावान्न टाप् | यद्वा 'शेषे’ इति सतमी स्थानिनोडधिकरणत्वविकक्षया, तेन मपर्य्यन्ताहछेपस्य 'अद्इ' इत्यस्य लोप: स्यात्। स च परोऽपि अन्तरझ़ अतो गुणे कृते प्रवर्तते। अढ़न्तात्वाभावान्न टाप्। परमत्वम्। परमाह्म्। अतित्वम् | अत्यहम ।
 यहाँ टाप् को वाधकर परत्व के कारण अमि पूर्व से पूर्वूप यथपि प्रात्त है किन्तु पर से भी अन्तरर्र शाब्ब प्रबल है अतः यहाँ टाप् होना चाहिये सो क्यों नहीं हुआा ?, गुण्मद् अस्मद् के अर्य लिद्धान्वयी नहीं हैं, अर्थाव श्नसे लिद्न पतीति नहीं है, अतः ब्लीलिख्ध बाचक न होने से टाप् न हुआ। यह समाधान भाध्यवार्तिक विएद्ध है-"₹ीशित्रक्न्तुम्विधिि्यो गुण्मदस्मदादेशा: विभतिपेषेन" यह भाष्यवार्तिक है, यदि हन शब्दों से लिद्ध की अपतीति होती तो नपुंसक लिद्रक वे नहीं ऐेसी परिस्थिति में शीसित आदि कार्य भाष ही नहीं यह वातिक ठ्यर्य होगा अतः हो त्वादि अर्य प्रल्यायक होने से टाप् क्यों नहीं हुआ ? 'श्रेष्य लोप:' इस अर्थ में स्थानी को अधिकरणन्व विकक्षा से सपमी कर लाघवार्थ 'शेओ' 'ूूत्र में कहा गया है, अर्थ निर्दिंश समय वह पष्य्यन्तार्ध प्रत्यायक है, वह लोप परूप से पर है तो भी अन्तरद्र पररूप के पश्शाव ही होता है परहुप कर के लोप करना ही होता है अब अर्थ यह् होता है कि "मपर्यन्तात् शेषस्य (अद्) ) लोप:। जन टिलोप हुआा तो त्व् अह्ह हलन्त हो गये अकारान्त नहीं है, टाप् की प्रापि नहीं हैं, त्वं इी अंहे ली वे पयोग निर्वाष सिद्ध हुए। कम्माधारयसमासगुक्त परमयुष्मद् परमार्मद् का परमत्वम्। परमाहम् हूप होते हैं। गोंण = उपसर्जन में भी व्व अंह आदेश़ से अतियुम्मद का अत्यस्मय् का अतित्वम्। अत्य्यम्टूप होते हैं। गौणुगुख्यन्याय विभक्ति निमित्तक कार्य या ब्रीत्वनिमिन्तिक कार्य में नहीं लगता है। यहाँ अभाधिकार से तदन्त विधि है ‘तसस्ये तदन्तस्य’
 तदन्तविध ऐोती है।

## ३८६ ग्रुवाौौ द्विनचने ज|२1९।२।

## छयोर्त़ी युष्मदस्स्मदो संपर्यन्नस्य युवाबौौ स्तो विभकौ।

यहां ‘द्विवचने’ का अर्ध विभकि में विशेषण नहीं है। ऐसा होता तो ‘द्वित्वे’ यही लाधनार्थ कहते। अतः दित्व संख्या युक्त संख्येय (द्रव्य ) अर्ध का वाचक युष्मद् एवं अरमद् शब्द उसके मपर्यंन्त अंश को विभक्ति पर रहते युव आव आदेश छोता है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि किमी़ भी विभक्ति पर रहते युवाव आदेशा होते हैं।

## ३८৩ अभमायाश्ष द्विवचने माषायाम् जा२।ढढ।

इह युध्मद्स्मद़ोरफकाोक्ताद्देशः स्यात्। औङित्येव सुवचम् ! भाषायां किम्, युवं वसाणि। युवाम्। अवाम्। सपर्यन्तस्य किम् ? साकच्कस्य मा भूत् । सुवकाम्। आवकम्। त्वया मयेत्यन्र 'त्व्या' 'स्या' इति मा भूत्। 'युवकार्याम" 'आबका स्यम् इति च न सिद्बूयेत्।

प्रथमा के द्विकचन में आषा में युष्मद्, एवं अस्मद् शब्द को आकार अन्तादेश होता है। सूत्र में 'ओढ्ट् इतना न्यास करते 'ك्रथमायाश्व द्विवचने' यह व्यर्थ है। हैदिकमन्त्र में 'युवाम्' न हो एतदर्थ सूत्र में अगपन शब्द का उच्चारण है। "युवं वराणि" यह मन्बांश है। छ० वे० ग० २ सू० १५२२, तै० २८द्घाद्ध "युवं वस्ञाणि पीवसावसाये युवोराचिछदा मन्तवो ह सर्गाः। अवाति रतमनृतानि विश्य छहतेन मिन्रावरूणा सचेधे। यह फग्वेद मन्न समावर्तन काल में नूतन वस्ल धारण में विमियुक्त है। हे मित्राबरुणौ (मित्र एवं वरुण !) छिदररहित, आच्छादन योग्य बखों को आप दोनों धारण कर रहे हैं। आप लोगों की सीटिएँ अविचिछ्न मननरील है। ऐले आप दोनों सर्वजनों के असत्य एवं अप्रिय पापों को नाश करें। एवं फलों से युक्त जनसाधारण को करें तथा फल पापित के साधन यज्चो से हम लोगों को संयुक्त करें।

सून्र में 'अपर्यन्तस्य' का बधिकार न करते तों 'युवावौ' सूत्र से विधीयमान युव एवं आव सन्पूण्ण युस्मद् अस्मद् को छोते तो भी ‘युवाम्' ‘आवाम्' में कोई दोष नहीं है किन्तु अकच् ्यटित शुष्मकद् एवं अर्मकट्ं में सर्वादेशा होने पर ‘युवकाभ्याम्' 'आवकाभ्याम्' हप्ट्रयोग न सिद्ध होते यहां भी युव आव सर्वादेश से 'युनाम्' 'भावाम्' अनिष्ट्ट रूप की प्रसक्ति निवारणार्ध अधिकार सून है। अधिकार सूत्र वानी का कधन है कि ओकार सकार भकारादि से मिन्न सुप् रहे वहां घुबन्त की टिके पूर्व ही अकच् होता है। अन्यन्न सर्वनानम की टिके पूर्व, में, अतः युवकाभ्यान् आदि मे कोई दोष यद्याप नहीं है तो भो सुवकाम्याम् आवकाभ्याम् यहां दोष है एवं त्वया मया अधिकार के अभाव में नहीं होगा वृ म आदेश्ड सम्पूर्ण को होकर चीऽचि से अन्त्य को यदिश से त्व्या मूया रूप अनिष्ट निवारणार्थ अधिकार है। 'अच्ये' अजादि विभक्ति पर रहते पूर्व को एकार होता है न्यासान्तर में त्वया मया में दोष नहीं है। किन्तु पूर्वोक्त दोष वारणार्थ सूत्र मपपर्यंन्तस्य आवइयक है

प्रयोगसिद्धि-युबमयू औ, अस्मट् औ, अमादेश, मपर्यन्त्त को युव आव आदेश से पर्वरूप सुखाम् । आवाम् ।

## ३८८ गूयवर्यौ जसि ख२।९३।

स्पष्टम् । यूयम् । बचम्। परमयूयम। परमचयम्। अतियूयम् । अतिवयम्। इह शेषे लोप इत्यन्तलोपपच्ते जशः री प्रातः, अङ्ञार्ये कृते पुनर्नाङकार्यमिति न भवति, डेप्रथमयोरित्यन्र सकारान्तरं प्रशिलब्य अम् मान्त एवावशिध्यते न तु विक्रीयत इति इ्यास्यानाद्व वा।

जस् व्विभक्ति पूर्व युष्मद् अरमद् के मपर्यन्त्त भाग को कमशः यूय वय आदेश होता है। युष्मद् जस्, अस्मद् जस्, यहां अमादेश, यूय बय आदेशरा, अतो गुणे पररूप, गूयद् अम्, बयद् अम् यहां स्वानिवद् भाव से अमे में जख़त्व बुद्यि कर 'शेषे' से अन्ल्य का लोपकर शीभाव की प्राति है तथगापि वह नहों होता है। अंक्राधिकारीयकार्य के बाद पुनः अखाधिकारीय कार्य नहीं होता है। वहां अद़स्य के अधिकार युक्त ‘हे प्रथमयोरम’’ है। उससे अमृरूप अकाधिकारीय कार्य हो गया है अतः पुन अभाषिकारीय कार्य = 'जसः शीर' नहीं होता है। इस परिभाषा में प्रमाग-‘‘्ञाजनोर्जा' 'जानाति' यहां ज आदेशे कर के अतो दीरों ययि से दीर्धंकर जानाति बनता पुनः जादेश में आकारोंच्चरण व्यर्थ होकर ₹स परिभाषा को ज्ञापन करता है, वहां ज के बाद दीर्ध न होगा एतदर्ध दीर्घ स्वांशे में कृतार्थ हुआ। किन्तु यह परिभापा भाष्य सम्मत नहीं इस. लिए दूसरा समाधान करते हैं कि अम्आदेशरा के अम्रे के वाद एक मकारान्तर का प्रेष हैं, उस मकार काई संयोगागण्त लोष- है अतः प्रशृष करण सामर्थ्य से ‘अन् अमेव' अन् अम् ही रहता है उसके स्थान में अन्यकार्य ( री ) नहीं होता।

## पभमा—ववम, , गुताम् , यूयम् । अहम् आवान् वयम् | रति प्रथमा ।

## ३८९ त्वमाबेकवचने け1२ा९०।

एकस्योत्ती युठ्मदृ्मदो र्मपर्यंन्तस्य त्वमौ स्वो विभन्तो।
यहां एकत्वे कहते बचनगतहण से एकचचन विभक्ति का विशेषण नहीं है। किन्तु युष्मद् अस्मद् अर्थंच्वयी है-एकत्व संख्या विशिष्ट संख्येय द्रव्य अर्थ में विचमान जो मुख्मद् असमद् उसके मपर्यन्त भाग को त्व, म आदेश कमशः होते हैं विभक्ति पर रहते। अर्यांत किसी भी विभक्ति पर रहते आदेश होते हैं )। युष्मद् अम् अर्मद् अम्, मेववत् श्रास्ल प्रवृन्ति ते अम् को अमादेशा, ल्य म आदेश, परहूप त्वद् अभु, मद्र अम्।

## ३९० द्वितीयायाश्च जा२।८O।

## युष्मद्स्मदोराराकारादेशः स्यात् | त्वाम् | माम् | युबाम् | आवाम् ।

युष्मद्, अस्मद् को आकार अन्तदेश होता है दितीया विभक्ति पर रहते त्वद्, अम्, मत् चहां आकार कर सवर्णदार्ध के बाद पूर्रहल से त्वान् । मान् । युष्मद्र औौ अस्मद्व औं, अमादेश, युव आव आदेश, पररूप, सुवद् अम् , आवद् अम्, आकारादेश दीर्ध पूर्ूरू युवान्। अवाम्।

## ३९? शसो न खा?२९।

नेल्यविभक्तिकं पद़म्। युष्मदृस्सद्भ्यां परस्य अमो नकारः स्यात्। अमोऽपवादः । आदे़: परहय। संयोगान्तस्य लोपः । युस्मान् । अस्मान् ।

यहां न के बाद की प्रथमा का सुपां सुलुक् से तुक् है सम्पति न विभक्ति रहित है। नकार में अकार उचारणार्थक हे, व्यजन मात्र ही विधिय है। यह सूत्र 'हे प्रथमयोः' का वाधक है, युब्मद् इस्, अरमदद ₹स् ₹ाकार की ₹त् संज्ञा लोप अस् को न् प्राप्त है अलोडन्त्यस्य से अन्त्य स् को प्रात न् था किन्तु आदेः परस्य से आदि अकार को न् आदेश हुआ। सकार का संयोगन्तरस्य से लोप द्विनीयायाक्व से आकारादेश यकार को, दीर्न्न से युष्मान्, अस्मान् द्वितीय।-र्वाम्। युवाम् । युष्मान् । माम्, आवामू, अस्मान् (इति द्वितीया।

## ३९२ योऽर्डच जाइに?

## अनयोर्यकारदिेशः स्याढ़नढ़ेशेऽजादौौ परतः। तवया। मया।

युष्मद् शब्दद एवं अस्मद् शब्द के अन्त्य अल् को यकारादेश होता है, अजादि विभक्ति पर रहते। युष्मट् य ( आ ) अर्मट् आ, यहां त्वमावेकवचने से त्व, म आदेश पररूप त्यट्, आ, मद् आ द् को य् आदेशा त्वया मया । यकार में अकार उच्चारणार्धक है ,

## ३९३ युष्मद्म्मदोरनादेशे ७।२।く६।

अनयोराकारः स्याद़नदेशे हलादौौ विभक्तौ। युवाभ्याम्। आवाभ्याम्। युप्माभिः । अस्मासिः।

आदेश रहित हल्ञादि विभक्ति पर रहते युष्मब् अस्मद् को आकार अन्तादेश होता है। युष्मद् भ्याम्, अस्मद् भ्माम्, यहां युव आव आदेशा, परसूव, आकार से युवाभ्याम्। आवाक्याम् । सुष्मद् भिस् , अर्मद् भिस् आकार, दीर्घ युष्माभिः। अरमाभिः।

तृतीया-त्वया। गुदाग्याम् । युष्माभिः। मया। आवाम् अस्माभिः। हति तृत्तीया।

## ३९8 तुस्यमर्यौ ङयि ज1२1९५।

अनयो र्मपर्य्यन्तस्य तुभ्यमझौौौ स्तो ङयि। अमादेशः। शेषे लोप: । तुभ्यम् । मह्यम्। परमतुभ्यम् । परममह्यम्। अतितुभ्यम् । अतिमझ्यम् । युवाभ्याम् । आवभ्यामू ।

चतुर्थ एकवचन विभक्ति पर रहते युष्मद् पवं अस्मय् श्वब्द के मपर्यन्त्तभाग को कमशः तुभ्य एवं मe्य आदेश होता है। युष्मद् प, असमद्ए, तुम्य अद् ए, मe्य अद् ए, एकार को अमादेश, पररूप, 'रोषो' से दकार हांप पक्ष में अतो गुणे से परूप टिलोप पक्ष में अद्द का लोप सम्मेलन तुभ्यम्। मeबम । कमंधारय समास में युण्मदर्थ असमदर्थ को विरोष्यत्व लक्षण प्रथानता है वहीं भी परमनुभ्यम्। परममसम् हूप है। अतियुष्मव्, अत्यस्मद् में अव्यर्ध विशेष्व हैं, युष्मदर्ध असमदर्थ में विरोषणत्व्व मुुक्त अपापान्य रूप गौणत्व है तो भी तुभ्य मझ्य अादेशादि कार्य से अंतितुम्यम्। अनिमहम्। द्विव्चन में पूर्व्व यूबाश्याम्, आवाश्याम्।

## ३९५ क्यसोडस्यम् णा?।३०।

भ्यसो भ्यम्, अभ्यम् वा आदेशः स्यात्। आघः शेषे लोपस्यन्त्यलो पत्व एव । तन्राइ्झवृत्तपरिभाषया एत्वं न। अभ्यम् तु पक्षद्वयेडपि साधु: युष्मभ्यम् । अस्मभ्यम् ।

युष्मद् अझ्मद् से पर न्यस् को म्यम् या अभ्यम् कादेश होता है। युर्मद् भ्यस्, अस्मद् म्यस्, म्यम् आदेशे शोषे से अन्त्य व् का लोप युष्मं्यम्, अरमम्बन् यहां बहुद्चने झल्येप् से एकारादेश प्रात्त है किन्तु वह 'अक्षकार्ये पुनर्नाक्षकार्यम्' परिभाषा से. एक अदुधिकारीय कार्य अ्यम् किया, पुनः अद्नाधिकारीय एकार रूप कार्य नहीं हुआा। अभ्यम् आदेश भ्यस् को करने पर एकारादेश की प्रापि ही नहीं है। अभ्यन् कर अन्त्य लोप पक्ष में अतो गुणे से पररूप, टिलोप पक्ष में केवल सम्मेलन । गुज्मक्यम्। अस्मस्यम्।

चतुर्धीं-तुभ्यन् | शुवाभ्याम् युष्मस्यम् | मह्धम् | आवाभ्याम् । अ₹्मअ्यम् । इति चतुर्भी |

## इ९६ एक्नचनस्य च $91 ? 1$ ?

## आभ्यास् पद्रक्येकनचनस्य अत् स्यात्। तवत्। मत्। ङसेश्र्योति सुवचम्।

 युबाभ्यास् । आवांयाम्।गुष्मद् एवं अस्मद् शब्द्र से पर पश्धमी के एकवचन के स्थान में अत् आदेश होता है। चइां इसेः यह न्यास उचित था इन दोनों से पर इसि को अं्र भादेश होता है। वस्तुतः एकवचन संश है, संश्शा वाचक शब्द की अर्धमान्र है। यह् वैयाकरणों का सिद्धान्त हैं। इसेश्र में सनेक माता अयुक्त गौरव है, वैयाकरणगण अर्षमान के लाघव मात्र से पुन्नजन्म के समान उत्सव को मनाते हैं। अतः यथाश्रुत न्यास ही ठीक है। युष्मद् छसि ( अस्) अरमद् अस् ्यहों वव एवं म आदेशा, पररूप सस् को अतृ, अन्त्य लोप में अतो गुण पररूप, टिलोप पक्ष में संयोजन मान्र से श्वव् । मत् । युकाभ्याम् । आवाभ्याम् । पूर्वंवक्।

## ३९७ पन्वक्या अन्त्र ज1३? ?

आभ्यां पधचम्या भ्यसोऽत् स्यात् युछ्मत् । अस्मत्।
गुण्मद् असमद् शाब्ट् से पर पश्ञमी के भ्यस् को अत् अादेशा होता है। युष्मद् अ्यस्, अरमद् न्यह् अव् आदेश, अन्त्य लोप पक्ष में अतो गुणे से परहूप। टिलोप पक्ष में संयोजन मात्र,
 प्र्यमी।

## ₹96 तवमयौ हसि कार19ह्।

## अनयो म्मपरर्यन्तस्य तबसमी स्तो ङसि।

युष्बद्द पवं अलमद्र शब्द के मपर्यंच भाग को कमझः तव मस आदेश होता है, उस् पर रहते । युुषमद् बस् ( अस् ) तव मम आहेच मपर्येन्त को, अतो गुणे परख्प से तवद् अस्, ममद् अस्।

## ३९: युष्मद्सद्म क्यां डसोडश्ड ज1?।शけ

## स्पष्टम्। तव। मम। युबयोः। आवयो०।

सुष्मद् शब्द एवं अर्मद् शब्द से पर दस् को अश् आदेशा होता है। तवद्ध अ, ममद् अ । अन्इय लोप में पररूप। टिलोप में संयोजन। तब। मम। युष्मद् ओस्, अरमद् ओस् युव, आव कांशेश, पर $\square$, योडचि से दकार को यकार सकार को रुत्व विसर्ग से गुनयोः। आवयोः।

## 800 साम आनक्ष 9131 इे

आभयां परस्य सास आकम् स्यात्। भाविनः सुटो निवृत्यर्थ ससुट्क० निर्देशः। युऊ्माकम् । अस्माकम् । त्वयि। मयि। युवयो:। आवयोः। युष्मासु । अस्मासु।

युष्मद् एवं अर्मद् शाव्द से पर साम् के स्थान में आकम् आदेश होता है। युष्मद् आम्, अस्मद् आम् यहां आम् को साम् समझकर आकम् आदेश, अन्त्यलोप पक्ष में दीर्ष टिलोप पक्ष में संयोजन, युष्माकम् । अ₹्माकम् ।

विमशं-चहां आकम् आदेशा का स्थानी साम् है, वह यहां नहीं है किन्तु आम् है।
सुट् के बाद ही साम् यहां सम्भद है, अतः सुट् प्रवृद्ति के लिए अवर्णान्त अढ़ की आवइयकता है, अवर्णान्त अदा छोषे लोप से अन्त्य लोप होने से हो सकता है। किन्तु ईेष लोपः सूत्र की यहां कब प्रवृत्ति हों सकती है, जब आत्व यत्वाद्विक की अभपृत्ति होने पर । उनकी अप्रवृत्ति कब सम्भव है, आदेशा विभक्ति होने पर, आदे शा विभक्ति यहां कब सन्भव है, आकम् लदेश करने पर, आकम् आदेशा कब सम्भव है स्थानी साम् रहे तब, साम् स्थानी सक्षा सुट् आगमाधीन है, सुट् की प्रवृति अवर्णान्त अद से पर आम् मिलने पर, इस प्रकार यहां चककापच्ति दोप है क्या किया जाय ?,
'अाम आकम्' यह न्यास सम्भव है किन्तु आम् को आकम् करने पर स्थानिवन्द्राव से आकम् में आम्वव बुद्धि से अन्य लोप करने पर सुट् होकर अनिष्ट रूप सिद्धि होगी। (समाधान) भाम् में ही आहार्यार्योप से साम्त्व बुद्धि कर आकम् किया स्थानिवद्धाव से साम्त्व बुद्धि होगी, आम्त्व नईीं अतः सुट् न ।

इस प्रकार के जान में सौत्र निर्देश ही प्रमाण है। इस निर्देरा से होषे लोप में अन्त्य लोप पक्ष भी प्रामाणिक है, केवल टिलोप पक्ष होता तो यह सब प्रयास व्यर्थ होता, सौत्र निर्दे एा अनुपपन्न होता। भावि सुट् निवृत्ति के रिए यह प्रयास एवं साम निर्देश है। युष्मद् अाकम् अस्मद्र आकम्, अन्त्य लोप दीर्ध युष्म्याकम् । अस्साकम्।

पष्टी-तब । युनयोः। युष्माकम् 1 मस । आवयोः। अर्माकम्। इति वष्टी।
युष्मद् हि ( इ ) अरमद्ध श, श्व, स आदेश, पररूप, यकारादेश त्वयि, मयि, युवयोः आवयोः युण्मासु में आकारादेश़ दीर्ष एवं अस्माधु।

सतमी-त्वयि । युवयोः। युष्मापु। मयि। आवयोः। अर्मासु। हति सप्तमी।
"समस्यमानें दूयेकत्ववाचिनी युध्मदस्मदी।
 खुजस्बेख्स्सु परतः आहेशाः स्युः सढ़ैब ते। त्वाहौ यूयवयौ तुग्यमस्थौ तवममावपि ॥ २ ।। एते पश्वादू बाघन्ते युवावी विषये स्वके। त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वविम्रतिपेधतः ॥ ₹।। दूयेकसंख्य: समासार्थे बद्धार्थ युछ्मद़स्मी। तयोरद्रयेकलार्थववान्न युवानौ ल्बमावपि" 118 ।।

प्रथम कह चुके हैं कि ‘द्विवचने’ 'एकनचने’ में वे विभक्ति के विशोषण नहीं है। किन्तु गुष्मव् अस्मद् के अर्थ में अन्वयी है। द्वित्वविश्रिष्टार्क, एवं एकत्वविशिष्पर्थक सुष्मद् अर्मद् यह अर्य है विभक्ति सामान्य, आदेश में निमित्त है, विशोष विभक्ति नहीं। इस व्यनस्था को स्पष्ट समझने पर ही कारिकाओं का अर्थ ज्ञान सम्भव है ।
"- (का० अर्थ) समास में चुष्मद् एवं अस्मढ रहें और जो वह हित्वविशिएार्थक रहे अभवा एकत्वदिशिश्रांक रहें औौर जव चाहे सब सामासिक शब्द अन्य वचन में भी हो जाय्र तो भी उसके अन्तर्श्रत स्थानी को गुव, आवु, तव, म, ये आदेश़ होते हैं।
?- (का० अ००) परन्तु सु, जम्, के उस् प्रत्यय आगे छो तो त्व, अह, यूय, वय, तुभ्य, मझ, तब, मम, ये आदेश क्रमशः सदेव होता है।

३-( का० अ०) कारण की जहां इनका विषय आता है, वहां सुक आव इनको वे परत्व के कारण बाधक होते हैं, और त्व, म, इनके भी ये पूर्व विप्रतिधेध करके बाधक होते हैं।
$\gamma-$ (का० अ०) समास का अर्थ जो द्विवचन का, अथवा एक बचन का हो औंर उसमें के युष्मद अस्मद् बहुवचन के हो तो उस बीच के शब्दों में द्वित्व अथवा एकत्व न होने से डनके स्थान में युव, आव, और त्व, म, नहीं होते।

त्वां मां वा अतिकान्त इति विमहे अतिंबम्। अंयह्यम्। अतित्वाम। अतिमाम् । अतियूयम् ' अतिवयम् | अतितबाम् २। अतिमाम्श्। अतित्वान्। अतिमानू। अतिंबया। अतिमया। अतित्वांय्याम्। अतिमांक्याम्। अंतेत्वाभिः | अतिमाभिः । अतितुल्यम्| अतिमह्यम्। अतित्वां्र्याम् | अतिमाभ्यान् । अतित्वभ्यम् अतिमक्यम् । ङसिंच्यसोः । अतित्वत्र। अतिमत्। क्यामि प्राग्वत् । अतितव अतिमम | अतित्वयो: । अतिमयो: 1 अतित्वाकम् । अतिमाकम् । अतित्वयि। अतिमीयि। अतित्वयोः। अतिमयोः। अतित्वासु । अतिमासु ।
(अर्थ) तुमको या हमको छोड कर गया ऐसे अर्थ में अतियुछमद् एवं अत्यस्मद् शाब्द है। इनके रूप पूर्वोन्त है। अतिकान्तः। अनिकान्तौँ अतिकान्ताः, आदि वदलते जायेगें किन्तु सुष्मदर्ध एवं अस्मदर्ध एकत्वतिशिष्ट संख्येय = द्रव्यार्थक ही है। अतः एकत्वाश्नय निमित्तक स्थानी के स्थान में त्व म वहां होंते हैं जहां बाधक विषय नहीं हैं।

भुजाम् आवां वा अतिकान्त इति विग्हहे सु जस् ङे ङसस्सु प्राग्बन। औअम् औट्सु अतियुवाम् ३। अंयावाम् ३। अतियुचान् । अंयाबान्। अतियुवया। अल्यावया। अतियुवन्ंगाम् ३। अं्याइन्यगाम् ३। अतियुवाभिः। च्यसि अतियुन्य्यम । अत्यानक्यम । ङसिस्यसो:-अतियुकन् ₹। अन्यावन् ₹। ओसि अतियुवयोः २ । अन्यावयोः ? । अतियुवाकम्। अंग्यावाकम्। अतियुवशि। अत्यावयि। अतियुवासु। अत्यावासु।

तुम दोनों को या हम दोनों को छोड़ कर गया इस विग्रह् में अतियुष्मद्, अत्यश्मद् शब्द fि्रिया जाय तो दोनों शब्द द्वित्न संख्याविशिष्ट संख्येय द्रव्यबाचक हो अतः बाधक विषय को

छोड़ कर युव आव आदेरा होते हैं समासार्य अन्य संख्यक रहे तो भी। रूप पूर्व में लिखि गये है। कुछ प्रथम की तरह है, कुछ नये हैं।

यु巨मान् अस्मान् केति विग्रहे, सुजस् ङेडस्सु प्राग्वत् । औ अस्—औट्सु अतियुष्माम् ३। अत़्यस्माप् ३। अतियुष्मアन्। अत्यस्मान्। अतियुष्मया। अंचस्मया। अतियुध्मांयम्यम् ३। अन्यस्माक्याम् ३। अतियुष्मामि। अन्यस्माभिः। अ्यसिस अतियुछ्मक्यम्। अत्यस्सक्यमू। ङ्लसिक्यसो:-अतियुष्मत्। अन्यस्मदू। ओसि अर्तेयुष्मयो: २। अत्यस्मयोः २। अतियुष्माकम्। अन्यEमाकम् | अतियुष्मतया । अत्यस्मयि । अतियुष्मासु | अत्यस्मासु ।

तुम लोगों को हम लोगों को छोड़ कर गया इस विप्रए में अतियुष्मत् अत्यस्मत् शब्दा के रूप एकचचन, बहुवचन, चतुर्थीं ओर षही के एककचन में पूर्वंवव हूप है। यहां युष्मदर्थ, अर्मदर्ध बहुत्व संख्यानुक्त द्रव्यार्धक है अतः युक, आव त्व म नही छोते हैं।

## ४०१ पदस्य ८ा१।?६।

पद का अधिकार अड्रिम सूत्रों में जाता है। यह अधिक्षार सूत्र है।

## ४०२ पदात् C1१११)

इसका भी अधिकार है।

## $8 \circ$ ३ अनुदाचं सर्वमपादादौ ८। ८।१८।

## इन्यधिक्रूत्य।

हन तीन पदों का भी उत्तर सूत्रों में सम्बन्ध है। तीन अधिकार सूत्र मिल कर यह अर्य हुभा कि -पद से पर पाद के आदि में न रहे तब सम्पूर्ण पद को वध्यमाण आदेश अनुदात्त ऐोते हैं।

## $8 \circ 8$ युष्मद्स्मदोः पष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयोवानानार्वों ८।श२०।

पदात्परयोरपादादो स्थितयोरनयोः षष्ठ्यादिविशिप्टयोर्वान्नाविल्यादेशो स्तः तौ चानुद़ात्तो।

किसी पद के अनन्तर हो परन्तु पचरचना में पाद कें आरम्म में न हो एेसे गुष्मद अभ्मद् इब्द पछी, चतुर्भी, द्वितीयाविश्रिए हो तो उनके स्थान में वाम् नां आदेरा होने हैं, वे अनुदाप्त हैं।

## 804 बहुनचनस्य च₹नसौ ८।१।२?।

उक्तविधगोरनयेः: पछ्ठ्यादि़िबहुवचनान्तयोर्बस्नसौ स्तः । चानावेरपचाद़ः ।

पद से पर अपादर के आरि में स्थित षही, चतुर्थी, दितीया के बनुनचनान्न गुष्मद् असम्त् सब्द के स्थान में वस् एवं नम् अदेश्रेंने हैं। यह वसे एवं नस् आदेश बाम् एवं तो के अपवाद हैं।

## ४०६ ते सयावेकनचनस्य C।श।२२।

उक्तविधयोरनयो: बष्टीचतुर्थ्येक्वचनान्तयोस्त्रे मे एतौ स्तः,
पद से पर पाद के आदि में अस्थित घष्ही एवं चतुर्धी के एकवचनान्त युष्मट् अरमद् को ते में आदेश अनुदाच्त होते हैं।

## $80 ७$ त्वमी द्वितीयरयाः く1श१३ः

## द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा एतौ सतः।

पद से पर पाद के आदि में अस्थित द्वितीया के एकवचनान्त युष्मट् और अरमद् कें रथान में अनुदात्त त्वा एवं मा आदेश होते हैं।
"भीशसस्बाइबडु मापिह दत्तात्ते मेडपि शर्म सः। स्वासी ते मेडपि स हरि: पातु चामापि नो विनुः।। सुलं वां नौ दद़ाल्बीशः पतिर्वामपि नौ हरि:। सोडऽ्याद्य वो नः शिवं ोो नो दध्घात् सेव्योडन्न वः स नः॥
( का० अ०) लक्ष्म्मीपति तुम्हारी और मेरी भी रक्षा करें। यहां भ्रीः पद के पश्चात् श्लोकपद के आदि में अस्थित ‘त्वाम्' को ‘त्वा' आदेरा है । अवतु पद्र के बाई अपादादि 'माम्' को 'मा' आदेश है। वह तुमको और मुझको कल्याण दे। यहां ‘तुक्यम्’ को 'ते’ भादेश है। 'मह्मम्’ को 'से’ आदेश है। वह हरि तेरा और मेरा स्क्ममी है। 'नव' को यहां ‘ते’ आदेश है, एवं 'मम' को 'मे' आदेश है। ईधृर तुम दोनों की एवं हुम दोनो की भी रक्षा करें। यहां 'युवाम्' को 'वाम्' आदेश है। 'आवाम्' को ‘नौ’' आदेश है। ईश्qर तुम दोनों को एवं ह्म दोनों को सुख दें। यहां 'स्रुवाम्याम्' को 'वाम्' आदेश 'आवाम्यास्' को 'नौ' आदेश है। वह विष्णु तुम दोनों का स्वामी (पति) है, एवं हम दोनों का मी पति हैं। 'युवयों' के स्भन में 'बलि' सादेश है। 'आवयो:' के स्थान में नी आदेश है। वह तुम लोगों की रक्षा करे एवं हम लोगों की सी रक्षा करें। यहां 'युष्मान्' को वस् आदेश है। 'अस्मान्' को नस् आदेश है। वह् तुम सर्वं की रक्षा करें एवं हम सर्व की रक्षा करें । यहां 'युष्मभ्यम्' को 'वस्' आदेश है, एवं 'अस्मभ्यम्' को 'नस्' आदेशा है। एस संसार में वहह ईध्वर तुम सबको और सबको सेब्य = भजर्नीय है । यहां 'युछमाकम्' को 'वस्' आदेश एवं 'अरसाकम्' को नस् आदेश होता है।

पदालपरयो: किम् ?, वाक्यादौ मा भूत्-‘वाम् पातु' 'साम् पातु'। आपादादी किम् ? -"वेदेरशेषैः संवेद्योडस्मान् कृष्णः सर्वदाइबतु"।

स्थम्रणाच्छूयमाणविभक्किकयोरेव नेह-इति युष्म्पुत्रो ब्रवीति । इं्यस्मदूपुनो व्रवीति \% समानवाक्ये निघातयुष्मद्स्मदादेशा वक्कर्याः \%। एक विङ्वाक्यम्। तेनेह् न-ओदेनं पच तव अविध्यति। इह तु स्यदेद्रे शालीनां ते ओदन दास्यामीति। एते वां नाबाद्य अदिशा अनन्वदिेशे वा घक्रन्याः। अन्वादेशे तु नितथं स्यु:। धाता ते अक्तोडस्ति, घाता तव अत्तोरस्ति बा। तस्मैं ते नम इल्येव।

त्वाम्, माम् वाक्य के आदि में होने से यहाँ त्वा, एवं मा, आदेश न हुए। सम्पूर्ण वेदों से झातव्य वह श्रीकृषग हम लोगों की सदा रक्षा करे इस पद्य में 'अस्मान्' पद के आदि है, अतः नसादेश न हुआ। यहाँ स्मान् में परादिवट्भाव ‘से अन्तादिवच’ ने पदत्वधर्मारोप किया है, एवं एक अवयव से विकृत अवयवी अन्य सदृरा नहीं, अर्थाव् वही है, एतदर्ध बोधक 'एकदेशविकृतमनन्यवत्' से 'स्मान्' में अस्मद् शाब्ट्र बहुवचनत्व का ज्ञात करना चाहिये ।

प्रत्ययलक्षण से समास में लुप्तविभक्तिश्ञान स्थल में पूर्वोक्ति आदेश सूत्र में स्थग्रहण से नही होते हैं, श्रूयमाणविभक्ति स्थल में ही होते हैं इसमें स्थग्रहण भमाण है। ‘युष्मत्पुत्न’ यहाँ समास षष्ठीतन्पुरूप है । युक्माकं पुत्रः युष्मतथुत्रः। एकवचनान्त में तो 'त्वत्पुत्नः' प्रत्ययोप्तरपदयोः' सूत्र से होता है। इसी प्रकार अर्माकं पुत्रः अर्मत्पुत्रः। एकवचनान्तविग्रह से समास में ‘मत्पुत्रः’ होता है। यह् तद्दितपकरण में स्पष्ट है। 'अनुदात्तं पदगेकवर्जम्' सू० जिस पद में उदात्त या स्वरितका विधान हों उस उदूत्तवर्ण एवं स्वरितवर्ण को छोड़ कर अन्य स्वर $=$ अक्षर अनुदात्त होते हैं। अनुदात्त को निधान कहते हैं, निद्नं सत् कम्पयति (कम्पति वा) स निघातः = मारने पर कम्पित होना स्वाभानिक हे अय से या ताडन जन्य कृष्ट से, तथैब स्वपद घटित अच् को विशेष वचर्नों ने विशोप कार्य किये अवशिष्ट अच् की उपेक्षा की, उपेक्षाजन्य दुःख से दुःखी को इस सूत्र ने निघान = अनुदात्त बोधन किया, निघातशब्द्र योगरुढ है, वह स्वरविशोष में प्रयुक्त है यह सब केवल बुद्धिन्नैभवमात्र का पदर्शान है।

निघात एं युष्मद् अर्मट् षष्छचन्त चतुर्थ्यन्त द्वितीयान्त, को विर्धायमान पूर्वाक्त ते मे आदि आदेश एक्राक्य में ही होते हैं। एकक्रियावाचक पद जिसमें रहे उसको वाक्य कहते हैं। निमित्त एवं निमिनी दो एकवाक्य में ही रिथत रहे, उसको समान-वाक्य कहते हैं। विशोष्य एवं विशोषण भाव से गुक्त होकर अर्थ बोध पद समुदाय में उस वाक्य घटकपद कियावाचक रहे उसको एक तिळन्त कहते हैं। उससे घटित को वाक्य कहते हैं। केनल 'पचति' को नहीं किन्तु 'जैत्रः पच्चति' वाक्य है। पचति तिङन्त है। उ्यपदेरिाबद् भाव से केवल पचति को वाक्य मान कर पचति ३ को प्लुत होता है । 'ओदनस्त्वया पक्तण्यो मम भविष्यति' यहाँ 'पक्त०्यः' के बाद 'अस्ति' का अध्याहार से अनेक तिङन्त घटित होने से एकवाक्यत्व नहीं है। यह व्याकरण रास्तोपयोगी लक्षण है। लौकिक वाक्य में 'पइय मृगो धावति' में भी एक वाक्यत्व है। अथवा एकलिङन्ताथे जहाँ मधान रहें वह एकवाक्य का लक्षण लौकिकवाक्य में है

मीमांसक मत में- 'अँधंकत्वाद् एकं वाक्यम्, साका ह्क्षं चेद् वियागे स्यात'। विशोष्यविইोषणभावापन्न होकर एकार्थ प्रतिपादक एवं एक पद प्रयोग में अपर पदार्थ वोधतिषयिणी जिशासा रहे, = अर्थात् उत्थिता आकाक्षा रहे उसको एकवाक्य कहते हैं। कोषकार ने सुप्तिड्चय ( समूह) को वाक्य जब कहें हैं जहाँ कारक से अन्वयिणी क्रिया का वाचक पद रहे । २ सुबन्तचय २ तिङन्तचय ३ सुबन्त एवं तिङन्तचय। २ त्वया गन्तन्यम्। २ पचति मवति । ₹ मत्पुत्रः कमलेशः पठति ।

भाष्यकार के मत में "अंख्यातं सविशेषणं वाक्यम्" यह वाक्य लक्ष्षण है। प्रनृत में 'ओदनं पच' यह भिन्न वाक्य है। भिन वाक्यरध 'तव' को ‘ते’ आदेश न हुआ। शाली धान का भात तुमको में दूँगा यहाँ 'तुम्यम्' को 'ते' आदेरा समान वाक्य होने से होंता ही है।

वे वाम् नौ अदि आदेश कधित कथनरूप अन्बादेश न रहे वहाँ विकल्प से होते हैं। एवं अन्वादेश में नित्य होंते हैं। जह्यदेव आपके भक्त है, यहाँ 'तब' का 'ते' विकल्प से पक्ष में 'तव' होता है, उस आपको नमस्कार इसमें कथितकधन से नित्य से आदेश होता है-'तस्मै ते नस:'।

## १३ चै० सि०

## $8 \circ 6$ न चनाहांत्रिगयके ८ा१12४।

चादिपभ्वकयोगे नैते आदेशाः स्यु:। 'हरिस्वां • मां च रक्षत्रत्र'। कथं ‘त्वां मां च न रत्केत्’ इत्यादि । युक्त्रह्णात्साक्षद् योगेऽयं निषेधः। परम्परासम्बन्चे धबढ़ेशः स्यादे़ । हरो हारिक्य मे स्वामी।

च, वा, हा, अह, पव, घनका योग (सम्बन्ष ) हो तो पूोंक्क ग्वमादि आदेशा नहीं होंते हैं।
 यार्धेक चकार है। परस्पर निरवेक्ष पदार्थों का एक क्रिया में अन्वय को समुच्य कहते हैं, उसका बोततक या वाचक यहाँ चक्कार है । बा=विकर्प बोधक है, हा=अद्यूत्तार्थक है। अह==ढ़ादार्थक है। $\mathrm{एa}=$ निर्यारणार्यंक है।

यहाँ पाक्षिक विकलत्पर्थक का के योग में '‘व्वाम' 'गाम' को त्वा मा क्यों न हुए ?, 'श्चुना' वृतीयान्न से जिस प्रारार योग सूभ अं की पतीति होती है तथैन यछँ हताया बहुवननान्न का प्रयोग से योगार्थ=सम्बन्धार्थे का ठाभ लन्ष है, पुनः सूत्रमे योगगहण व्यर्थ है तन्मूलक गह कहपना उर्ई कि घुष्मद् एवं अस्मद् हनके अर्यंनिष समुच्यादि अर्ध के घोतक चादि के साथ अर्ध दारा साक्षाइ सम्बन्ध रहे वहाँ ही यह निषेध हैं। परम्परा सम्बन्ध में पूर्वोत्र त्वामादि आरेशच होंते ही हैं यथा-यहाँ च श़न्द हरि एवं हर वृत्ति सुुच्चय को कहता हैं, समुचित हरि हर का ख्वामां के अर्थ के साथ सम्बन्ध है। स्वामी के थर्थ का सम्बन्य असमदर्य के साथ एवं युग्मदर्ध के साथ है। अतः हरो हरिर्य में स्वामी में मम को मे अादेशा हुआ है।

## 809 पइयार्थैथानालोचने く1१।२५।

अचाक्षुपन्नानार्थैरीतुमिर्योगें एते आदेशा न स्यु:। चेतसा व्वां समीक्षते। परम्परासम्बन्बेऽट्ययं नियेधः । अक्तस्तन रूपं ध्यायति। आलोचने तु भक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा।

सूत्रूं हेंद्रा धातु ज्ञान सामान्य में है । क्योंकि आहोंचन $=$ चजु से ज्ञात ज्ञान को फहते है।
 दृश् बतु से भाव में शमर्यय हैं, निपातन से पढ़्यदेशेश हैं। नेत्र से उत्पन्न जो ज्ञान चसका अकाचक जो धानु उनके योग में बाम् आदि भादेता नहीं होते है। यह़ सूत्र साक्षाइ या पर प्परया


 ज्ञान जनक व्याफारार्थक ही है, 'व्वाम्' को त्दा अदेश हुआ।

## $8 ? \circ$ सपूर्वाया: प्रथमाया विभाषा ८।?।२६।

विद्धमानपूर्वात् प्रथमान्तात् परयोरनयोरन्बदेशेड़एयेते आदेशा वा स्यु:। भक्तस्त्वमप्यहं तेल ॠयते स माम्। वा सेति वा।
 अन्वादेश में मी वाम् अदि आदेश विकल्ष से होने हैं। उुम मी हरि के भक्त हो, में मीं हरि का

भक्त 夢 इस कारण वह तुम्हारी एवं मेरी रक्षा करें । यहाँ त्वम् को त्वा, माम् को मा आदेश हुए भज्थातु सकर्मक हे उससे कर्म में कप्रत्यय है। भजनकरों = हरि है, सेवक नहीं, अतः कर्म की अविवक्षा से अकर्मकमान सेवकार्थ प्रतीति के लिए 'भजनं भक्तिः' भाव में क्तिन् प्रत्यय कर भक्ति से अर्ञां अदिभ्योडच्' से कर्न्र्थक अच् प्रत्यय से भजन कतों अर्थ की प्रतीति हुई। 'इत्तम् पदम्' यहाँ मी यही प्रकाए है ।

## ४११ सामन्त्रितम् २।३।४८।

## सम्बोधने या प्रथमा तदन्तम् भामन्न्त्रतसंज्ञं स्यात्।

सम्बोधन में प्रथमा वह अन्त में रहें उस पद की अमन्त्रित संशा होती है आमन्च्चित का अर्थ आमन्त्रण है, आमन्त्रण का साधन सम्बोधन विभन्तथन्तपद है, उसमें आमन्त्रित्वं का आरोप बोधन यह करता है। अतः आमन्चित शब्द से युक्त विधि सूत्रों में सम्बोधन इसके संशी की उपस्थिति हुई। ह है भो अादि शब्दों की भी आमन्त्रित संश्ञा होती है, वे भी उुप्तविभक्तथन्त प्रथमान्त अन्यय है ।

## ४१२ आमन्त्रितं पूर्व मविद्यमानचत् ८।१।७।

स्पष्टम । अग्ने तव। देव ! अस्मान् पाहि। अग्ने, इन्द्र वरुण। इह युष्मदस्मदोरादेशस्तिङ्तनिघात आमन्तितनिघात级न। सर्वदा रक्ष देव न ₹त्यन्न तु दे ेे ल्यस्याविद्यमानवद्रावेऽपि ततः प्राचीनं रन्तेत्येतदाश्रित्यादेशः। एवम् इमं मे गङ्झे चमुने इति मन्ने इत्यादिम्यः प्राचीनामन्त्रिताविद्यमानवद्धावेऽपि मे शब्द़माश्रित्य सर्वेषां निघातः।

पूर्वस्थित अ!मन्च्तित संज्ञक भविद्यमान के समान होता है। हे अग्ने तव। यहाँ अग्नि को नहीं के समान स्थिति होने से पद से पर नहों अतः नव को ते आदेश न हुआ देव का अविद्यमानवत् होने से अम्माज् को नस् بादेश न हुआ। इसी प्रकार सम्बोधन विभक्तथन्त से पर चुष्मद् अस्मद् रहे तब तवादि नहीं होते है, एवं उतिङन्त (हे अमे !) को अभित्रित कर तिएन्त को निघान नर्हीं होता है। निघात=अनुदाण एवं "आमन्त्रितस्य च" इससे आमन्न्तित संज्ञक को सदि उदात्त होता है। यह पठनें अध्याय का है। आठर्वें अध्याय का उसी समान "आमन्तितस्य च" है वह पद से पर भामन्त्रित संबक शब्द्र को निघान = अनुदात्त करता है। वह आष्टमिक निबात पूर्व के भविद्यमानवत् होने से यहाँ न हुआ। सर्वदा आद्दि वाक्य में हे देत का अविद्नम!न नद भात्र छोने पर उस्षसे पूर्वर रक्षपद से पर अस्मान् को नस् आदेश होता ही है। इसी पकार इमं में गदे $\cdots \cdots$ यत्र में पूर्व आमन्च्चित नहीं के समान होने पर भी पद $=\dot{म}$ उससे पर सर्व जममन्त्रुों को निशात होता ही है। "इमें मे गढ़ें यमुने सरख्वति शुतुर्द्रि रतोमं सचता परुष्णा । अंक्ना मरुद्तृथ वितस्तया जीकाये ₹्धणुया सुषोमया" ॥ क० वे० म० ?० अनु ६। सू. पू यहाँ पद्र विभाग काल में सबं को निषात हुआ है।

## 8 ? ₹ नामन्त्रते समानाधिकरणे सामान्यवचनम् C1?19३।

विशेष्यं समानाधिकरणे अमन्त्रिते परे नाविद्यमानवत् स्यात्। हरे दुगालो नः पाहि । अग्ने तेजस्विन् ।

विशेषग वाचक आमन्च्रित पर रहे तव पूर्व में स्थित विशोष्य वाचक आमन्द्रित का अविद्यमानवद् भाव नहीं होता है। दयालु हरि हम लोगों की रक्षा करें।. दयालु विशोषण है, हरि विशेष्य है, उसका अवियमानवद् भाव न हुभा हरे के आदि अच् उदात्त है, दयालो में अनुदाश्त हुआ अग्ने विशोष्य वाचक है। तेजर्विज् विशेषण वाच्चक है। यहां अग्ने का अविद्घमान वद्भाव न होने से पद से पर तेजरिवन् को निघात हुआ है। ‘अग्ने’ आद्युदात्त्त है। अर्मान् को नस् आदेश हुआ, पद से पर होने के कारण। दयालो का अविधमान्वद्वाव छोने पर भी हरे ! पद से पर असमद् है।

## 898 विभाषितं विशेषनचने C191981

अन्र भाष्यम्। 'बहुवचनामिति वद्व्यामि’ इंति। बहुवचनान्तं धिशेष्यं समानाधिकर यो आमन्त्रिते विरोषणे परे अविद्यमानवद्न वा। यूयं प्रभव:, देवाः शरण्या:, युष्मान् भजे, वो भजे इति बा । इहान्बादेशेडपि वैकल्पिपका आदेशशाः। सुपात् । सुपाद्ब | सुपादौ़ । सुपादः । सुपाद्रम् । सुपादौौ ।

विशोषणनाचक शाब्द उत्तर में रहे तब बहुवचनान्त विशे्यवाचक विकल्प से अविद्यमानवद्र् भाव होता । 'यूयम्' बहुवचनान्त विरोष्य है वहां अविघमानवत् न हुआ तद 'प्रभनः' विशोषण वाचक को निषात हुआ।। इस सूत्र की अवरृत्ति पक्ष में 'प्रभवः' आद्युदात्त है, यही कम 'देवाः इररण्याः' यहां है, ₹रण्य अनुदाज, तथा सूत्र पृत्ति में आदुदात्त है । अन्वादेश में भी यहां विकलप आदेश वः=व्युष्मान्त नः=अरमान् । सुपाढ् में बहुनीहि समास हैं, 'संख्यासुपूर्वस्य' से अन्त्य का लोप है। सुपाद् = अच्छे पाद = चरणों से गुक्त पुरुष। सुपादौ। सुपादः । सुपादम् । सुपादौ।

## 8? ५ पाद: पत् ६।

 सुपाद्यूयामित्यादि। अग्न मथ्नातीति अग्निमत्। अग्निमद्।। अग्नममथ।
 किन्।

भसजक्षक पाद् शघ्दान्त अक्रक का निर्दिंयमान पान् ्शब्द्र को पदादेश होता है। सुपाद् आ=सुपदा। किप् प्रत्ययान्त उपपद समास गुक्त अण्नि का मन्पन कर्ता अर्ध वाचक मयूयुक्त अग्निशब्द है, जर्न चर्वर्व से अन्निमव। अग्निमद्। प्रपूवर्क गत्ययर्यक अन्ज़ धातु से किन् पल्ययकर दोर्श से प्राब्त् शब्द की सिद्धि कर-

## ४१६ अनिदितां हल उपधायाः डिति छ।४ार४।

हलन्तानार्मनिदितामझ्जानामुपधाया नस्य लोपः स्यात् किति ङिति च। उगिदचामिति नुमू। संयोगान्तस्य लोप:। नुमो नकारस्य क्कन्प्रत्यस्य कुरिति कुत्वेन ङ काःः । प्राह्। अनुस्वारपरसवर्णो। प्रफ़्रो। प्राइचः। प्राइचम् | प्राळचौ।

हखं इका अन्त्य 'में इत्सं⿹्ञक न रहे ऐसा जो हलन्त अन्न उसकी जो उपधा उसका नकार का कित् या ङितु प्रत्यय पर रहते लोप होता है। अच् उगिए है। अतः नलोप के बाद नुम्, संयागान्त लोपकर नकार का कुत्व से ङकार । पांढ्। औ जस् अम् ओट् में नलोप, बुम् , अनुख्वार बश्चापदान्तस्य एवं परसवर्ण से मूलोक्त रूप सिदि हुए।

## 829 अच: ६181? ३<1

## लुमनकारस्याबत्रते र्सस्याकारस्य लोपः स्यात् ।

लोप हुआ है' नकार जिसका ऐसे अध्य् के अकार का लोप होता है प्र अब्य शस्, 'अनिदिताम्' से नलोप कर के इससे अलोप सर्वनाभस्थान पर न होने से नुम् का अभाव प्रच् अस् । यहां-

## 896 चौ छ 1 १1? दे 6

लुमाकारनकाईेक्चतौ परे पूर्वस्याणो दीर्घ: स्यात्। प्राचः। प्राचा।
 इति लोपस्य विषग्रेडन्तस्डोडाि सण् न प्रवर्तेते। अकृतण्यूहा इति परियाघया । प्रतीचः । प्रतीचा।

अमुमक्चतीति विगहे अदूस अन्च् इति स्थिते।
लोप हुआ हैं अकार नकार जिसके ऐेसे अक्ष् (च्) पर रहते पूर्व के अण् का दीर्ष हांना है। दीर्ष से भाचः। पाचा । प्रति अर्ज् स्, न लोप, नुर यण् कुत्व स् लोप से प्रत्यक्। शास् में नलोप, अबोप दीर्ष से प्रतीचः। यहां अलोप से पूर्व अन्तरक्र यण् की प्राप्ति थी, किन्तु यणादेश का निमिल अकार रूप अच का नाश होंने वलला है अतःः ‘अकृनव्यूहाः' परिभाषा से यणादेश न हुआ :

उसकी ओर जाता है इस अर्थ में अध्ब् से क्षिज् उपपदसमास अमुन् अब्वति इति अदस् अब्व् स् नलोप अंदस् अच् स् यहां-

## 899 विश्वग्देययोख्य देरद्रश्वत्वताव्रत्यये छाइ1९ श।

अनयोः सर्वनाम्नख टेरद्रचादेशः स्यादू अप्रत्ययन्ते अश्वतौ परे। 'अढ़दि अซच् इवि स्थिते सण् ।

पभम वे काकर निरन्तर अविधमान प्रत्यय किबादि अन्त में रहे ऐसे अन्चृ उत्तर पद मे रहने पर विष्वक्, देन, या सर्वेनाम, शनकी टि संक्षक को अदि आदेश हौता है। यहां अदस् की टि अस् को अदि आदेश से अदद्रि अन्च्, नलोप, चण् अदन्द्य् अच् ऐसी स्थित पर-

## 8 २० अदसोइसेद्धु दो म: 0121601

अदुसोडसान्तस्य द़त्परस्य उदूतौ स्तो दस्य मश्ख 1 इ इति ह्वस्वदी़र्थयो: समाहारद्वन्द्धः। आन्तरतस्याढ् ह्नस्वन्यक्जनयोर्हस्तो दीर्घिस्य दीघ:। अनु-
 अमुसुईचा। अमुमुयग्ఙयाम् इत्याढ़ि । मुत्वस्यासिद्धात्वान चण्| "अन्त्यबाधेड-

'अ: से: = सकारस्य स्थाने यस्य स:-असि:, तस्य 'असे:' इति ठयाख्यानाए्


अद्सोडद्रेः प्रथङ् मुव्वं केचिद्धिच्छून्ति लत्वचत्। केचिदन्ल्यसदेशस्य नेत्येकेऽसेहि हृ हर्यते ॥ इति।
विश्वन्द्वेकोः किम्-अम्बाची। अछ्वतौ किम्-विष्वग्युक्। अअप्रत्यये किम्विष्वगख्वनम्। अप्रत्ययमह्णं ज्ञापयति-अम्यन्न धानुम्रहणे तदाढ़िविध:' इति। तेलायक्कारः। 'अतः कृनम' इति सः। उदछ्। उदश्चौ। उदृ末चः। शसादावचि।

जब अदस् शण्द सकारान्त न हो तव ससके दकार से अच्यदहित उत्तर वर्ण के स्थान में उ अभवा का अदेशे होता है, एं दकार के स्थान में मकारादेश होता है । सू₹ में उ समाहार दून्द
 दोनों का पहणण यहां है। दकार से अन्यवहित हख्व या व्यकन रहने पर प्रमाण कृतसाहखय से है स्व उकार ऐोता है । एवं दचार से पर दीर्षं वर्ण के साथ में दौर्ध ऊकार होता है।

सूत्र में 'अदस:' अवयन पही है। अतः 'अलोडन्त्यरय' की प्रवृथि नहीं है । अवयव पही पक्ष में अद्व्र्य् अच््यहां पूर्व दकार से पर अकार को हस्व ज, पवें दकार को मकार, असु इसके बाद का दकार को मकार पवं रंफ को उकार सब मिल कर अमुमु यच् नुम्, सलोप, संयोगान्त लोप, कुल्व से छकार, 'अमुगुयन्' रूप है ।

स्थानषष्य्यन्त ‘अदस"’ है, उस पष्ष में अदत्रि अन्र् चहां अदस् शब्द का अन्ट्यवर्ण = ₹कार वह दकार से अव्यवहित उत्तर नहीं है, दकार से जो रेफ अव्यवहित उत्तर है किन्तु वहु अन्त्य नहीं है। अलोडन्ल्पस्य की सहां उपत्थिति से अन्त्य अल् को ही मुत्व प्राप्त है, इस पक्ष में अन्ट्य की कार्य अभाप्त रहें वहां अन्त्य सदेश को करना चाहिये यहां अन्त्य सदेशश रेफ है उसको उकार एवं रेफ पूर्वंती दकार को मकार कर अदतुयह् हूप की सिद्धि यण्, नलोप, तुम् संयोगान्त्त लोप सू लोप कुत्व से होती है। अन्त्यवाधे परियाषा के अनेक पयोजन एवं सण्डन प्रकार परिभापेन्दुरो० में बरिणत हैं। भूति एवं ‘जया’ व्याख्या में। इस पक्ष में ( स्थान षही) में पर को ही मुख्व न पूर्व दकाराकार को।
'असे:' का अर्ध सकारान्त्त भिन्न कह चुके हैं किन्तु कोई आचार्य 'से:' का अर्थ सकार के स्थान में अ: का अर्थ अकारादेश हुआ हो वहां हीं मुंव्व होता है, अन्यत्न नहीं, यह व्याख्या कर यहां उपसर्ज्रन होने से सर्वाथन्तर्गणण त्यदादि कार्य अकार न होने से मुत्व नहीं होता है, अतः 'अदद्व्यइ्'।

श-सूत्र में अदसः अवयवषष्य्यन्त होने से अलोडन्त्यस्य की प्रवृत्ति नहीं हैं वह स्थानषम्बन्त में ही ‘अन्ट्य अब्' की उपस्थिति करता है। अतः दोलों दकारों को मकार एवं उत्तरवर्ण को उकार-
 ॠकार का अवयद रेफ हल दोनों को 'क्यो रो लः' से दो लकार हुए। यही = तलसहसा कम मुल्व के निबय नें यहां अभनाया गया है।

२-अदसः स्थानपघ्य्यन्त है-"अदसो योडन्त्यः स दाई परः" इसा पक्ष में अन्ल्यवर्ण अदस् का दकार से अग्यवक्रित उत्तर होना अपेक्षित है, ऐसी परिस्यति में अदर्रि का छकार जो अन्त्य है बह दकार से अन्यकहित नहीं है बीच में रेफ का व्यक्षान है, अतः अन्त्य को कार्य अभात्त है

वहां अन्ट्यवर्ण एवं ढ्कार उसके बीचि के वर्ण को ही कार्य करना चाहिए। इस पक्ष में अदसुयढ् यहां पर को ही सुत्व हुआ, अद का द्कार अकार पूर्ववच श्रुत रहता है।

३-किसी के मत में 'त्यदादीनामः' सूत्र से अकारदेशयुक्त अदस् रहे वहां ही सूत्र की प्रवृत्ति होकर मुत्व होता है, क्योंकि सूत्र में 'असेः' योगिक पद है। हतुगर्भित बनन प्रामाणिक होता है यहां 'असे:' मुत्व न होने में कारण स्पष्ट है, इस पक्ष में सुत्व नईीं यहां है 'अदद्रयङ्' रूप हुआ।

अश्व पर बैठ कर जाने वाली इस अर्थ में अश्ष शब्द को अद्रि आादेश न हुआ क्योंकि यह विष्वक़ या देव या सर्वनाम की ही टि को अद्रि आादेश होता है। विष्वग्युग् यहां अश्र् पर में नहीं है ।

धिन्मत्ययान्त उत्तर पद में नहीं है 'अलनम्' ल्युडन्त परक पूर्व विष्वक् की टि को खद्रि आदेशा न हुआ । यहां अश्र् हूप उत्तर पद नहीं है प्राप्त ही आदेश नहीं पुनः सूत्र में अप्रत्यये या वप्रत्यये क्यों किया ?, वह व्यर्य से ज्ञापन करता है कि 'धातु के गहण में तदादि विधि होती है' अतः अव्व है भाद्वि में जिस को ऐसा यह ‘अन्वनम्' है, प्राप्त विष्वक् की टिको सादेश निवारणार्थ अप्रत्यये है, छाप्यांशा में अन्यत्र नहीं है अन्यत्र फल है । किन्तु शाप्यांशा की यहां अप्रत्यय ग्रहण से प्रयृत्ति न हुई्ई सन्यन्न ही प्रवृत्ति है, एतावता फलितार्थ कबन परक ही है। जाप्य का फल-'अयस्कारः' यहां कृ है आदि में जिसको ऐसा कार उत्तर में रह्ते बिसर्ग को सकारादेश हुआ।

किन्म्यत्ययान्त उदक्ष् का रूप उदढ् है। सु में नलोप, नुम् संयोगान्त लोप विभक्ति लोप कुत्व करने से । उद् अच् शस् में -

## ४२? उद ईत् ६|8ا? ३९।

उच्छब्दुत् परस्य बुम्तनकारस्चाबतेर्मैस्याकारस्य ईत् स्यात्। उदी़ीचः। उदीचा।

उद् शब्द से पर लोप हुअ है नकार जिसका ऐसे मसंज्ञ अच्, उसके अकार का ईकारादेश होता है। उदरचचः। उदग्भ्याभित्यादि ।

## ४२२ समः समि छा३९९३।

## अप्रत्ययान्ते अक्षत्वौ पेरे ( समः समिरादेशः स्यात्)।

किन्प्रत्ययान्त अश्व् पर रहे तब श्रेष्ठार्थक सम् के स्थान में समि आदेश होता है। सम्यह्। इस् में समीचः। यहां 'समो मिक्' न्यास सुवच हैं।

## ४२३ सहस्य सीधः ६ादा९५।

## अप्रन्ययन्त्ते अख्शतौ परे।

सङ आने वाला अर्थ में सह उपपद्र किन्प्रत्ययान्त अब्ञ् रहे वहां पूर्व सहको सधि आदेश हाता है । यण्, नलोप, नुम् , संयोगान्त लोपादि कुत्व से सध्यूळ्।

## 




किन् प्रत्ययान्त अलुप्त अकारयुक्त अध्र् पर रहे तो तिरस् के स्थान में तिरि आदेश होता है। टेढ़ा चलने वाला इस अर्ध में तिरस् को तिरि आदेशा यण् तिर्यच्, स् सावाएण लर्वकार्य तिर्यछ्। शसादि में अकार लोप, एवं नलोप श्युल्व से तिरश्चः आदि रुप हुए।

## ४२५ नाँ्ञेः पूज्जायाम् ६।४।३०।

पूजार्थस्याक्वतेरूपधाया नस्य लोपो न स्यांत्। अलुमनकारत्वान नुम्।

 भावयोः। अस्य इहल्विगिन्यादिना नलोपामावोडपि निपात्यते। कुछ्। कुञन्चौ। कुक्खः । फुड्र्य्यामित्याढ़ि।
‘वोः कुः"' पयोमुक्। पयोसुण्। पयोमुचौ। पयोमुचः। इओंति पत्वम्।

 रूपम् । डरित्वान्नुम । सान्तमहत इति दीर्घः। मह्यते=पूष्यत्य इति महान्| महान्तौ | महान्तः। हे महन् ! | महतः । महता । मह्टद्र्ययामित्यादि ं।

पूजा अर्य में अं्च्त्रातु के उपथा नकाए का लोप नहीं होता हैं। नकार का लोप न होने से नुम् विषायकशाष्ब मे कुप्त नकारक अच्का निर्दिंश है। अतः यहां न कोप न होने से नुम् न हुआ। अन्न का ही नकारभ्यूयमाण है उसको कुव से उकार होने से पाए् रूप है। शसादि में


 चो: कुः से कुख्व होकर मेषार्थक पयोगुक् पयोमुच् की सिद्धि हुँ। पयस् के सकार को रुत्व उत्व गुण घोकार हुआ है। अच्छा तरह्ट काटने बाला अर्थ में नस्च्स् किष्, 'यहिज्या' से सम्पसारण
 घुट् कैकालिक चर्व्व से चुवृट्ड़, पक्ष में भुट् रहित से दो हूप है।

वर्तमान काल में पृष्तन , महव, वृह्त, जगत् वे निफातित होते हैं। शवम्पन्यय की तरह इनको कार्ं होता है। पूजार्धक मह्ट धानु से फर्म में कट् है, यांा निफातन से मह्ट से कर्म अर्थ में अति ( अव ) प्रत्यय है । यहां श्रतम्र्यय की प्राति नहीं है । कर्ता में थातुओं से शत विर्धीयमान है वह कर्म में नहीं होता है। श्रह समान तोषन करने से उमित्वात्ट बुम् आदि कार्य गहां भी होते हैं। पृष थाु से अतच् प्रत्यय से पृषक् $=$ जलनिन्दु। हृ धानु से अतिप्रत्यय वृृ्व्त $=$ विपुल 1

गम् से अतिम्रत्यय गम् को जग् आदेश्र जगव् $=$ भुवन । जात् के अनेक अर्थ है -विष्य
 बाचक, वैदिक छन्द्दों विशेष वाचक भी यह है। महत् स् यहां उगित्वार नुम्, 'सान्त’ से दीर्घ
 से पूजनीय को महान् कहते हैं।

## ४२६ अत्वसन्तस्य चाघातोः ६।४ा१४।

अत्वन्तस्योपधाया दीर्घ: स्याद्ध धातुमिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धी सौ परे। परं नित्यक्व नुसं बाधित्वा बचनसामर्थ्यदाद़ौ दीर्घः। ततो नुम्। घीमान् ।


गोमन्तमिच्छुति, गोसानिवाचरतीति वा क्यजन्तादावारकिबन्ताद्वा कर्तरि किप्। उगिद्चामिति सून्रेज्ञ्महणं नियमार्थम्-"धातोग्येदुणित्कार्य तर्घंख्तनेरेव इति। तेन 'स्लत्' 'ध्वत्' इत्यादौन। अधातोरिति तु अधातुभूतपूर्वस्यापि नुमर्थम्। गोमान् । गोमन्तौ। गोमन्तः, इत्याढ़ि। भातेर्डवनु, अवान् | सवन्तौ। भवन्तः । शन्रन्तस्य तु अत्वन्तत्वाभावान्न दीर्घः-भवतीति सवन् ।

सम्बुद्धिभिज्न सुप्रत्यय पर रहते अतु ( मतुप्-बतुप्) प्रत्ययान्त शब्द और धातुभिन्न अस्प्रत्ययान्त शब्द की उपधाका दीर्ध होता है। बुद्यर्षक र्धा शब्द से प्रशांसा अर्थ में मतुप् ( मवू) धीमब सु यहाँ पर पवं निरख नुम् 'उगिदचाम्' से विहित है, उसको अतु गहण सामर्थ्य से बाध कर प्रथम दीर्घ तदनन्तर नुम् विभक्ति लोप संयोगान्त लोप, लोप के असिद्ध होने से। नलोपाभाव से धीमान्, धीमन्ती रूप।

गोस्वामी के शच्छा करने वाला या उसके समान भाचरण करने वाला एतदर्थक क्यजन्त या आचार किबन्त गोमत्। यहाँ सम्परि धातु का अत् है, तो भी दीर्घ नुमादि से गोमान् रूप की सिद्धि है। अब्धु धातु उगिए है, अतः उगिवमात्र कथन से अब्ब् को नुम्सिद्ध ही था, पुनः लुस्त नकार विशिष्ट नुमूविधायक शार्न में (अचाम्) का महण व्यर्य है, वह झापन करता है धातुओं को उगित्र्रयुक्त कार्य हो तो वह कार्य केवल नलोपी अल्ञ्, को ही। इससे किप् प्रत्यायान्त धवंस् स्यंस् उगिक् होने पर भी इस नियन से नुम् न हुआ, सकार को 'वसुसंस्त' सूत्र से दकार वै० चर्वर्व से तकार नीचे गिरने वाला ध्वव, एवं स्रव है ।

क्यजन्त, अचारकिनन्त गोमत सम्प्रति धाुु है किन्तु प्रतिपदिकावस्था में अधातु है उसको नुमर्थ सूत्र में भूतपूर्व अषातु अर्थ बोषनार्थ अधातुपद सार्धक है। गोमन् में दीर्घ नुमादि कार्य होते ही है। आाप या भेष्हजन अर्थ में भा धातु से डबतु (अवत्) प्रत्यय कर भवत् बना है। यहाँ अत् अन्त में होने से सुपर रहते भवान् $\mid$ शातृप्ययान्त में अनु अन्त में नहीं है। 'अतृ' अन्त में होने से दीर्थं न हुआ। भवतीति मवन्।

## प२७ उसे अभ्यस्तम् ६1?41

## षाष्ठद्विवव्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्वः।

छठठें अध्याय में जो द्रिख्व प्रकरण है उस में से किसी भी सूच्न से विहित द्वित्व विशिष्ट समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा छोती है। यहाँ गर्गदण्डन न्याय से समुदाय की ही अभ्यस्त संज्ञा सिद्ध यी पुनः 'सहार्श’' बोधन के लिए 'उभे’ म्रहण व्यर्थ है। दानार्थक दा धातु से लट् इसके स्थान में शब्, इाप् श्刀ु ( लोप) 'की' सू० से द्वित्वादि कार्य आकार लोप ददव यहाँ उगिदचां सूत्र से नुमवारणार्थ अभ्षस्त संक्षा दादा की थी, वह् दद् में है उसके बाद शतृ है-नुमूनिषेधक सूत्र-

## ४२८ नाभ्यस्ताच्छतुः १l१।ज८।

अभयस्तात् परस्य शत्र्नम् न स्यात् । ददत् । ददद् । ददतौ । ददृतः ।

अभ्यस्त संशक से पर शत् ( अवू ) को नुमागम नछीं होता है। ददव ,

## ४२९ जाक्षित्याद्यः षट् ६।१।३।

घड् धातवोऽन्ये जक्षितिश्य सत्रस एतेऽर्यस्तसंज्ञाः स्युः। जक्षत् । जक्षद्द। जक्षती । जक्षतः। एवं जामत्, दरिर्द्रत्, शासत्, चकासत्। दीधीनेठ्योर्कित्वेडपि छाब्द्सत्वाद्ध व्यत्ययेन परसमैपद्रम्। द्वीष्यत्। वेठ्यत्। गुपू। गुब्। गुपौ। गुपः । गुब्ठ्यामित्यादि ।

जश्र, एवं लम्य छ धातुर्लों की अम्यक्त संज्ञा होती है। संज्ञा का फल यहाँ नुम् निधेष है जाग्रव् अदि में नुम् न तुका छ में दो धातु आहमनेपदी है एवं बेद में ही घयुक्त है किन्तु व्यत्यय से परसमैपदी है। अतः अन्यस्त संश्या से नुम् न कर दीध्यक् वेन्यू पयोग है। रक्षणार्थक गुप् से किए् प्रत्यय कर प्रातिपदिक संब्ञा सु पदसंब्ता विभक्ति लोप जइत्वचत्वर्व से गुप् गुब् रूप है।

## 8 §० हैयदादिधु हझोडनालोचने कश्ध ई। श1द००

त्यदादिधपूपद़ेप्बक्ञानार्थकादू छशेर्घातोः कन् स्यात्, चात् किन्।
त्यदादिगणपठित शब्द पूर्व में रहे एवं उनके बाद अज्ञानार्थक दृश् धातु से कर्ट रूप अर्थ में कब पत्यय्य छोता है। एवं पक्ष में किन् प्रत्यय भी होता है।

## ४३१ आ सर्वनाम्नः छ।३६?।

 ब्रश्थेति ष:। तस्य जश्बेन उस्तस्य कुल्वेन गस्तस्य चर्व्बेन पच्ते कः। ताद्टक्। ताहग् । ताहशौ। तादशः। बत्वापबादत्वाक्रुत्वेन खकार इति कैयट:। हरदत्तादिमते तु चर्व्वाभावपन्ते ख एव श्रूये न तु गः, जश्व्वं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वाद्य, दिग्राद्रिय्यो यदिति निर्देशान्भासिद्धव्वमिति का बोध्यम्। वश्चेति जत्वम् | जश्त्वचर्त्वे बिट्| बिड्ड विश्रो विशः। विशम्।

दुण्, दृष्य् या वतुपत्यय, एनके पर रहते सर्बनाम संख्यक शब्दों के बन्त को आकार आदेश होता है। स श्व दृ₹यते रति तब दृसा, यहाँ आकार दीर्घ से ताहश् किन् प्रत्ययान्त है। कुर्व असिद्ध होनेके कारण प्रथम घकारादेश, च को जइत्व से उकार, डकार को कुर्व से गकार, चर्त्व से गकार, को ककार त्मृक् । ताट्ग् 'व₹च अस्व' का कुत्व अपवाद है, अत इाकार का घकार नहीं. ₹स पक्ष में कुत्व से खकार है। वैकल्पिक चत्ब के अभाव में पक्ष खकर ही भ्रूयमाण होता है इस मत में ताहक्। ताह्टख रूप हुए। यहाँ कुत्व कर जइत्व नहीं होता है जइत्व की दृष्टि में कुत्वविषायक असिद्ध है। यदि यह कहेंगे कि बिखादिभ्यो यत् न कह कर दिगादिक्यो यत् निर्देश से असिद्ध नहीं होता है तब दोष नहीं है। प्रवेशनार्थंक विश् से किप् घत्वजरत्व चर्वर्व से प्रवेश्रकर्ता अर्थ में विट्। विड्।

## ४३२ नशो वा दाशद३।

नर्शेः कर्गोडन्तद़ेशो वा स्यात् पढ़ान्ते । नक्। नगू। नट्। नड्। नशा। नशः । नगूभ्याम् । नडभ्यामित्यादि ।

नष्ट होने वाला अर्थ में किप् प्रत्ययान्त नश़ को कवर्गादेश विकश्प से होता है नग्। नक्। पक्ष में षत्व जइत्व चर्वर्व से नट्। नड्। इस पकार चार रूप हुए।

## $8 ३ ३$ स्पझ्योडनुद्के किन्त् ३ाश।

अनुद्रके सुप्युपपढ़े स्पृशे: किनन्य स्यात्। घृतस्प्रक्। घृतस्पृग्। घृतस्प्पशौ। घृतस्पृशः। किन्म्ररययो यस्यादिति बहुन्नीह्याभ्रयणात् किष्यपि कुत्वम् । स्टक्। षडगका प्राग्नत्त् । निघृषा ग्रागलेये। अस्मादू ॠर्टिगादिना किवन्, द्वित्बम्, अन्तोढ़ात्तत्वधज निपात्यते। कुत्वात् पूर्व जश्वेन डः, गः, कः। घृष्योतीति दधृक्। दधृग्। दधृषौ। दृधृषः। दधृग्र्याम् इत्यादि । रत्नानि मुष्णतीति रत्नमुट्र। रत्नमुड्। ₹तनमुषौ। रत्नमुषः। बड्य्यो लुक्। षट्। बड्। घड़भ्भि:। बड़क्यः 1 बट्चतुर्यश्चेति नुट्। अनासिति पर्य्युदासाश्न प्टुत्वनिषेध:। 'यरोडनुनासिके' इति बिकल्पं बाधित्वा 'प्रत्यये भाषायां नित्य’मिति बचनान्नि' त्यमनुनासिकः 1 घण्णाम्। षट्त्यु। षट्सु। तदन्तविधिः। परमषट्। परमषण्णाम्। गौणत्वे तु प्रियषष: प्रियषबग्। खत्वन्प्रति घत्वस्यासिद्धत्वात्ससजुषोरिति सत्वम्।

उदकमिन्न सुवन्त उपपद में रहते स्वश् धातु से कर्षृत्त्प अर्थ में किन् प्रत्यय होता है। घडगक पक्ष से ग्। घी का स्पर्श करनेवाला अर्ध में घृत उपपद में रहते सपर्शार्धक सृश् धातु से किन्, सर्वापहारी लोप षत्वादि कार्य से घृतस्पृक् पक्ष में घृतस्पूग्। 'फलतिक्' से निपातित ठीठ मनुष्यार्थक दधृष् में भी कुत्व से पूर्व जरत्व से ड, उसके बाद कृष्व से गकार, चब्वं से ककार, दधृक् दधृग् आदि । रत्न चुरानेवाला अर्थ में उपपद तत्पुरष समास युक्त क्षिजन्त रत्नमुप् से प्रातिपदिक कार्य जरत्व चर्त्व से रर्नमुट् पक्ष में रत्नमुड् दो रूप। बहुवचननान्त चट्संश्ञक षष् जस् जस् का लुक् जश्त्व चत्वं से षट्। षड्। शास् में भी विभक्ति लुगादि से षट्। षड्। षष् भाम् नुट्, ह्टुत्व निषेध का अभाव से ष्टुरव घड् नाम्, नित्य अनुनासिक डकार, को णकार नकार को णकार पण्णाम् । गौण में भी नुट् नहीं होता है। अध्ययन करने की चच्छा करने वाला इस भर्य में पठ् से सन् द्वित्व, अभ्यासादि कार्य सन् को एट् आगम पिपठि के बाॅ सन् के सकार को पत्व पिपठिष से किए अकार लोप से पिपठिष् से मे. सु (स् पद संज्ञा सलोप कर यहाँ 'धादेशप्रत्यययोः' से विधीयमान घकार रत्व विधायक शास्त की दृष्टि में ‘पूर्वन्नासिद्धम्’ से असिद्ध है रत्व कर रेफ पिपठिर् सहाँ-

## 8 ₹६ नोंकपधाया दीर्ध इकः くاश७६।

रेफबान्तस्य धातोकपधाया इको दीवश: स्यात्वपान्ते। पिपठीः। पिषठिजी। पिपठिष:। पिपठोग्र्याम्। 'वा शरि’ इूति का विसर्जनीयः।

रेफान्त या वान्त धातु की उपधा के इक् का दोर्ष होता है पदान्त में । एकार का दीर्घ, विसर्ग से पिपठाँ: पिपठीर्म्याम्। पिपठार् सु यहाँ रेफ का विसर्ग विकल्प से हुआत, पद्धा में रेफान्त रहेगा। यहाँ-

४३५ नुमृविसजैंनीयशार्व्यवायेडपि く1३।५८।


ब्टुत्वेन पूर्वस्य पत्वम् $\mid$ पिपठीष्यु | पिपठीः घु:। प्रत्येकमिति व्यास्यानादनेक व्यवधाने घत्वन्न। निंस्व, निस्से। नुमृश्रणं नुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्ष्षणार्थ व्याख्यानात्र। तेनेह न। सुहिन्सु। पुंसु।

अत एव न शरम्पहणन गतार्थता। रात्सस्येति सलोपे विसर्गः। चिकी:। चिकीर्षों चिकीर्ष:। रो: सुरीति नियमान्न चिसर्गः। चिकीष्बु। दमेर्डोस् डित्वसामर्य्याट्टिलोप:। षत्वस्यासिद्धव्वाद्ध रुत्वविसर्गा। ढो:। दोषौ। दोष:। पद्दन्नेति वा दोषन् दोष्णः। दोष्णा। दोषः। दोषा। विश प्रवेशने । सभन्नन्तात् किष्। घत्बस्यासिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः। त्रश्येति ष:। जशत्वचर्वे। विबिट् । विबिड्। विविक्ष्।। विबिक्षः। स्कोरिति कलोप:। तट्। तड्। तक्ष्तो। तक्ष: गोरट्। गौरड्। गोरक्षौ। गौरक्ष:। तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताम्यां हिपि तु स्कोरिति न प्रवर्तते, 'णिलोपस्य स्थानिवत्त्वात्। पूर्वत्रासेंदे न स्थानिवढितित तु नास्ति, ऋ तस्य दोष: संयोगादिलोपलत्वणववेष्विति निषेधात्। वस्मात् संयोगान्तलोप एव। तक् । तग् । गोरक् गोरग्। स्कोरिति कलोप प्रति कुत्वस्थासिद्धब्वात् संयोगान्तलोपः। पिपक्। पिपग्। एवं विचक्। दिधक्। इति घान्तः। पिस गतौ। सुणु पेसतीति सुपी:। सुपिसौ। सुपिस:। सुपिसा ।
 विद्धांसः 1 हे विद्धन् 1 विद्धांसम $\mid$ विद्धांसौ।

『ण या कवर्ग के बाद नुम्, विसर्ग, या रार् इनमें से किसी एक का व्यवधान होने पर भी सकार को सूर्धन्य आदेश होता है। पिपठीस् सु यहाँ इार् व्यवधान है। पक्ष में विसर्ग व्यवधान है तो भी दोनों स्थलों में सुके सकार को मूर्धन्य $=$ छकार होता है। पूर्वन्नन्त्य सकार को छट्दुत्व से छकार। प्रत्येक के ब्यवधान से 'निस्व' यहाँ अनुस्वार शार् (सकार) उभय वा उ्यवधान से स्व के आदि सकार को मूर्षन्य 'घकार न हुआ। णिसि चुम्बने' अदादिगण पठित धातु है। हकार की इल्संज्ञा अयुक्त "बृ्दितो नुम् धातो:" से नुम् अगम के नकार का नश्रापदान्तस्य से अनुस्वार छुधा है। से थास के स्थान में से थादेश है यहाँ एकार कों वकार आदेश से निस्व लोट् म० पु० ए० व० में रूप है, तुम चुम्बन करो। निस्से = चुम्मन करता है। यहाँ औी अनेक व्यवधान से पकारादेश न हुआ ।
"नक्षन दृष्ध्र वांच विसूजेप" नक्षत्र को देखकर मौनत्रत छोड़ दें य़ाँँ नक्षत्र पद प्रसिद्ध नक्षतोदय कालपरक ही है, उत्पातसूचक दिन में आकाश में नक्षत्र दिख पड़े तो भी मौन त्रत अन नहीं किया जाता है। पवं सेघाच्छनन आकाइा में रात्रि में तारागण न दिख पड़ने पर उदयकाल डपस्थित न होंने पर औी मौन व्रत का व्याग किया गया है। तथैव हस सूत्र में 'नुम्' अनुस्वार का उपलक्षण है, अतः नकार जहाँ श्रूयमाण रहें वहाँ हसकी प्रवृत्ति नहीं है। सुहिन्सु यहाँ नुम् का नकार अविकृत है अतः यहाँ उसके चधवधान में षकार न हुआ सकार को । पुंसु में नकार ₹थानिक अनु₹नार नहीं है। किन्तु मकार स्थानिक है अतः षकार न हुआ ।

६स विशिष्ट सर्थ बोधनार्थ नुम् की यहाँ आवृयकता है, वह आवइयकता रार मैं अनुस्वार अयोगवाह पहित है, श्रार् व्यवधान से कार्य निर्वांह अनुख्वार में भी होता यह कथन का खण्डन हुआ । चिकीर् सू यक्षाँ इात्सस्य नियम से सकार का लोप संयोगान्तस्य से हुआ है। नियम

व्यावर्तंक है कार्य तो उत्सर्ग से छोता है। कार्य करने की इच्छा युक्त को चिकीः कइते हैं। ससमी बहुवचन में रु सम्बन्धी रेफ का ही विसर्ग होता है। चिकीर्षु में र पर होकर यह रेफ इ का नहीं है। रोः सुपि इस ग्रकार नियमन करना है.।

भुजार्थक ( बाहुअर्थक ) उपशमन अर्थ में दम् से डोस् प्रत्यय निष्पन्न दोस् है पकाझदेश से दोध् यहॉँ षकार असिद्ध से सकार. बुद्धि से षकार को रु ददेश हुका असिद्ध होने से उसमें तदवत्ता शास्सम्रवृति उपयोगिनी बुद्धिमान्न होती है, स् आता नहीं है । शसादि में दोषन् आदेश विकल्प से रूपद्वय होते हैं। 'अलोपोडनः' से अकार का लोप यहाँ होगा, नकार की णकार होंता है । प्रवेशा करने की इचछा कता विश़ सन् द्विख्वादि कायं से विविश् से किष् घत्व असिद्ध से संयोगान्त लोप, बाद में बकारादेश जरत्व चर्व्व से विदिe. ववविड् ।

तक्ष्, रक्ष् से किष् संयोगादि ककार का 'रको:' सूत्र से लोप, चकार को जरत्व चर्व्व ते तट् तड्। ण्यन्त इन दोनों में णिलोप का स्थानिवद्, भाव से पदान्त संयोग नहीं है अतः 'स्कोह" की प्रवृत्ति न हुई है। यहाँ 'पूर्वन्रासिद्धम्' का प्रवृत्ति नहीं है उससे प्राप्त असिद्बत्व संयोगादिलोप-लत्व-णत्व वा० से नहीं होता हैं। अतः अचः पररिमन् से स्थानिवद्राव हुधा, यहाँ संयोगान्त लोप से तक् तग् जरत्व चर्त्व से होता है। गोरक्षि से किप् यहाँ भी पूर्ववव स्यानिवन्दाव संयोगान्त लोप गोरक् गोरग्।

दिपच् स् यहाँ कुर्व असिद्ध से संयोगान्त लोप हुआ है। पिपवि स् की तरह् सुपिस्त है। सम्रमी बहुवचन में रूपन्दय है। शब्द्द करने वाला अर्थ में सुतूः। ज्ञानार्थक विद्द से लट् उसके स्थान में रातृ उसके स्थान में बसु आदेश से विद्धस् शब्द है । सु विभक्ति पर में उगित्वास्त नुम् ( न् ) सान्तमहत्तः से दोर्ध सुलोप, संयोगान्तलोप, वह् असिद्ध से नलोपाभाव विद्धान् $=$ जाता $=$ ज्ञान कर्ता। आवरण ( अज्ञान) का भछ कों ज्ञान कएते हैं। औौ में नकार का अनुस्वार। सम्बोधन में हे विद्दन् ।

## ४३६ वसोः सक्भ्रसारणम् ६।४।?३?।

बस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्। पूर्वरूपत्वम्। षत्वम्। बिदुषः। बिदुपा। वसुस्रंसु-इति दत्वम्-विद्धद्रभ्याम् इल्यादि। सेढिवान्। सेदिवांसौ सेढ़िवांसः । सेदिबांसम् 1 सेढिवांसौ। सेढुषः। सेतुषा। सेदिवदूभ्यम् इत्यादि। सान्तनहत्त इंच्यन्र सान्तसंयोगोऽपि प्रातिपदिकस्यैव गृछते, न तु घातो:, महच्छब्द्याहचर्यात् । सुप्टु हिनस्तीति सुहिन् । सुहिंसौ। सुरिंसः। सुहिन्म्याम् इत्यादि। सुहिन्मु। घ्वत्। ध्वद्। ध्वसी ध्वसः। ध्वदूर्याम्। एवं स्रत्।

वसु है अन्त में जिसफो ऐसा भ संबक अन्न को सम्यसारण होता है। विद्दस् ्यस् असंघा

 एत्वाम्यास लोप सेदिवस् प्रतिपदिकत्वाव सु उगित्वानुन्म, सान्तनइतः से दीर्घ सुलेप योगाम्त लोप सेदिवान्, संयोगान्तलोप असिद्ध है अतः नलोप न हुआ सेदिवान्, औौ में जुर् के


प्रथम हढागम छोना चारिये, किन्तु वलादिल बसुत्व का नारा सम्रसारण से होने वाला है, अतः बकृतन्यूहाः परिभाष से हहागम न हुधा, सम्र्रसारण पूर्वरूप पत्वरत्वविसरगं से 'सेदुक:' प्रयोग सिद्ध हुछा है। । उुहिन्त् स्त् वहाँ सान्न संयोग है। दोर्ध क्यों नहीं हुभा ?, महव साहचर्य से प्रतिपादिक का हो सान्त संटोग भरोक्षित है यहाँ 'न्त् स्' धानु के अवयद का संयोग है, अतः दीर्घ न हुआ । धंंुु म्लंड से किप् ्धनुस्वार नखोप की दृषि में असिद्ध से नलोप ववसु संडु से दकार चर्वं से घ्वृ ज्रव = नीचे गिरने दाला।

## ४३७ पुंसोऽमुड् అ१।८९।

सर्वमामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुछ् स्यात् । उकार उचारणार्थः। 'बहुपुपसी' इन्यत्र उगितश्चेति जीवर्थ छहतेन पूबो डुममुन्निति प्रत्ययस्योगिन्वेनैंद नुम् सिद्धे: । पुमान् । हे पुमन् । पुमांसः। पुंसः। पुंसा । पुक्य्याम्। पुंभिः पुंसु । घद्धशनेत्यनब्। उशना। उशनसौ। उशनसः। \% अस्य सम्बुद्धौं वा अनख् नलोपश्श वा बक्फवय:\%्का हे उशन्न्, हे उशन, हे उशनः। उशनोभ्यामिः्यादि । अनेहा। अनेहसौ। अनेहसः। हे अनेहः। अनेहोग्यामित्यादि। नेधाः। वेधसौ। वेधसः। हे वेधः। वेधोय्याम् इत्या़िए। अधातोरिय्युक्ते नर्न दीर्घः। सुण्ठु वसते सुवः। सुवसौ। सुकसः। पिण्ड पसते पिण्डग्रः। पिण्डग्लः। गसु, ग्लसु अदेने।

एस सूत्र में ‘३तोडस्सर्वनामस्थाने’ से सफ़स्यन्त ‘सर्वनामस्थाने’ की अनुवृभ्ति है, यह विवक्षित सपमी है, अतः तस्मिन्निति निर्दिटे का दिधेयांश=अव्यवहितांश, पूर्वत्वांश्र, षष्टंंश इनकी उपस्थिति नहीं है, एवं यह् असुळ् परनिमिस्तक भी नहीं है, इसमें प्रमाण "ससुक्ठि उपदेशिवद् वचनम्" यह् भाध्यवार्तिक है। "सर्वनाम₹थान म्त्यय की विवक्षा में पुंस् श्राब्द को असुह् आदेश होता है।

उकार उच्चारणमात्र फलार्यक है, उगिच्वस्पम्पदनार्थ नहीं है, जहां अमुब् आदेशा नहीं होता है वहां भी पुंस् को उगिव् मान कर उगितश्र से बीप् के हिए डुमसुन् प्रत्यय जो पा से या पू ज् से आता है, उस प्रत्ययनिब्ह उगिए से जिसा प्रकार बहुपुंसी में बीप हुजा, उसी प्रकार प्रत्यय के उगिव को मान कर उविदचाम् से नुम् सिद्द ही है, ऐसी परिस्थिति में आदेश में उगिक्करण सर्वाधा व्यर्थ है, केवल उचारतणमात्र के लिए है।

पुंस् शब्द को असुळदेश बिच्च से अन्त्य को दुआा है, पुमस् से सुविभक्ति उगित्त्वात् नुम्, सान्तमहतः से दीर्ष छुलोप, संयोगान्त लोप पुमान् । देत्यगुरु में ‘उश्शनस् से सु अनड् उरानन् उपधादीर्ध न ब्रोप उशना, उसनसौः उशनस् शब्द को अनड् विकल्प से एवं नलोप विकल्प से होता है, सम्बुद्धि पर रहते * बन巨् नबोपाभाव में उश्शनन्। अनढ् में नलोप हुआ—हे उश्न, अनब् के अभाव में हे उश्रःः। कालवाचक अनेहस् का रूप उश्रस् की तरह। केवल सम्बोधन में मेद है । हे अने巨:। मह्या वाचक वेधस् पातुमिन्न असन्त है सु में दीर्ध वेधाः। सु वस् में अस् धानु का अवयद होने से धाुुमिन्न असन्त नहों, अतः दीर्घ न हुआ-सुवः, सुवसौ। पिण्ड को खाने वाला पिण्डम्पस् में मी रत्व बिसर्गः। एवं पिण्डकस् में भी रुत्वविसर्ग यहां दोर्घ नछी होता है। अपुरोवर्तो में अदस् शब्द का प्रयोग है, नन् पूर्वंक दस् से किप् अद्वस् ।

## ४३८ अदस औ सुलोपश्न ६ाश। ०००1

अदम्म औकारोडन्तादेशः स्यात् सौ परे सुलोपश्व। तदोः सः साबिति दस्य सः। अमौ। $\%$ ओत्वप्रतिषेधः साकचुकस्य वा वक्रब्य: सादुवख़्ध $\%$ । प्रतिषेधसांलयोगशिष्र्त्त्वं तदावे न प्रवर्तते। असकौ। असुकः । त्यदाघत्व परखपपत्वम् वृङ्यिः। अद्सोऽसेरिति मत्वोत्वे अम्। जसः शी। अद्दगुणः।

अदस् झब्द कां भोकार भादेश अन्त को होता है उुपर रहने एवं से का लोप होता है, । अदस् \#ु और $=$ अद औौ, चु का लोप वृद्धि से 'अदौ’' तदोः सः सौ से दबार को सकार आदेश 'असौ’' $\cdot$ अकच् विशिए ‘‘ददकस्' को बौत्व का प्रतिषेष विकर्प से होता है एवं सकार के बाद के वर्ण को उकारादेश होता है -।

अदकस् ्य यहाँ विकल्य से जौ आदेश हुभा उस पक्ष में अदक को, घृद्धि से अदकौ दकार को सकार ‘असकौ’’ स् लोप यहाँ हुआ है । पक्ष में अदकस् स् अत्व परहूप दकाए को सकार असक उत्व असुक रुत्व विसर्ग बसुक्।ः। अदस्त् थौ अत्व परहूप वृद्धि अदौ मुत्व बनू। अदस् जग् सी अर्व पररूप अद ₹ गुण 'अदे’ याँँ-

## ४३९ 'एत ईह् बह्डुवचने' くा२।く?।

अदसो दाढपरस्यैत ईव्स्यादू दस्य च मो बहार्थोक्की। अमी। पूर्वन्तासिद्ध: मिति विभक्तिकार्यं पश्रादुत्वमत्वे । अमुमू | अमू । अमून् | मुत्वे कृते घिसंज्ञायां नाभावः।

बहुत्वत्व अर्थ उक्त होने पर अदस् शब्द सम्बन्धी एकार को ईकारादेश होता है, एवं दकार को मकारादेशा छोता है। अदस् जस् ( अस्, त्यदादीनामः, से अकारादेशा, अतो गुणे ते पररूप जशः ₹ी से शी आदेशा, शकार की छत्संज्ञा लोप अद ई, गुण 'अदे' एकारादेश दकार को मकारादेश 'अमी'। मुत्वविधायक एवं मीत्व विषायक शास्त विभक्ति सम्बन्धी कार्य विधायकों के प्रति असिद्ध है, अतः प्रथम विभक्ति सम्बन्धी याबत कार्य करके पश्वाव मुत्व एवं मीत्व करना। अदस् अम् अत्व-पररूपत्व पवं पूर्वरपपत्व से 'अदम्' बनाकर मुत्व से अमुम्। अदौौ बनाकर मूत्व अमू, अदान् बनाकर मूत्व अमून् । बदस् टा ( भा ) अकारादेश, परहूप ६नादेशा अदेन मुत्व अमु की धिसंश्ञा इनमें टा बुद्धि से ना आदेश अमुना। यहाँ मुत्व असिद्ध होने से धिसंघा न होनी चाहिये पवं धिसंख्ता के अभाव से ना भादे़ेश न होंना चाहिए। इस शक्षा निवृत्त्यर्य सूत्न-

## 8४० न मु ने टा२।झ।

नाभावे कर्त०ये कृते च मुभावो नासिद्ध: स्यात्। अमुना। अमूभ्याम् । अमीभिः । अमुष्ये। अमीम्यः। अमुष्मात् अमुष्य। अमुयोः। अमीषाम। अमुस्मिन् | अमुयोः । अमीष़।

## इति हलन्ता: पुंब्यिङाः।

सूत्र में प्रथम ‘न’ निछेधार्घक हे। 'मु’ में मकार उकार का समाहार द्वन्द्ध है। 'ना’ शब्द के सप्रमी एक वचन में 'ने’ है। यहाँ विषय सप्तमी है, वह विषयपूर्व या पश्थाव्व दोनों स॰ भव है। नाभाव विषये=अर्थाव ना भावे कृते कर्त्व्ये च यह सब मिला कर सूत्रार्थ-ना भाव करना हो या ना किया गया हो वहाँ मुत्व असिद्ध नहीं होता है। अतः अमु आ यहाँ 'भाझो ना' से नाभाव हुआ, बाद में मुत्व असिद्द छोने से 'सुपि च' से दीबं प्रात्त हुआा, अतः ना भाव करने के बाद मी मुत्व असिद्ध नहीं होता है अर्थाव मुत्व सिद्ध है। अकारान्त अढ्ध यहाँ नहीं हैं, दीर्ध न हुआ। अदाभ्याम् = अमूभ्याम् $\mid$ अदेभिः $=$ अमीभिः । अद्र्ै $=$ अमुष्यै । अदर्माव=अमुर्मात् । अदस्य= अमुष्य । अदयो; = अमुयोः । अदेषाम् = अमीषाम् । अदस्भिन् = अमुर्मिन् । अदयोः = अमुयोः। अदेषु=अमीणु। प्रथम विभक्ति निमित्त अत्व पररूपादि यावव कार्य कर एक अवान्तर रूप बनाकर मुत्व मीत्व करना चाहिये।

पं० शी बा० कृ० पब्वोलि विरचित् रतप्रभा में हलन्त पुंलिखित प्रकरण समास।

## अथ हलन्ता: ख्रीलिझः $\}$ ?

## 889 नहो धः C।श।३४।

नहो हस्य घ: स्याउ्कलि पदान्ते च । उपानत्। उपानद्। उपानहौ। उपानहः । उपानदूभ्याम् उपानव्सु । उप्पूर्वात् हिणह प्रीताविंयस्मात् झ्टतिवगादिना किन् निपातनाद्लोपषत्वे, किन्नन्वत्वाक्कुत्वेन हस्य घ:। जश्व्वचर्व्वे उष्णिक्। उषिणग्। उषिणहौ। उष्णिहः। उषिणग्स्याम्। उष्षिक्षु। घौः। दिवौ। दिनः। द्युभ्यम् । द्युषु । गी:। गिरौः। गिएः। एवंपू:। चतुरम्रत्खाढ़ेशः। चतक्शः २। चतस्सृणम्। किमः कदेशे टाप् । का । के । काः सर्ववत् ।

पदान्त में स्थित नह् धातु के हकार को, एवं झल परक नह् के हकार को धादेश होता है । उप उपसर्ग पूर्वंक बन्धनार्थ णह धातु से कर्म में किप् प्रत्यय, गतिसमास, 'नहिद्धति' से दीर्घ उपानह् की कृदन्तर्व से पातिपदिकसंज्ञा सु, पदसंश्रा विभक्ति लोप करके यहां 'ईो ढः' से प्राप्त ढकारादेश को बाध कर धादेश जरत्व चर्वँ से उपानव। उपानद् $=$ उपन बते $=$ बध्यते इति उपानत् $=$ जुता । स्वादिषु से भ्यामादि हलादि विभक्ति पर रहते, पदसंश्ञा वहां मी धादेश जरत्व से दकार उपानद्ल्याम्। सुप् में धादेश जरत्व एवं चर्त्व से उपानत्तु। खीలिए शब्द है। पादुका-उपानत्-पदायता-अनुपदीना ( अ० को०) ।

उत पूर्वक णिणह धातु से 'ऊृतिवग्' सू० से किन् प्रत्यय है। निपातन से उद् का दकार लोप है, धातु के आदि मूर्धन्य षकार को सादेशा के बाद सात्पदाघोः से अप्राप्त जत्व का निपातन लाम किया। किन्प्रत्ययस्य से कुत्व से हकार का घकार जरत्व से गकार वै० चर्ष्ध से ककार उष्णिक् $=$ सात अक्षरों से सुक्त वैदिक छन्दोविशेष। प्रक्रिया लाघवार्थ यहां 'नहों दः' ऐेसा न्यास करने पर प्रकृत प्रयोगो में दोष नहां है किन्तु 'नद्धः' गहां दकर से पर निष्ठा प्रत्यय क्त को 'रदाम्याम्' सूत्र से नकारादेश रूप आपक्ति छोगी, पवं त को धकारादेश् झव् से पर न होने से नहीं होगा। एतदर्थ ध आादेश किया है। 'त' करने पर भी झष् तकार न होने से 'त’ को धकार इट्ट है बह न होगा।

दिव् धातु से अधिकरण अर्थ में डिविप्रत्यय टिलोप दिब् $=$ स्वर्ग यहां प्राति० सु० दिव औस, यण् थौ: $=$ देवगण जहां कीडा करे ऐसा लोक अर्थाव सूर्ण है। धुघु यांां दिव उद्व से उकारादेश यण् घंत्व हुआ है । गॄ बानु से कर्म में किप् एर्व रपरत्व गिर् = वाणी सु पदसंघा स् खोष ‘वों’ से दीर्श, विसर्ग-गीः। गिरौ। गिरः। नगरी बाचक पू: है। पु भानु से अधिकरण में किप्, जनता का पालन जिसमें दो उसको पू: कहते हैं। चतुर शब्द्य से जस में चतस आदेश एवं घ को रेफादेश से चतस्नः। शस् में की चतखः। चतसू नाम् यहां नामि से दीर्घ का 'न तिसृचतस' से निषेध हुआ। 'ध्रवर्णाव' से णकारादेश चतसुणाम्। प्रशनार्थंक किम् शब्द घीवाचक प्रशन में किम् को कादेश टाप् दीरीं म् लोप का । के । काः। सर्वा शब्द के समान रुप है। मूल में 'सवेवव्" जो खिखा है उसमें तेद्धितवति प्रत्यय परक हांने से - सर्वनाम्नो वृष्तिमाश्रे पुंवद्कावः। सर्वय। तुल्यम् सर्aांवत् पुंबद्धाव से सबेवए।

१४ ₹ै० सि०

## ४८र यः सौ जारा? ? ०।

इदमो दस्य य: स्यात् सौ। इदमो मः। इयम्। त्यदााघवंवं टाप्। दश्रेति स: । इसे । इमाः । इसाम् । इमे । इमाः । अनया। हलि लोप:-आय्याम् ३। आभिः। अस्यै। अस्या: २। अनयो: २। आसाम्। अस्याम् । आसु। अन्बदेशे तु एनाम्। एने। एनाः। एनया । एनयोः ३। छत्विग् इत्याढ़िना सृजेः किन् अमागमश्र निपालितः। सक्। सग्। स्तौ। स्यजः। स्रग्ययम्। सक्षु। त्यदा़ाघव्वं टाप् स्या। त्ये। त्याः। एवं तद्ध यद् एतद्यद वाक्। वाग्। वाचौ। वाचः। वार्ययमम्। वाक्षु । अपूशबढ़ो नित्यं बहुवचनान्तः। अपृतृबिति दीर्घ:। आप:। अप:।

इदम् राब्द के दकार के स्थान में य आदेश होता है सुविभक्ति पर रहते। समीपस्य वस्तु बोधक इदम् शब्द है। यथा- 'यह ली' यहां इदम् कां अर्थ है। एदन् सु दकार को यकार एवं 'त्यदादीनामः' से प्राप्त अकार को 'हदमो मः' ने बाध किया 'हल्ट्याब्' से सकार का लोप से एयम्। वाक्य में ह्यं बालिका पठति । ददम् औ यहां अकारादेशे, अतो गुणे पररूप, टाप्, अनुबन्धलोप दीर्ष से एदा, दकार को मकार एमा से पर औ को शी आदेश शकार की एवसंश्ञा लोप गुण एमे ।邓मे बालिके पठतः । यहां अकार परूूप टाप् दीर्घ मकारादेश से इमा बना कर विभक्तिनिमित्तक कार्य करने चाहिए। इमा जस् दीर्घ ₹माः । इमा नौकाश्वरन्ति। इमा अम् पूर्वस्वर्ण दीर्घ इमाम्। इमे । इमाः। इमा टा अनाप्यकः से अन् अना आ अधि चापः एकार अयादेश से भनया। ईमा भ्यान् इलि लोप से लोप आम्याम् । इदा भिस् इट् का लोप अभिः। इद रमै एद् का लोप अस्यै ₹सी प्रकार रूप झान करना अन्वादेश = कधित कथन में द्वितोया टा ओस् में एनादेश से रूप मूलोक्त है। सूज् से किन् अमागम यण् स्रज् से कुत्व चर्व्व स्रक् = माला। त्यद् सु अकारादेश पररूप टापू दीर्ध 'तदोः' सूत्र से सकारादेशे विभक्ति'लोप स्या त्ये त्याः। एवं सा। ते। ताः। या। ये। याः। एषा एते एताः।

तस्यै, तस्याः तस्याम्, यस्यै यास्याः। यस्याम् । एतस्ये। एतस्याः। एतस्याम् । वच् से किष् दीर्ष सम्प्रसारणाभाव आदि कार्य 'किष् वचि' वा० से। वाच् चोः कु: से कुत्व्व वै० चर्वर्व वाक् । वाग्।

जल वाचक अप् शब्द बहुकचनान्त नित्यक्बीलिक्ष है । अप् जस् ( अस् ) 'अप्तृन्' से दीष' आपः इस् में अपः।

## ४४३ अपो मिः जाधाष८ा

अपस्तकारः स्याद् भादौ प्रत्यये परे। अदूभिः। अद्भ्य: २। अपाम्। अप्सु | दिक् 1 दिग् 1 दिशी। दिशः । दिग्य्यम् । दिक्षु। '‘यदादिसु' इति हरे: फिन् विधानादन्यत्रापि कुत्वम्। हक्। हग्। दशी। दृः। रिवट्। विड्। तिषौ। त्विषः। त्विड्य्याम्। विवट्ड्सु। तिवट्सु। सह जुषत इति सजू:। सजुषो। सजुषः। सजुर्र्याम्। सजूष्षुः सजू:षु। षत्वस्यासिद्धत्वाद्य रत्वम्। आशीः। आशिषी। अशिष:। आशीर्याम्। असौ। त्यदाद्यत्वं टाप्। औ₹: शी। उत्वमतने अमू। अमू:। अमूमू अमू। अमृन्। अभुया। असूक्याम्।

## अमूभिः। अमूबये। अमूभ्यम् अमूर्यः। अमूष्याः २। अमूयोः। अमूषम्। अमुष्याम्। अमूष्ड ।

## छ इति हलन्तर्लीलिङ्ध्रकरणम् \%

अप् के अन्त्यवर्ण को तकारादेश होता है भकारादि प्रत्यय पर रहते । अष् भिस्-अव् भिर्स् जइत्व्व से दकार अद् भिस् सकार को रुत्व विसर्ग अन्दिः । अप् सु पकार को बकार उसको पकार अप् सु । जल वाचक यह है। दिश् से किन्, प्रत्यय षत्व-जहत्व-कुत्व-चत्वर्व=षडगकाः। दिक् दिग् दिशी दिश ।

दृरा धानु से किप् प्रत्यय होने पर भी इस धातु ने त्यदादि पूर्व में रहने पर किन् को देखा था। अतः किन् प्रत्यय दृष्ट होंने से यहां किबन्त है तो भी कुत्व ‘क्किन् प्रत्ययस्य’ से हुआ ।

छक् । दुग्। दृरौं। दशः, । तिव् धातु से किष् प्रत्यय ड्, ग् क् से त्विट् = कान्ति। छः सि धुट् सं बै० धुट्, विट्त्स्स्य। पक्ष में धुट् ्रहित प्रयोग है विट्स्त् । सहचरी या सहेली में सह उपपद रहते प्रीत्यर्थक या सेवार्यक जूष् से किप् प्रत्यय प्रा० संशा सु पदत्व 'ससजुषोः' से रुत्व, उपधादीर्घ सजू:। सुप् में 'वा रारि' से विकल्प से विसर्ग पक्ष में सकार 'नुम् विसर्जनीयः' से षत्वादि से रूप द्वय। जाड् पूर्त्रक शास् से छिप् 'हास इत' से आकार को इकार सकार को षकार आशिष्, षकार असिद्धि से रत्व उपधाद्धीर्घ से आशोः। आशिषौ। धुर्भ बात मुंह से कहना जुभाशांसनम् $=$ आशीः। अदस् $=$ यह । अद्रस् शब्द से सुप्रत्यय अकारादेशा को बाधकर 'अदस औ सुलोपश्री' से औ आदेश सुलोप, अद्द औ वृद्धि 'तदोः' से सकारादेश असौ ।

अदस् औ अत्व, पररूप, टाप्, दोर्घ अदा औ को शी आदेश गुण अदे मूत्व अमू। अदस् अस् अत्व पररूप टाप् दीघं मूत्व रुत्व विसर्ग अमूः। अदा आा एत्व अयादेश्य मुत्व अमुया। अदाग्याम्-अमूभ्याम् । अदा-भिस् = अमूभिः। अदस्यै = अमुष्यै। अदा ग्यस् = अमूभ्यः। अद्स्याः अमुष्यायाः। अदयोः-अमुयोः अदा साम्-अमूषाम् अदर्मिन् अमुर्मिन् । अदासु अमूध

पं० शी बा० कृ० पब्धोलि वि० रत्नप्रभा में हलन्त खीलिब समाप्त।

## अथ हलन्ता नपुंसकलिद्वनः ?१

स्वमो ल्लुक्। दत्वम्। स्वनडुत्। स्वनडुद्य। स्वनडुही। चतुरनडुहोरि-
 अन्तर्वरिनीं विभक्तिमाभ्रिध्य पूर्वपदस्ये वो त्तरखण्डस्डयापि पद्संज्ञायां प्रात्ताचाम् ऊ "उत्तरपदत्वे चापदाढ़िविधौ प्रतिषेध:" \%। इति प्रत्ययलक्षणं न। विमलदिवो। विमलदिवि। अपदाध़िविधीं किम्। द़िसेचौ। इह षत्वनिषेचे कर्तठये पद्व्वमस्त्येब। कुत्वे तु न ।

बाः। वारी। अमलन्तत्वान्न नुम । बारि। चत्वारि। न लुसतेति कादेशो न किम्। के। कानि। इदम । इमे । इमानि। ऊ अन्बदेशे नपुंसके एनदू बक्तर्यः \&। एनत्। एने । एनानि। एनेन। एनयो: २। बह्ञ। ब्रह्झणी।
 अही । अहनी । अहानि ।

सुन्दरं है बैल जिस नगर में खनहुछ् श्राब्द से नपुसकतव विवक्षा में सु का उकार की एव संड्रा
 में अपन्वादविष्य को छोक़कर सु रनें अम् का तुक् 'ख्वमो नुपुसकात' से होता है एवं झंढ्र औट् को री आदेश। जस् शस् को शि आदेश होता है। स्वनडुरी यहां शी आदेश है। स्वनडुए चि, यहां सि की सर्वनामस्थानसंजग, 'चुुरनडहों', से भाम् आगम, झलन्न लक्षण नुम्, यण्, अनुख्वार खनड्ब्वाहि । प्रमा समान द्धितीया में रूप हैं। स्वच्छ है आकाश जिस दिवस में = विमलदिव् से सु, उसका उुक् ‘दिव उत' से बकार को उकारादेरा, यण् विमलधु अएः। बिमला थो: ययोः अह्छो: इस विशह में विमलदिव् औौ श्री आदेकेश कर यहां समास संज। एवं विभक्तियों का उुक् हुआ है पूर्वपद नें ंबंबद्राव हैं। "विमला औ दिव औ"" यह अलॉंकिक वियह वाक्य है। यहां
 से ककार को उकारादेश होना चाहिए सों क्यों नहीं हुआ ?,

जिस पकार ‘राशः पुर母:' 'राजप्रुष:' यहां ‘राजन् अस्त् पुरु स्' हस् अलौकिक विमह् वाक्य में समास कर विभक्ति का उुक् फरके उुत् विभक्ति अस् का प्रत्पयलक्ष्षण से पूर्श माग 'राजन् की घबन्त्त्व पुुक्त पद संश्रा से नीन्त पद मानकर 'न लोप:' सूघ से नकार का लोप हुआ तथैव यहां उत्तरसण्ड में प्रत्यय लक्षण से पदत्व है, अतः ‘उत’ होना उचित है। इस शक्रा अतीव सभुचित है, तो भी समात्त के चरमावयव रूप उत्तरपद को पद संशा में प्रत्ययक्षक्षण नहीं होता है। पूवंपद की पर्य्यय लक्षण न्यायत: प्राप होता है वहां प्रत्यय लक्षण निषेषधार्थक कोई वच़न नहीं है । वह त्रातिक का पूर्वाच है।

उसके बाद "अपदादिविधै" अंश है उ्त्ररपद के सादि ( पथम) वर्ण को कार्य करने में अन्तर्ततिनी विभर्ति को ओभ्रय कर वहां उ्तरर पद में प्रत्यय लक्षण होता है (अर्थात निषेध का निवेषे से प्रत्यय लक्षण का लाभसिद्ध हुआ) ? प्रत्ययलक्षण २ उसका निषेध ₹ उस निषेष का विश्शिए घटना में (धादि अक्षर को कार्य में) निषेध तीन अंशों के ज्ञान उपेक्षित है । विमलदिवी यहां चत्तरपद के चरम अवयब ककार को पदान्त मानकर उत्ब करने में प्रत्यय

लक्षण का प्रतिषेष वारिंक ने किया है । सिद्वतः ₹ति सेचौ दश्र; सेचौ 'दधिरेचौ' यहां समास में लुप्त सेच् के उत्तर में लुप्त औ का प्रत्ययलक्ष्षण कर सुबन्तत्व मयुक्त 'सेच्' की पदसंजा होती है, अतः 'आदेशाप्रत्यययो:' से प्रामृष्त्व का 'सात्पदाघोंः' से पद का आदि सकार होने से षत्व का निवेध हुआ। यहां पदादि कार्य में प्रत्ययलक्षण का निषेध का निषेध होकर प्रत्ययलक्षण हुआ है । सेच् के चकार को पदान्तत्व प्रयुक्त 'चोः कुः' से कुत्व करने मे पदान्त विधि है, अतः प्रत्यय लक्षण के निषेध का निषेधक की अवृत्ति न होकर प्रत्ययलक्षण निषिधक 'उत्तरपदत्वे' की प्रवृषि यहां हुई, अतः कुत्व न हुआ। 'उत्तरपदत्वे' वार्तिक की आवरयकता या खण्डन प्रकार अतीव विस्तृत है, वेह अन्यन्र से ज्ञात्र करना, यहां विस्तार के भय से इन बातों का उपन्यास नहीं किया है। केवल मूल ग्रन्थ का उचित समन्वय यहां लिखा गया है।

उष्णता-निवारक वार् शब्द से सु विभक्ति का लुक् रेफ का विसर्ग-वाः। वार् औौ, शी आदेश—वारी । वार्, जस् शिर, यहां रेफ झल में नहीं अतः नुम् न हुआ। बारि । चतुर् जस् श्यि आदेशा आम् यणादेश़ चत्वारि। शास् में भी चत्वारि। विभक्ति डुक् का प्रत्यय लक्ष्ण का निबेध 'न हुमता' से हुआा अतः किम् को कादेश विभक्ति पर न होने से न हुआ। किम्। किम् औ कादेश श्री (ई ) गुण से 'के'। किम् जस्, शि कादेश नुम् उपधादीर्ध-कानि।
'इदमो मः' से बाधित अकारादेशा न हुआ 'इदम्'। इदम् औ शी अदेश, अकारादेश परूप, 'द्रश्च' से मादेशा गुण इमे । इदम् जस्, शी अदेशे अत्व, पररूपत्व, बुन् , उपंधादीर्ष दकार को मकारादेशा इमानि । नपुंसक में अन्वादेश $=$ कधित कथन में एनव् आदेश हदम् को होता है द्वितीया, टा एवं ओस् में ।

त्रह्मन् का नलोप बह्स । सम्बोधन में लुक् का प्रत्ययलक्षण पक्ष में 'न हितन्बुख्योः से नलोप का अभाव से ग्रह्मन् पक्ष में ‘न लुमता’ निषेध नित्यत्व पक्ष में हे त्रह ! । अहन् के प्रथमा एकवचन में विभक्ति कुक् से सुप् परत्वाभाव है, अतः 'रोऽसुपि' से नकार को रेफादेश है। रु नहीं है अत 'भाति' पर रहते ‘हरिा च' से उत्व न हुआ। अहन् री, विकल्प से अकार लोप होता है। रूपदूय है। बहुवचन में शि उपधादीर्ध-अहानि।

## $88 \%$ 'अहन्' दाशा६ढ।

अहन्नित्यस्य रू: स्यात् पदान्ते । अहोम्याम । अहोभिः । इह 'अहः' 'अहोअयाम्' इत्यादौौ रत्वरुत्वयोरसिद्धत्वान्नलोपे आर्ते अहबित्यावर्त्य नलोपाआवं निपात्य द्वितीयेन रुर्विधेयः। तदन्तस्यापि रुखरत्वे। दीर्घाण्यहानि यस्मिन् स दीर्घाहा निदाघः। इह हल्ख्य्यादिलोपे प्रत्ययलक्षणेनायुपीति ननपेधाद रत्वाभावे रस्तस्यासिद्धबव्बान्नान्तलक्षण उपधादीर्घः। सम्बुद्धौ तु हे दीर्घाहो निदाघः । दीर्घाहानौ। दीर्घाहानः। दीर्घाहा। दीर्घाहोम्याम्।

दण्डि। दण्डिनी। दण्डीनि। स्रग्वि। स्वग्विणी। सग्वीणि। वागिम्म। यांग्म्मनी बाग्ग़्मीनि। बहुचृत्रहाणि। बहुपूषाणि। वह्द्यमाणि। असृजः पदान्ते कुत्वम्, सृजे: किन् विधानात् । विश्वसृडादौौ तु न, सृजिद्धशोरिति सूत्ने रर्जुसुड्ंग्याम्’ इति भाष्यप्रयोगात्।

यद्वा इश्थादिसूत्रे सृजियज्योः पदान्ते षत्वं कुत्वापवादः।

सृग्विक्शब्द्योस्तु निपातनादेब कुत्वम्। असृक् शब्दस्य तु अस्यतें
 वा असन् असानि । असूता। अस्ना। असृग्म्याम्। असम्याम्। इत्यादि। ऊर्क। ऊर्ग। ऊर्जी। उर्श्जि। नरजानां संयोगः।

पेदान्त स्थित अहन् शान्द के नकार को रु आदेश होता है। अह रुम्चाम्, हरि च से उ को
 नकार उुद्रि से 'न लोप"' सूत्र से नलोप प्रात्त है, किन्तु नलोप नहीं होता है, कारक कि 'अहन्’ सूत्र का आवृत्ति कर एक रृववविधायक एवं अन्य नलोपाभाव विधायक है। अहन् को विधीयमान कार्य अह्त् राब्दान्त दीर्घाइन् आदि से भी होता है। ।हां '‘द्सस्य' का अधिकार है वह
 निषे४क नहों है वृ प्रत्यय विधानस्यक में ही लगती है, यहां भदेशेविधाने में उसका विषय ही नहीं हैं।

दीर्घाहन् शब्द से प्रथमैकवचन में सुप्यय के सकार का 'हल्ड्याप्' से लोप हुआ है, यांा प्रत्ययबक्ष्ण से सुप् परत्व कुद्धि सें रेकादेश न हुआ, अतः ₹ आदेरा हुआ है वह रू नलोप विषायक शाख की हृष्टि में असिद्ध है, अत्रः नान्त पदत्व डुद्यि ते उपभादूर्ध कर रु को यादेशे उसका 'रहि सकेषाम्' से निदाब का नकार को हल् मान कर लोप हुआ है- 'द्रीघाहा' रूप है। केवल कोई पर में न रहे वहां ‘दीर्घाहः"' सम्बोषन में विभक्ति का लोप कर प्लन्ययक्ष्षण से सम्बुलि परत्व ज्ञान ते नान्त सक्षण दीर्घ न हुआ। उुप् परत्व से रेफादेश का अभाद है। अंत् सूत्र से र भादेश नकार को तुआ है। 'हशि च' से उकार कर गुण से ‘दीर्घाहों निदाव:’ रूप की सम्बोधन में सिद्धि हुई। दीर्षाइन्त एवं निदाध का कर्मधारय में ‘धीर्षाहनिदाधः’’ रूप है, यहां 'न बुमता' से प्रत्ययबक्षण निषिष से कुप् परत्व न होने से ईफादेश है। रु नहीं हुआ है। भ्याम् में रत्व उत्व गुण।
 उक् नहोप 'दणिड'। दण्टि््न् जस् अस् को शि, इनहन् से उपधादीधं दण्डीनि। स्नग्विन्त् का रूप

 गकारादेश है। एक यह गकार एवं एक न्मिनि प्र० का गक्षार मिल कर दो गकारयुक्त रूप है। वाग्ग्मिन् से सुप्य्यय उसका उ़्, न लोप ‘वाल्गिम’। यहां भा दू् अनर्थक है तो भी तदन्त विधि से प्रभमा बहुचचन में 'रन्हन' से उपभादीर्घ है।
 होता है, लोप पक्ष में इकाए को कुत्व से घकारादेश ‘बहुनघही’' पक्ष में 'अत्वूर्वर्स्य' से जत्वादि कार्य से "बहुनचवहणी" रूप है। जस् में बदुनचहाणि में उपधादीधे। बदुत सूयें हे जिस स्पान में बहुपूष्न् के सु में 'बदुदूप' हप है। ओं में विकर्प अकार लोप से दो रूप हें, बहुपूप्णी वहूपूणी। जस् में बहुपूपाणि। जनसमूह जिसको घेंह माने या खामी माने उसकां अर्यमन् कहते हैं।
 बहर्यम। मैी में विकरे अकार लोप से दो हूप हैं।
 सब्वार होता है, रक्त=₹धिरवाचक असृक् श्रब्द्य योगहढ है। क्षेपणार्थंक अस् से उ० ऋज् प्र्यय

है, अस् का अर्थ फैकना है। असुज् स् यहां यथपि छिन् प्रत्यय नहींीै तो मी सुज् ने किन् प्रत्यय को देखा है अंतः किन्न्रत्ययस्य से कुत्व प्राप्त है, किन्तु 'चो:कु' का दृष्टिंमें 'किन् प्रत्ययस्य' असिद्य है, अतः 'चोः कुः' से कुत्व प्राप्त है उसको अपवादत्व के कारण षत्व ने बाध किया, षकार जकार को हुआा, जरत्व से डकार, उसको कुत्व से गकार, विकल्प चर्वर्व से ककार पक्ष में है - 'असुक्' 'असुग्' दो रूप है। वहुवचन में झलन्त लक्षण नुम्, अनुस्वार, परसवर्ण न् से 'असुझि'।
'विभ्धस्त्' शब्द में कुत्व नहीं होता है। 'रज्जुसड्थ्याम्' भाष्य प्रयोग से ‘क्रिचित् कुत्वाभावः' यह चापन है। अननुगत जापन के अपेक्षा व्यवस्थित ज्ञाव्य वचनाकार इस प्रकार है ‘अन्यय भिन्न पूर्व पद से उत्तर में सूज् को कुत्व नहीं होता है' असूज् में नल् तत्पुरुष नहीं हैं, बह आादि अकार अस् धातु का है। स्नज् आदि में तो निपातन से कुत्व होता है। यह एक पक्ष है \& बरचेति सूत्र कुत्व का अपवाद है। अतः सुज् यज़ को पदान्त में कुत्व नहीं होता है।

शासांदि विभक्ति परक असृज् को वैकर्पिक असन् आदेश होता है। उस पक्ष में पूर्वपदरिंत रूप से एक ओर रूप-‘असानि’ हुआ है। असूजा, पक्ष में आदेश अकार लोप अखा । अस्ग्भ्याग् असम्यान् यहां नलोप असिद्र है, अतः 'सुपि च' से दीर्घ न हुआा। बल्जान् में ऊर्ज् से किप् लोप, जरत्व चत्र्व से ऊक् । ऊर्ग्। जस् में नुम् अागम से न्र्ज् तीन व्यजन का एकत्र संयोग है।
\% बहुर्जि नुम् प्रतिषेध:, अन्त्याःपूर्वो वा नुम् । बहूर्जि। बहूर्क्ञि ता कुलानि । त्यत् $\mid$ तयद् $\mid$ तये। त्यानि । तत् $\mid$ तदू $\mid$ ते। तानि । यत् । यन्दू। ये 1 यानि। एतत्। एतदू। एते। एतानि। अन्बदेशे तु एनतू।

विभिद्यतेः छिप्। बेभित्। बेभद्। बेभदी। शावल्लोपस्य स्थानिबत्तादू अमलन्तत्वाब्न नुम्। अजन्तलक्षणस्तु नुम् न, स्वविधौ स्थानिवन्त्वाभावात्। बेभिदि श्राहणकुलानि 1 चेच्छ्हादि।

- बहुर्जि में नुमागम नहीं होता है, यदि नुम् करना ही है तो अन्ट्य वर्ण के पूर्व में विकल्प से नुम् होता है। यहां ‘मिदचोडन्त्यात’ सूत्र की प्रवृष्ति नहीं है, अन्त्य उ्यजज के पूर्व नुम् विकश्प से होता है। यहां जकार के पूर्व एवं रेफ के बाद नकार की स्थिति रहती है। नकार का अनुस्वार परसवर्ण से ‘बहूर्ज्ञ’’ रूप है । बड़े बलनान् घराने । त्यद्द से सु उसका लोप प्रत्ययलक्षण का निषेष से विभक्ति पर में नहीं है अकारादेश नहीं-त्यद्, यद्, एतळ में। द्विवचन में अकार, परह.प श्री गुण त्ये, ते आदि रूप है । अन्वादेश में एनत् आदेश एतत् को होता है।

क्यच्प्तत्ययान्त बेभिद्य से किप् अकार लोप यकार लोप बेभिद्द् से सुप्रत्यय उसका लोप अरहत्व चर्त्व। बेभित्। बेभिद्।। बेभिदी। बेभिद् जस् उसको शि यहां 'अतो लोप:' से अकार का बोप हुआ था। उसका स्थानिवद्राव से झलन्त नहीं है अतः नुम् 'नपुंसकस्य झलचः' से न हुआ। स्थानिवन्दाव से अजन्तत्व बुद्धि से अजन्त लक्षण उससे नुम् होना चाहिए, किन्तु पूर्व को कार्य करने में, या पूर्वर्वेन दृष्ट से पर को कार्य करने में ही स्थानिकद्राव होता है, स्व को कार्य में स्व का स्थानिवद्धाव पाप ही नहीं है। इस न्यायतः प्राप्तार्य का अनुवादक केवल 'स्वविधौं न स्थानिवत्’ वचन है। वह् अपूर्व नहीं है। एवं चेचिछ्हि क्यजन्त से किप् अलोप यलोप सु लोप चेचिछ्छत, चेचिछ्छद्, जस में चेच्छिदि । पुनः पुनः तोडने वाला । फिर फिर छेदन करने वाला। यह बेभिष्, एवं चेचिछत का अर्थ है।

किसी राजा की सभा में किसी पणिडत का प्रश्न यह था कि हे पण्डितगण ? यदि आप में प्रतिभा हे तो भाप मेरे प्रश्न का उत्तर छः मास में दें।
"जायन्ते नब सौ तथाडसि च नव म्याम् मिस् म्यसां सकमे षट्संख्यानि नवैव सुख्यथ जसि त्रीण्येन तटूवच्छासि। चत्वार्यन्यबचस्सु कस्य विबुधा: शब्दस्य रूपाणि तजानन्तु प्रतिभाऽस्ति चेनिगडितुं जा०्मासिकोडत्राबधिः"॥ ?॥
उसके परन का तक्ष्षण किसी पणिडतेन्द्ध ने उत्तर श्रोक में ही दिया है हह ह्रोक यह है-
> "गवाक्श्शब्द्स्य रूपाणि कीवेवर्चागतिभेद़तः।
> असन्ध्यवक्पूर्वरुपैर्नवाधिकशतं सतम् ॥? ॥ स्बमृसुष्ुु नब षट् अादौौ षट्के स्युल्बीणि जशूशसो:। चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय। २।।

पूजा पवं गति यह दो मेद के कारण नपंसक में गवाज्य ्र्वब्द के रूप-असन्चि-अवह्-पूवें रूप-इकके योग से २०९ रूप है । उनमें सु, अम्, सुप् में नव नव प्रत्येक के रूप हैं। २०। भकारादि छः क्त्ययों में प्रत्येक के छ छ हूप है। ₹६। जस् एवं शुस् में प्रत्येक के तीन तीन लूप हैं ६। अन्ब दश विभत्रियों में प्रत्येक के चार चार रूप हैं। ४०। सब मिलकर एक सी नव रू है। उसको आप जाने। इस्त उत्तर से सभास्थित सर्वजन आन्न्दयुक्त हुए।

तथाहि- गामझतीतीवि. विमहे इृ्विगादिना छिन्। गतौं नलोपः। अवङ् स्फोटायनस्येत्यबए । गवाका । गवाग् । सर्वत्र विभापेति प्रकृतिभावे-गो अक्। गो अग्। परखपे-गोडक्। गोडगा। पूजायां नस्य कुत्वेन ङः। गवाए। गो अङ्। गोऽ । अम्थपि एतान्येव नव।औङ: शी। अत्वादू 'अच:' इति अलोपः। गोची। पूजायान्कु गवाश्ची। गोधअंत्वी। गोऽघ्वी। जशशसोः शिः। शोः सर्वनामस्थानत्वान्नुम्। गवाध्चि। गो अड्धि गोडखि । गतिपूजनयोश्बीणयेन। गोचा गवाल्धा।
 गोख्य्याम । इत्यादि । सुपि तु खन्तानां पच्छे 'ङ्णोः कुगिति कुक्। गबाडक्षु।
 न चेहह ‘चयो द्वितीया’ इति पन्ते ककारस्य खकारेण षण्णामाधिक्रयं शए़क्यम्, चत्वर्य्यासिद्धत्वात् । कुक्पक्ते तु तस्यासिद्धत्वाजश्वाभावे पच्के चयो द्वितीयादेशशात् च्रीणि रूपाणि वर्धन्त एव।

## ऊझमेषां लिर्बचनानुनासिकविकल्पनात्य । रूपाण्यम्बाक्षिभूतानि ( रश७) भवन्तीति मनीषिभिः॥

गत्यर्यक पूज्मर्यक अधु धाड़ है। बत्यर्थक में नलोप होता है। पूजार्घंक में नळोप नहीं होता है। यहां जो खकार है, वह नास्तव में नकार है, अनुस्वार, परसवर्ण से अकाररूप है, वह नलोप करने में अनुस्वारादिक कार्य असिद्ध होने से उसमें नक्षार कुद्धि ही होती है।
 नलोप हुआ तब गौ अच् ऐसी स्थिति हुई; :ु प्रत्यय का 'ख्वमो नेपुंसकात' से हुक्त ।

समालार्ष गो से आगत एवं लुप्त विसकि का प्रत्ययबक्क्वण से गो पद है अवजदेशे गव अच् दर्ध से गवाच् यहां चोंः कु: में कुत्व-नावाक् गवाग्। सर्वन्न विभाषा से प्रकृतिभाव कुत्व गो अक्। गो अग्। पूर्वरूप यहां ‘एलः पदान्तादति’ से गोड़् गोड़्। पूजा मे नकार को कुत्व से बकार। संयोगान्त लोप, गवाह्। गो अढ्। गोढ्। इस प्रकार सु में नव रूप होते है। अस् में भी वही नव। औढ: पर रहते भसंशा, री, अकार लोप, अवछ्, प्रृृति भाव, एवं पृर्वरूप, नलोप, पूजा में नलोपाभाब गोची, गवाब्वी, गो अब्री, गोब्री । जस् शस् के स्थान में शि वह सर्वनाम स्थान है, नपुंसकस्य' से नुम् पूर्ववव तीन रूप, गवाश्चि, गो अश्صि, गोण्चि। टा में चार, भ्याम् मे छ।

सप्तमी बहुवचन मे कुगागम । गवाड् क्षु । गोअठ् क्षु। गोब् क्षु। पक्ष में ' y ' घटित पूर्व की तरह रूप। गवाक्षु गो अक्षु गोक्षु यहां चर्त्व असिद्ध होने से ककार का खकार 'चयो द्वितीया' से न हुआ। । जत्व की दृष्टि में कुक् असिद्ध है अतः यहां जइत्व न हुआ एसमें द्वितीयाक्षर 'चयो:' से होता ही है, यह तीन रूप अधिक हुए। हन २२२रूपों के 'अनचि च’ से विकल्प द्वित्व, 'अणोऽपगृस्यस्य' से विकल्प अनुनासिक सव मिलकर अक्ष $७$ अक्षि $₹$ भूत $५$ "अक्कानां वामतो गतिः" से अब्को की वाम भाग से गिनती होती है। इससे ५२७ रूप होते है। हल हूर्यों का विदादों को ध्यान में रखने चाहिए।

तिर्यक्। तिरस्धी। तिर्यक्जि । पूजायान्तु तिर्यब्। तिर्यद्धी । तिर्यक्शि । यकत्| यकृती। यकृन्ति । पदक्षेति वा यकन् | यकानि । यक्ना यकृता । शकृत् । शकृती । शकृन्ति । शकानि | शक्रा | शक्रता । ददत् । दढ़ती ।

किन् प्रत्ययान्त तियंग्य् श्रब्द के गत्यर्थ में नलोप, विभक्ति लुक्, तिरि आदेश, चोः कुः से कुत्व तिर्यक् । शी में तिरश्दी। जस् में शि उसकी सर्वनामसंश्रा तिरि आदेश यण् नुम् अनुस्वार परसवर्ण तिर्यक्षि । पूजार्थक में तिर्यढ्। तिर्येन्वी। तिर्यंज्रि । पित्त स्थान को यकृष् कहते हैं। यकृष्, यकृती, यकृन्ति । नुम्। यकन् ओदेश में यकानि। अलोप से यका। पक्ष में यकृता। शोष पुंवत्। विष्ठा = शक्रत् । शकृन्ति । शकानि : झक्षा शक्रता। देने वाले को ददव कहते हैं। दानार्धक दाधातु से वर्तमान में लट् उसको शतृ आदेश होता है शप् का इलु (लोप) द्वित्व दादा पूर्व का हस्व ददा अव् आकार का लोप से ददव। सु का उुक्। औ को शी। ददती।

## $8 ४ 4$ वा नपुंसकस्य ब१1991

अभ्यस्ताढपरो यः शता वद़न्तस्य क्लीबस्य नुम् वा स्यात् सर्वनामस्थाने । ददान्ति । दढ़ति | उ़द्त्र् |

अभ्यस्तसंज्ञक से पर शातृ प्रत्यय तदन्त नपुंसक शब्द को नुम् विकल्प से होता है। 'ददव ह' यहां नुम् पक्ष में ददन्ति । नुम् के अभाव यहां ददति ।

## 8४्द६ आच्छीनघ्योर्नुम् ज1?।८०।

अवर्णान्तादझत्, परो यः शतुरवययवस्तदृन्तस्याअ स्य नुम् वा स्याच्छी़ी नद्योः परतः । तुद़न्ती । तुद्ती। तुद़न्ति | भात् । भान्ती । भाती । भान्ति । पचत्।

अववर्णान्त अन्त से पर जो शत्रत् पत्यय का भवयव वह है अन्त में जिसको वैसा अन्न को तुल्त विकहष से होता है, ही या नदी संत्बक पर रहते ।

क्यथन $=$ पीडार्थक तुद् से हट् शत $=$ अत् शविकरण पररूप तुदत् यहां अवर्णान्त अन तुद् उसके बाद व् शात् प्रत्यय का अवयव है। तदन्त अन तुदव् उसको नुम् तुदन्ती यहों औौ को शी अदेश़ है। पक्ष में तुदती। तदन्ति में नपुंसकस्य झलचः से नुम् तुदन्ति। दीप्यर्धक का से लट् शतृ दीर्ध भात् द्विवचन में भान्ती भाती। नपुंसकस्य से नुम् भान्ति। पच् अ अत् परूपः पचत्र।

## ४४४ शपइइयनो निंत्यम्य ज1?।९?

शप्श्यनोराप्परो य: शतुरवयवस्तदन्त्तस्य निंत्य नुम् स्याच्छ्धीनघोः परतः। पचन्ती। पर्चन्ति। दीव्यत्। दीव्यन्ती। दीवर्चन्ति। स्वप्। स्वब्, स्वपी। नित्यात्परादपि नुमः प्राक् अपतृधिति दीर्घः, प्रतिपढ़ोक्क्वात् । स्वान्पि। निरवकाशत्वं प्रतिपद्रो्रत्वमिति पन्दे तु पकृते तडूविरहान्नुमेव। स्वस्पि । स्वपा। 'अपो भिः'-स्वदूर्याम् । स्वद़स्सिः।

अर्तिप्तिपि' इत्यादिना धनेरुस्। रुव्वम्। धनुः। धनुषीः। सान्तेति दीर्घः। नुमाविसर्जनीयेति बत्वम। धनुंषि । धनुषा। घनुर्भ्याम्। एवं चक्षुहविरादयः।
 वत्त्वाज् भलन्तलक्षणो नुम् न। स्वाचधौ स्थानिवत्र्वाभावाद्जन्तलक्षणोडिप न नुम्। पिर्वार्ठाष। विपठीर्स्यम इलयादि। पयः। पयसी। पयांसि। पयसा। पयोक्यम् इत्यादि। सुपुम। सुपुंसी! सुपुमांसि। अदः । विभक्तिकार्यम्। उत्वमत्वे। अमू । अमूनि।

## इति हलन्ननपुंसकलिङ्झक्रकरणम्।

शूप्या इसन् का अवर्ण से पर जो शवृ का जो अवयव तदन्त को नित्य नुन्म होता है, शी या नदी संज़क पर रहते।

राप् में अकार मात्र रोष रहता है अन्य की हर्त्सशा लोप़ होता है । इयन् में यकार मात्र शोष रहता है। आदि दो में शाप् विकरण है, अन्य में इयन् विकरण है ।

अच्छा जल है जिस स्थान में स्वप् शब्द है। एवप् जस् शि आईेश ‘स्वप् ्ह’ यहां 'नपुंसकस्य झलचः' से परत्व के कारण एवं नित्यत्व के कारण 'अप्तृत्' से प्राप्त दीर्ध को बाधकर नुम् होना चाहिये । किन्तु अप् शब्द को उच्चारण कर विधीयमान दीर्घ प्रतिपदोक्त है। प्रतिपदोककार्य प्रबल होने के कारण नुम् की वाधकर दीर्घ हुआ है। इीघोपस्थितिरूप अन्तरअ मूलक प्रतिपदोक्ष न्याय है। अर्थवत् अन्तरह दीर्घ प्रतिपदोक्त कहा गया है। निरवकाश जो पतिपदोक्त कार्य वइ बाधक होता है 'भाप:' में नुम् की अप्रपि स्थल में दीर्ष सावकाश है, थतः पर एवं नित्य नुम् होना ( ५1श२) चाहिए । निरवकाश प्रतिपदोक्त बाधक है यह्ह शेषाद् विभाषा ५ा४Tश५४। एवं उगवादिम्यो यतू सूत्रों के भाष्य में स्पष्ट है। इस पक्ष में नुम् अनुस्वार परसवर्ण से 'स्वन्पि' भादि प्रत्यय बरक स्वप् के पकार को तकारादेश कर जइत्व से दकार-₹वर्भ्याम्।

धन् धातु से उस् प्रत्यय सकार को घकार से धनुष्। सुप्रत्यय का लुक् षकार रुत्व की दृष्टि में असिद्ध है, अतः रुत्व विसर्ग से धनुः धनूंषि यहां नुम् 'सान्तमहतःः' से दीर्घ, 'नुम् विसर्जनीय:'से षकार। धनूंषि। रफान्त धातु न होने से 'धनुः’ यहां ‘वो०’ से दीर्घं न हुआ। नेत्रार्थथक चक्ष०ः अदि रूप चक्षु:, हविः

सादि है। होम द्रण्यार्थक हविः है। सन्नन्त=अध्ययन विषयिणी इच्छा कर्तृ कुल अर्थ में-पिपठिष् से किप् प्रत्यय। उससे सु उसका लुक् रुत्व की दृट्टि में 'आदेशाप्रत्यययोः सूत्र से विधीयमान षकार असिद्ध है अत कूत्व उपथा दीर्श विसर्ग पिपठी:। जस्त् को शि कर के 'पिपठिष है' यहां सन् का अकार को 'अतो लोपः' से लोप हुआ था उसका स्थानिबद्भाव से झलन्त नहीं है, अतः नुम् न हुआा। स्वविधि में स्थानिवद् भाव आप ही नहीं है अतः अजन्त इक्ष्षण नुम् नहीं हुआ $=$ पिपठिषि । पयसू शि, नुम्, सान्तमहतः से दीर्घ, 'नश्षापदान्तस्य' से अनुस्वार-पयांसि ।

सुन्दर पुरुष है जिस नगर में सुपुंस् श््बब्द से सु विभक्ति का लुक्, संयोगान्त लोप सुपु म्। मकार का अनुस्वार औ को शी सुपुंसी 'सुपुम् स् इ' असुड् ( अस् ) सुपुमस् ए' नुम् 'सान्तमह़तः' से दीरीं सुपुमांसि। यह अर्थ में अदस्, शब्द है, उससे सु लुक् रुत्व विसर्ग से अद: । अदस् औ अकारादेश पररूप शी आदेश गुण अदे = मूत्व अमू । अदानि = अमूनि । पुंवव् शेष रूप है।

> फ० श्री वा० कृ० पश्लोलि वि० रत्नप्रभा में इलन्त नपुंसक लिक समाप्त

## अथाव्ययप्रकरणण्म \}े ई

लिद्धमयुक्त, कारकम्रयुक्त एवं कियाप्रयुक्त भिन्न भिन्न विकार को जो प्राप्त न करे उसे अन्यय कह्ते हैं। अन्ययी भाव में वास्तविक अन्ययत्व नहीं है किन्तु आरोपित अव्ययत्व है। एवं संख्या की मी प्रतीति न रहे उसको अठ्यय कहते हैं। तथा विविध्य प्रकारता को जो न प्राप्त करे उसे भव्यय कहते हैं।

## प४८ स्वरादिनिपातमव्ययस् १।? ३७।

## स्वरादयो निपाताश्वाण्ययसंज्ञा: स्यु:।

स्वरादिगणपठित शाब्दों की एवं निपात संज्ञक शब्दों की अव्यय संशा होतो है।
स्वर्, अन्तश्, प्रातर्, पुनर्, सनुता्, उच्चैस्, नीचैस्, शनैस्, ॠध्र , ॠते, युगपत्, आरात्, पृथक्, त्यास्, ग्वस्, दिवा, रात्रौ, सायम्, चिरम, मनाक्, ईषत्, जोषम, तूषणीम्, बहिस्, अवस्, समया, निकषा, स्वयम्, वृथा, नक्फम्, नन्, हेतौ, इद्धा, अद्धा, सामि, वत्, , वाह्यणवत्, क्षत्रियकत्, सना, सनत्, सनात्, उपधा, तिएस्, अन्तरा, अन्तरेण, जयोक्, कम्, शम्, सहसा, बिना, नाना, स्वस्ति, स्वधा, अलम्, वषटू, शौष्, बौषट्, अन्यत्, अस्ति, उपांशु, क्ष्रमा, विहायसा, ढोषा, मृषा, मिथ्या, मुधा, पुरा, मिथो मिथस्, प्रायस्, मुहुस्, प्रवाहुकम्, प्रवाहिका, अर्यह्लम्, अभीक्षूणम्, साकम्, सार्धम्, नमस्, हिक्रक्, धिक्, अम्, आम्, प्रतमम्, प्रशान्, मा माड्, आर्कातिगणोऽयम्।

च, वा, ह, अह, एव, एवम्, नूनम्, शश्घत्, युगपत्, भूयस्, कूपत्, कुवित्, नेत्, चेत्, चण्, कचित्, यत्र, नह्, हन्त, माकि: माकिम्, नाकि:, नकिम्, पाङ्, नन्, चावत्, तावत्, ंबै, है, न्ध, रे, औष्र्, वौषट्, स्वाहा, स्वधा, तुम् , तथाहि, खलु, किल, अथ, सुष्ठु, स्म, आदह, 'उपसर्गविभक्किस्वरप्रतिरूपकाश्व = अबढ़त्तम्, अहंयु:, अस्तिक्षीरा, अ, आ, इ, ई, उ. ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, पशु, शुकम्, यथाकथाच, पाट्, प्याट्, अङ है, हे, भो, अये, घ्य, विषु, एकपदे युतू, आतः। चादिराकृतिगणः।

| (8) अब्यय | (g) साषार्थ | (२) अब्यय | (२) भाषार्थ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| स्वर् | ₹व्वर्ग या परलोक मध्य में | नीचैस् | नीच स्थान, या थोड़ा |
| प्रातरू | प्रातः काल में | रामैस् | धीरे घीरे |
| पुन? | फिर या विशोष | ॠधक् | यथार्थ, वियोग, शीघ |
| सनुतर | अन्तध्यान्य में |  | सभीपता, |
| एक्छैस् | ऊंचा स्थान |  | छोटेपन, |



| （4）अठ्यय | （צ）आाषार्थ | （६）अध्युय | （६）आतार्थ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| चिक्आम् | निन्दा，धमकाना， शीघ्रता से या अ－ लपता से | य！वत्，तावत् त्वै | जितना，जबतक， <br> तितना，तब तक <br> विशोष，वितर्क， |
|  | अद्भीकार करना | 言 | वितर्क，कदाचित् |
| प्रताम् | ग्लानि | न्वै | वितर्क |
| मा，माब् |  | 禹 | दान，अनादर |
| （ यह स्वशदि | आकृति गण है।） | श्रॉषट् वौषट् | हवि दान में |
| निपात | निपातार्थ | स्वाहा | देवताओं के अर्पण में |
| चवा | समुच्चय，अन्वाच्य， | ₹वधा | पितृ अर्पण में |
|  | एतरेतरयोग，समाहार | तुम् | तुकार कर |
| वा | विक₹व，उपमा，नि－ श्वय समुच्चय | तथाहि | इस प्रकार से，इस प्रमाण से । |
| ह | प्रसिद्धि | खलु | निश्रय，निषेष |
| अह | पूजा，आदूर＇ | ， | वाक्य। लक्षार में |
| एव | निश्वय，अनिश्वय | किल | वार्ता，अलीक |
| एवम् | ऐसा | अथो अथ | मझ্গल，अनन्तर， |
|  | निश्वय，सम्भावना |  | आएम्भ，प्रश्व，अधि－ |
| ₹श्षव्व | निरन्तर，साथ |  | कार，प्रतिश्ञा，समु－ |
| युगपत् | एक काल में |  | च्चय कात्र्ट्यर्य । |
| भूयस | बहुधा，अधिकता | सुस्大亏 | अच्छा |
| कूपत，，सूपत् | प्रश्न，प्रशांसा，अच्छा | स्म गत | वीतना，पादपूरण |
| कुचित् नेत्व | बाहुल्य या प्रश्रांसा， | अदइ | आर्म्भ，निन्द्धा |
|  | शक्षा，निषेध，विंनाए | ＊उ पसर्ग－－च्वर，विस－ | हिंसा |
|  | समुच्चय | क्ति इनके समान |  |
| चेत्र | यदि | दिखाई देने वाले |  |
| चण | जो | शब्द अब्यूय है। |  |
| कचिए | पृ्यश्न क्गा， | अवदत्तम् | दिया हुआ |
| किक्षित | कुछ | अहंयु： | अहंकारवान् |
| य习 | आश्वर्य，अनिश्रित， | अस्तिक्षीट। | दूध जिसमें रहे वह |
|  | निन्दा，अक्षया । | 年 | सम्बोधन，विक्षेप， |
| नह | － |  | निषेध |
| हन्त | हषं，विषाद，वा़्या－ | ข17 | वाक्य एवं स्मरणार्थ |
|  | रम्भ，द्या | \＆ | सम्बोधन，निन्दा |
| माकि，माकिम्， | नही |  | विस्मय |
| नकि：नकिमू， |  | ई，उ，क，औ，औ | सम्बोधन वाचक |
| माढ़ नज़ | नहीं | पशु | सरल，अच्छा |


| (७) अब्यय | (0) आाषार्थ | (C) अव्कांप | (c) आाष्षर्थ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| धुकम् | शोघता | विषु | नानार्थाक, सर्वत्र, |
| यथाकथाच | अनादर, किसी |  | जहांतएं |
|  | प्रकार | एकपदे | अकस्माव, एक समय |
| पाट् | सम्बोधन | युष | दोष, निन्दा |
| अङ, ए, हे, यो अये | सम्बोधनार्थंक | अात | इसमें |
| घ | हिंसा, प्रतिकूलता, पादपर्ति, सम्बोधन |  |  |

चादिं मी अव्वृति गण है इनको छोड़कर भी निपात है। स्वरादि में के कुछ शबब्द यंहां पुनः आये हैं वे स्वशर्थ है-निपात का अदि उदन्त होता है। निपाता आधुद्धाश्तः।

## ४४९ तद्धितश्षासर्वावभक्तिः १1१।३८।

यस्मात् सर्वा विभक्किर्नोतपघ्यते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात् । परिगणनं कर्तठ्यम्। तसिलाद्यः प्राक् पाशपः। शस्प्रभृतयः प्राक् समास।न्ते भ्य:। अम्। आम्। कृत्वोऽर्थाः। तसिवती। नानानाविति। तेनेह न। पचतिकल्पम्। पचतिरुपम्।

तद्धितान्त जो शब्द, उनमें से जिनके पश्धाव सब विभक्तियां नहीं लगती उनकी अन्ययसंश्रा होती है। अव्ययसंज़क तद्धितान्त कौन से इसकी गिनती करनी चाएिए अन्यया दोष होगा। "पश्वम्यास्तसिल्"। ५ाइ। से लेकर याध्ये पाइप्। ५ाई।४₹ इसके पूर्व सून्न तक। "वल्ल्पार्थाउछस्" ५।ชा४२ यांां से लेकर समासान्तः। छा४ा६८ एसके पूर्व सूत्र तक। अमु चं छन्दसि।
 ने कृत्वसुच्' ५ा૪ا२७ से विहित कृत्वसुच् तदर्थक सुच् 1 तेनैकदिक्, तसिश्ष से विर्धायमान तसि, ‘तेन तुल्यम्' से विहित बतिप्रत्यय, 'विनज्न्याम्' से विहित ना एवं नान इन्प्रत्यय जिनके अन्त में रहे उनकी अन्यय संक्ञा होती है। हसके बडार हपदसमातौ फाइह७ से विहिए कल्पप् प्रत्ययान्त को एवं प्रशंसायां रूपप् ४। इहई ते विरित रूपप् प्रत्ययान्त की अव्यय्य संख्या न हुई। इनकी ठ्याषृत्ति परिगणन का मुल्य फण है पचतिकल्पम् $=$ कचा पकाता है। पचतिरूपन् $=$ अच्छा पाक करता है ।

## ४५० कुन्मेजन्तः १११।३९।

## कृदू यो मान्त एजन्तश्ञ तदन्तमन्ययं स्यात् । स्मारं स्मारम्। जीवसे। पिबधयै।

धातु के अधिकार में विहित 'कृदतिए्' सूत्र से कृत्संश्रक प्रत्यय मकारान्त तथा ए ऐ ओ औ वे वर्ण अन्त में जिनके है उनकी अव्यय संश्ञा होती है। स्मृ धानु से णभुण् (अम्) वृद्धि समाऱम् द्वित्व से स्मारम् स्मारम्, कृत्पत्यय णमुल् मान्त है, तदन्त की अन्यय संश्रा हुई। वैदिक एकारान्त 'जीवसे' यहां असेन् प्रत्यय है, अ से एकारान्त है, जीवसे की अन्यय संश्ञा हुई। पीने के निमित्त अर्ध में पा से शाध्यै प्रत्यय है पा को पिवादेश से पिवध्ये एकारान्त की अव्यय संशा हुर्ये।

## 8५? कवातोस्तुन्कसुनः १ $1918 \circ 1$

## एतदन्तमव्ययं स्यात्। कृत्वा। डदितोः। बिसृप:।

क्वा ( त्वा) तोसुन् ( तोस्) कसुन् ( अस्) इन प्रत्ययान्त शब्दों की मी अव्यय संश। होती है। कृत्वा (गतः)। उदितो: = उदय पाने को यहां तोसुन् प्रत्यय है। जाने के लिए अर्थ में ‘विसृपः’ यहां कसुन् प्रत्यय है।

## ४५२ अव्ययीभावश्य १1?1४? <br> अधिहरि।

अन्ययीभाव समास की मी अन्यय संज्ञा होती है।
वास्तविक अन्यय नहां, किन्तु अन्यय की तरह होने से अन्ययीभाव में अन्ययत्व का अध्यास $=$ आरोप है। 'अन्यस्मिन् अन्यधर्मावभासोडथ्यास्’ इसी लिए अन्ययीभाव में चिवपत्यय अभूत्त तद्रावार्थक है, जो सम्भव नहीं जिसमें उसकी सम्भात्वना करना। हरौ हि ( ₹) अधि यहां विभक्त्यर्य अधिकरण अर्थ का वाचक अधि है, 'अन्ययम्' सून्न से विभन्यर्थ में अन्ययीभाव समास है हरौ घति अधिहरि = हरि में । अव्यय संज्ञा से विभक्ति कुक् ।

## ४५३ अन्ययादापसुप: २1४।टश।

अन्ययादू विहितस्याप: सुपस्य तुक् स्यात्। तत्र शालायम्। विहितविशेषणान्नेह्। अत्युचैसौ। अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न गौणे। आवूपहणं ठयर्थम्, अलिझःवात्।

> सद्वशं त्रिषु लिझेषु सर्वासु च विभर्तिषु ।
> बचनेषु च सर्वैपु यन्न वेत्ति दबन्यम् ।।

## इति श्रुतिर्लिङ्ञकारकसंख्याड़्रावापरा।

वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरूपसर्गयों।
आपश्च्रैव हलन्तानां यथा बाचा निशा दिशा ।।
वगांहः। अवगाहः । पिधानम् । अपिधानम् ।
\% इत्यव्ययानि $\%$
अव्यय से विरित आप् या उुप् उसका लोप होता हैं। तत्र शालायाम्। यहां शाला अर्थ तत्र का ही है तत्र से सप्रमी एवं टाप् आया था उसका इसने डुक् किया, अतः तत्र के बाद सप्तमी का अवण न रहा एवं तन से टाप् जो आया था उसका भी श्रवण न रहा ।

उचत्व विश्शिष्ट स्थान को अतिकमण करने वाले दोनों इस अर्थ में अत्युधैस् है। उससे औ प्रत्यय है, वह उचैस् अन्यय से विएित नहीं है। अन्युज्चैस् ्से विहित है किन्तु अन्य्युच्च् अव्यय नहीं है । अतः विभक्ति का लुक् न हुआ। यधपि 'येन विधिः' से तदन्त विधि से अव्ययान्त से विह्ति है किन्तु वह तदन्त विधि अन्ययाथे विशेपणी भूत रहै अर्थाव अन्ययार्ध में विशेषण रहे वहां तदन्त प्रिषि नहीं छोती है। सूत्र में धाव् महण न्यर्थ है अन्ययार्थ लिक्नान्वयी नहीं है।

अर्षाव समवाय सम्बन्ध से लिक्ञार्थ अव्ययार्थ में प्रकारतया भासमान नहीं है। अतः अव्यय से टाप् नहीं होता तब तत्र में केवल ससमी का लुक् मात्र ही अठ्यय संज्ञा का प्रयोजन है ।

तीनों लिक्न में समान रहे, सर्वविभक्त्यन्त में समान रूप रहे, एक वचनादि तीनों वचनों में समान रूप रहें, एवं ‘थे न वियन्ति = भिन्नभिन्नविकारान् = लिद्न-क्रिया-कारकप्रयोज्यान् न प्राप्नुवन्ति तानि अ०्ययानि' अर्थात लिद्न-क्रिया-एवं कारक पयुक्त अनेक विभिज्न रूप्रविकारों से रहित जो शब्द स्वरूप हो उनकी अव्यय संश्ञा होती है। संश्रिनिष्ठ अनेकत्व संज़ाँ में आारोपित है।

शब्दों में यह स्वाभाविक नियम है कुछ शब्द पूर्वोक विकारों को ग्राप्त करते हैं, कुछ नहीं जो उन विकारों के प्राप्त करें वे अष्यय नहीं है। इस लिए भाष्यकार ने कहा है कि "अलिक्ञता, असंख्यता" यह अन्यय लक्ष्षण वाचनिक नहीं है किन्तु यह स्वाभाविक है। यह सार्थंक संश्ञा है।

पं० शी बा० कृ० पश्वोलि विरचित रत्नप्रभा में अन्यय प्रकरण समाप्त ।

```
nnsigitmogevim
```


## अथ स्रीप्रत्ययप्रकरणम् १\%

##  <br> अधिकारोडयं समर्थानामिति याबत्।

तोन गुण्णों से वुक्त पदार्य है, सख्व गुण की अधिकता जहां रहे एवं अन्य दो गुणों की न्यूलता
 नपुसकत्व कहते है। उन = पुंस्व-कीत्व-नपुंसकत्व धर्मों से युक्त शब्दों को पुंदिन-बीलिकनपुंसक बिन्न कहते हैं। गुण स्वस्व लिद्ध का द्रव्य में समवाय सम्बन्ब से अन्बय है, गुण एवं गुणी का नित्य समवाय सम्बन्ध है। पदार्थनान्र में सभी लिद्ध है, अंत एव तट शु्द तीनों लिन्म में
 नियासक है। घतः किज्न ज्ञानार्थ सूत्र निर्माण अनावक्यक है यह भगवान् भाण्यकार कहते

 झीव्वे घोल्ये टानादि होते हैं। बी प्रत्ययों को लिक्भ वाचकता नहा है, वाचक तो उनके मत में प्रतिपदिक ही है सी प्रत्यय घोतक है $=$ समीपस्य पद में रहने वाली शक्ति ( वृधि) का
 अनुकरण करने वाला पुरष में वह लक्ष़ण अतिव्यासि से युक्त है, एवं अचेतन 'खक्ष’’ आदि में अन्यात्ते है।

यह अधिकार सून्च है, ‘समर्थानां भथमाद्वा’ सूः से पूर्व तक इसका अधिकार हैं, यहां मर्यादा है, अभिविधि नरीं हैं।

## $84 ५$ अजाघ्यतक्षाप् 81 ? 181

अजादी़ामकारान्तस्थ च वाच्यं यत् ख्लीवंं तत्र घीतिये टाप् स्यात्। अजाद्युक्तिर्ऊीपो खीषग्र बाधनाय। अजा। अतः-खट़्वा। अजाड़िसः स्रित्वस्य विशेषणन्नेक्ट, पक्षाजी। अत्र हि समासार्थसमाहारनिष्ठं ब्रीवम्। अजा। एडका अभ्वा । चटका । मूषिका । एपु जातिलक्षणो बीष् प्रात्रः। बाला, चत्सा, होढा, मन्द्रा, विलाता, एष ‘वयसि प्रथने’ इति क्षीप् प्रभ्तः।

अज है अादि में जिनके वैसे शब्द, एवं हरब अकारान्त शब्दों का वान्य जो स्रीव्व वह घोत्य रहने हाप् प्रत्यय होता है । वस्तुतः घीव्व घोंत्य रहे वहां अजादि रूप प्रातिपदिक से रवं अकारान्त प्रातिपदिक से cाप़ होता है। पत्यय विधान में पज्ञाम्यन्त निर्देश उचित है। अजादिगण परित शब्द घकारार्त है, अदन्ताव से ही टाप् होता सूँ में अजादि गहण बाषक बाधनार्थ है। अदन्त निमिम्तक हाप् को 'जातेरसीविषयाइं' बीच् प्राप्त है अज बादि में एवं बस्स आदि में 'वयसि प्रथमे' से बोप् भ्राप्त है श्नको बाय कर टाप् की प्रशृत्ति के लिए सूष्व में विशेष बचन अजादि कहा है।

पा्बानाम् धजानाम् समाहार: यां $=$ पांच बकरों का समूह अर्ष में "तदितार्योन्तरपदे" से



यहां शक्षा होती है कि बीप् को वाष कर टाप् क्यों नहीं हुधा ?, समासार्य समाहार वाच्य
 सम्बन्ध से जहां सीत्विव्व की शक्ति से प्रतीति रहे, वहां टाप् होता है।

स्वीत्व अजादि में विशोषणता बन्बित है, अज से टाप् यहां टकार पकार इव संख़क है केवल आकार श्रूयमाण रहता है। दोर्ष से लजा। यहां अजत्व जाति विशिष्ट व्यक्ति का वाचनुं होने से हीप् प्राप्तथा उसको बाध कर टाप्तु हुआा है। बकरी को अजा कहते हैं। एडक, से टाप् एडका $=$ मेषी ( स० को० $२$ का० $९$ व० $)$, अश्षा $=$ घोडी $=$ वडवा। चटका $=$ करविद्धपत्नी। मूषिका = चूही। इनमें बीप् को बाष्ष कर टाप्। वयोवाचक-बाला = कन्या, १६ वर्ष पूर्व की कन्या। वत्सा = पुर्ती। होटा, मन्दा विलाता वे किस वयोवचन है, वह कोशादि से अज्ञात है, सामान्यतः वयोवाचक होने से यहां प्रथम बयोवच्कक मान कर छीप् को बाथ कर टाप् हुआ है।
\% संभर्तार्जनशणपिण्डेन्य: फलात् \%। संफला, सबफला। ख्यापोरिति हस्व:। सद्व्काण्डम्रान्तशतै के च्य: पुष्पात् \%। सत्युष्पा, प्राक्रुष्पा, प्रत्यकूपुषप। ₹ इू़ा चामहत्पूर्ष जातिः $\%$ पुंयोगे तु इहूरी। अमहत्पूर्वा किम् ?, सहाइूदी। छुख्वा, चष्णिहा, देबविशा, ज्येष्धा, कनिध्धा। \% मध्यमेति पुंयोगेऽपि $\%$ कोकिला जातावपि $\%$ मूलाननः $\%$ अमूल। ॠन्नेभ्यो जीप्। कर्नी। दुण्डिनी।

सम्, अस्रा, अजिन, र्ञाण, एवं पिण्ड शब्द से पर जो फलवाचक फल उससे सीत्व घोत्य रहे बहां टाप् होता है । 'षाककरण्ण' सूत्न का यह अपवाद है। संफला = बोषधि वाचक हैं, अथना समृद्ध फलबती नगरी आदि का मी वाचक है ।

भस्ता फल से टाप् यहों संच्चा छोने से पूर्वपद्र के आकार का हरव धकार भस्तफला = भाथी । सत, अब्च, काण्ड, भान्त शात एक इन शब्द है पूर्व में जिसको ऐसा जो पुष्य शब्द तदान्त स्रीचाचक से टाप् प्रत्यय होता है। वियमान पुर्ण्णो हे युक्त को सत्पुण्प टाप् सत्पुष्पा कहते हैं। प्राक्पुष्पा= पूर्वकाल में पुष्प थे, सम्प्रति नहीं यह अर्थ है। पथिमदेशोन्रव पुष्प युक्त को प्रत्यक्ुप्पा कहते हैं। यहां सम्बे के दो उदाहरण एस लिए दिये गये हैं $P_{i}$ 'सत्पाற्' वार्तिक में पढा था, उसका खण्डनार्थ यह यत्न है, किसी उपसर्ग पुर्वक अब्बु का ग्रहण यहां इट्ट है। इसी प्रकार काण्डपुष्पा, शातपुष्पा, एकपुष्पा रूप होते हैं।

- यहां वाक्यन्र्य है १-शूदा, २-अमहत्पूर्वा, ₹-जातिः। १-खा़ झब्द लत्वविशिष्टार्थ वाचक रहे तब उससे टाप् होता है। २-मइतपूर्व शबवाचक शूद्र शब्द से टाप् नहीं होता है। पूर्व योग हुय जाति वाचक शब्द से ही टाप् करते हैं-अर्याव्-शूद्व जाति विशिष्ट वाचकात् शूनू शब्दान्ताव महत्पूर्व रहिताव टाप् 1 शूद्रव्व जाति से युक्त पुरूष ने अशुदा कन्या से वियाह असवर्ण किया है वहां उस ख्री में वास्तविक शूद्रख्व नहीं है, पुर्षयोग से अध्यस्त है ऐसे स्थल में ‘पुंयोगात' सूत्र से डोष् होता है रूदूरी। यहां वातिकार्ष में धनारोपित रदूरत्व जाति दिशिष्टात् यह संकोच करना आवश्यक है।
'समासप्रत्वयविधौ प्रतिषेधः' से यहां टाप्रूप अत्यय विधान है अतः तदन्तविधि नहीं छनेने पर केवल शूदू से ही टाप्र प्राप्त है, महाशद्र से अप्राप्त है, पुनः वार्तिक में अमहवपूर्व अहण क्यों किया ?, वह व्यर्य होकर गापन करता है कि 'प्रत्ययविधी' तदन्तविधि निषेध में प्रत्यय स्रीप्रत्बय मिन्न लेना, अर्घात् ब्रोमत्यय में तदन्तविधि छोती है। महाइद्र शब्द आभीरत्व
 जाति विरिए का वाचक होने से तदन्तविधि से ज्ञाष टाप् का निषिधर्ध वातिंक में 'अमहत्पूर्व' सार्थंक है । टाप् निषेष करने पर जाति उक्ष्षण हीप् उुआ। समुदाय रक्ति एवं अवयव शक्ति दोनों जहां रहे वहां निषेध की प्रदृन्ति है, केवल अवयन शत्ति रहे वहां राप् होता ही है यथा-चद्रा। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न कन्या को उघा कहते हैं, यह अनुलोम सक्रू है, क्योंकि पुरुष उच्चजाति का पवं लो निम्न जाति की है। उस उग्रा में जाहाण से उत्वासन्तति में आभीरत्व जाति रहती है। यहां भाभीरो महान्दूरी है। झररीर से मोटी शूदा यहां 'महाइझूदी’ यहीं होता है : वस्तुतः समासादिस्पलो में संुदायरात्तिपक्षतिद्धान्त सिद्ध है, अवयव राक्ति पक्ष का त्याग है।

> "समासे खलु भिन्नैव शाक्तिर्पछ्फजशब्दबत्
> बहूनां वृत्तिधर्माणां बचनैरेव साधने
> स्यान्महत् गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आभ्रितः $1 "$

अतः अवयव इक्ति से प्राम्ष टापू को रोकने के लिए अमझत्पूर्व की अनावश्यकता ही है। तदन्तविधि जापक ‘अनुपस्जर्जाइ’ अधिकार है। अतः ख्रीप्रत्यय विषोयमान स्यलों में तदन्तविधि होगी ही, प्तदर्थ ‘‘मइएव पूर्वा’ अनाब₹सक है।

पंयोग रहे या न रहे सर्वृत्बती वाचक ज्येष आदि से टाप् होता है। ज्येहंववती ज्येघा। प्रंयोग से आरोपित ज्पेष्वृ है तो भी गोण भुख्य न्याय की स्रोव्वनिमिन्तक का कार्यों में अपृत्ति ही है। बास्तविक ज्येछत्व में भी ज्येछा होता है। वास्तविक कनिष्व्व (अृ्पव्व) सी वाचक में रहे या पुंयोग से आरोपित रहे उभयत्र टाप् कनिघा = अवर्धा कृत न्यूना। मध्यमत्व विशिएा या आरोपित मध्यमत्व विरिशा मध्यमा यहां याप् हुआ है। कोकिलन्व जाति से युक्त बी यहां टाप् कोकिला, यहां जातिलक्ष्षा हीप् नहीं होता है हीपू का बाषक टाप् है।

* नज् से पर मूल शब्द रहे वहां हीष् नहीं होता है स्रीत्वे धोत्ये। यह वा० 'पाककणण’ सूत्र पर पठित है, प्राप्त होष् का निषेषक है, अमूल = नहीं है मूल जिसका ऐसी ओषधि विरेष को कहते हैं। यह सूत्र ‘कनेंभ्ये’ प्रथम घसक्न से आ चुका है किन्नु प्रफरण में मुख्य यह है एतावता इसका उपन्यास है। । बी वाचक ऋकारान्त एं नान्त सर्द्धो से बीप् होता है। कार्यकारिका या
 एवं गुण से कर्वे हीप् ( ई) यण् कर्नं। द्रण्ड संयोगवती शाला इस अर्थ में षहुयन्त दण्ड शब्द्द से इन् प्त्यय विभक्ति लोप भसंशा अकार लोप ल्री दणिड्न् से ईकार दण्डिनी।


## ४५६ उगितथ ४1?६।

उगिद़न्तात् प्रातिपदिकात् ख्यियां डीप् स्यात्। पचन्ती। सवन्ती। शपश्यनोरिति नुम । उगिदचामिति सूत्रेजज्महण्णेन धातोग्येदुगिक्कार्य अर्घय्घतेरेरेति नियम्यते । तेनेह् न-उखास्तत् । किप्। अन्निदिताभिति नलोपः। पर्णध्वत्। अब्रतेस्त्तु स्याढ़ेव । पाची । पर्तीची।

उगित हैं अन्त में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से हीप् होता है। यहां उगिदन्त तदन्त प्रतिपदिक से भी हीप् होता है, कहीं वास्तविक, कहीं व्यपदेशिवद्राव से आरोपित उगिदन्तान्त का ग्रहण करना चाहिये। शातृ का अव् उगित् है तदन्त पचत्, भवत्, उगिदन्त हैं परमपचत्, परमभवत्, उगिदन्तान्त है, केबल पचत् में वह्य व्यपदेशिबद्राव लम्य है। वस्तुतः यहां तदादि

विधि नहीं है अतः उगिद्दन्त से ही कार्य निर्वाह होता है। पचत् से ईकार, नुम् = पचन्त्र $=$ वर्तमान काल में रसोई बनाने वाली स्री। भवत् ई, नुम् भवन्ती =व० का० में उत्पन्न कन्या। बडुली से भूमि में गिरी हुई लपसी (गुजरात में कंसार कहते) इस अर्थ का वाचक यहां उखास्त्र शब्द है, उगित् प्रातिपदिक भी है, हीप् क्यों नहीं हुआ ?, एवं पत्तियों को गिराने वाली सी इस अर्थ में पर्णधवत् से भी हीप् क्यों नहीं हुआा ?, 'उगिदचाम्' सूत्र में अब्वु उगित है ही, केवल उगित् कहने से नुम् अब्य् को भी होता, पुनः उसमें अब्बुम्रहण व्यर्य होकर नियमार्थ है कि-धातु को उवित्र्ययुक्त कार्य हो तों अब्द्ध को ही, (यह नियम नलोपी अब्बु परक है) अतः यहां दोनों पूर्वांक्त उदाहरणों में हीप् न हुआ, उखा पूर्वक स्रंस् को किन् अनिदितां से नलोप ‘वसुस्रंसु’ से दकारादेश चर्श्व उखास्त्रत्। पर्णध्वव।

दिशावाचक घाच् से हीप् होकर यदां नलोपी अच्त् उगितश्र से हीप् हुआ-प्राची। एवं प्रतीची ।

## 8 ४9 वनो र च ४ا?ज1

बन्नन्वत्त् तदन्ताच प्रातिपदिकात् खियां डीप् स्यादू रश्यान्तादेशः । वन्निति क्विप-कनिब्-वनिषां सामान्यम्रह्णम् । प्रत्ययमहखो यस्मात्स विहितस्तदादेस्तद्न्तस्य महणम्। तेन प्रातिपदिकविशेषणान्तदन्तमपि लम्यते। सुत्वानमतिक्रान्ता अतिसुत्वरी। अतिधीवरी। शर्बरी। \% वनो न हश इति वक्तउयम छ। हशन्ताद्ध धातो विंहितो यो वन् तदन्तात् तदन्तान्ताच प्रातिपदिकात् कीप् रश्न नेत्यर्थः। 'ओण अपनयने' वनिप्, विड्बनोरियात्वम्। अवावा झाह्मणी। राजयुঞ्वा। छ बहुवीहींतौ का \&। बहुधीवरी। पच्ते टाप् वद्यते ।

सूत्र में अनुबन्ध रहित वन् मात्र का निदेदेश बन् पटित सर्व भ्त्ययों का गहणाथं है। वन् प्रत्यय बोषक है। प्रत्यय का जहां उदेशय विधया प्रहण रहे वहां परिभाषा से तदादिरूप विशेख्यांश की उपस्थिति होती है, หन्यय की 'येन विधि:' से विरेषणसंश्रा होने से तदन्तविधि रूप संजी चेन विधि से घाष हैं उस अंश की परिभाषा अनुवादक है। तदादि अंश परिभाषा का अपूर्व (नबीन) है।

शन अंशाद्वय युक्त प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से तदादि विशेष्यक एवं वन् विशोषण यहां तदन्त विधि हुई-वन्नन्ततदादि, अधिकार प्राप्त प्रतिपदिक का वन्नन्ततदादि विशेषण है, प्रातिपदिक विशेष्य है येन विधिः से पुनः तदन्त विधि से बनन्ततदाघन्त प्रातिपदिक से खीत्वयोत्य रहै वहां छीप् प्रत्यय होता है, एवं वन् के अन्त को र आदेश होता है।
₹नान करने वाले को अतिकमण करने वाली सी इस अर्थ में द्वितीयातत्पुरुष अतिसुत्वन् से हीप् रेफादेशा से अतिसुत्वर्वी। धारण करने वाले को अतिक्कमण करने वाली खी अतिधीवन् से छीप् रेफादेश अतिधीवरी। दुःख का नाश करने वाली रात्रि को शर्वरी कहते हैं, हिंसार्थक शृ से वनिप् गुण शार्वन् से ङीप् रेफादेशो शर्वरी, यहां शार्वन् वनन्ततदादि है उसमें व्यपदेशिवद्धाव से बनन्तनदघघन्तत्व का आरोप किया है।

यहां हीप् सिद्ध का यह सूत्र अनुवादक है केवल रभाव ही विधेय है। हशन्त धातु से विहित जो वन् तदन्त तढादि वह है भन्त में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से हीप एवं रेफादेश नहीं होता है । दूर करने वाली इसमें ओण् से बन् यहां होप् का निषिध हुआ 'विड्वनोो:' से णकार को आकारादेश ओ को अव् ्यदेश अवावन् का प्रा० ए० व० में अवावा। भूत्त काल में राजा

को युद्ध कराने वाली एतददर्थक राजयुष्वन् से णीप्, र का निधेष से राजयुध्वा खी। अनेक धारण करने वाले पुरुष्षों से युक्त नगरी यहां बछुमीहि समास है, वां होप् एवं रादेश की प्रवृत्ति विकल्प से होती है हीप् एवं रादेश पक्ष में बहुरीवरी। पक्ष में प्र० में बहुरीवा, बहुधीवानौ। हाप् पक्ष में बहुधीवे। तीन रूप होते हैं। द्विकचन में टाप् एवं उसका अभाव से रुप ज्ञान स्पष्ट छोते हैं। एकवचन में नहीं।

## 8५८ पादोरन्यतरस्याम्य ४1?1く।

## पाच्छछब्द: कृतसमासान्तस्तद्न्तास्पातिपदिकात्त् हीज्त् वा स्चात् । द्विपद़ी।

## द्विपाद्।

कृत समासान्त जो पाद् शब्द वह है चन्त में जिसको ऐसा सीवानक भातिपदिक से बीप् विकल्प से होता है। अनेकाधंक पाद शब्द है-? कोक के चतुर्थौश पाद, २—चरण में पाद,
 अर्थ का वाचक कृतसमासान्त का ही महण करना है, अतः अर्षाधिकार के अनुरोध से यहां भी क्रतसमासान्त का ही ग्रहण होता है, यही पाद् की अनुकृत्ति उन्तर सून्य में है, "न हि सर्पन्ती गोधा अश्रे गत्वा अहि र्भवति"।

इस न्याय से जो अर्थ पाद् का वही उत्तर में। दौ है चरण जिस्सका ऐसी सी अर्थ में समास कर "संख्यासूपूर्वस्य" से ट्र के बाद का अकार का लोप ऐोकर द्विपाद् बना है। अभावरप लोप को समास चरम अवयवत्व हूप समासान्तत्व कोप के स्थानी अकार में स्थित का लोप में आराप है। दिपाद् से बीप्, असंश़ा, 'पादः पव' से पद् आदेशा दिपदी। पक्ष में द्रिपाट् दिपाद्।

## ४५९ टावृचि ४। १19।

चचि वाच्यायां पादान्ताद्रपू स्यात्। द्विपदा ซक्।। एकपढा। न षटूस्वखादिभ्यः । पश्च । चतस्तः। पंखेत्यन्न नलोपे कृतेडपि षणान्ता षडिति षट्संजां पति नलोपः सुपूस्वरेति नलोपस्यासिद्वान्न षट्स्वख्बादिभ्य इति न टाप्।

ॠक् अर्थ में पाद शब्दान्त प्रतिपादिक से टाप् प्रत्यय्य होता है। टापू से द्विपदा ॠक्। एकपदा ॠक् 1 पद शब्द समानार्थक पद शब्द्ध भी है । पक्वत्व संख्या घिशिए संल्येय साड़ी अर्थ में पश्षन् से जस् का लुक् नलोप यहां असिद्ध है अतः षट् संज्ञा कर 'न षट्स्वस्तादिम्यः? से निषेध से टाप् न हुआ । संत्रा विधान में 'न लोपः सुप्' की प्रवृष्ति होती है ।

वस्तुतः यथोहेश पक्ष्ष में पश्वन् की पूर्वजात षट् संश़ा नलोप के बाद् अवरिष्ट ' $\square$ व' में है ही अतः निषेष से टाप् नहीं यहो समावान ठीक है। न छोप असिद्ध कर षट् संश्ञा सम्प्रति करना यह्इ अत्यन्त अनुचित है। 'न लोपः सुपस्वर' में संश्ञा पद से धिसंश्ना का ही ग्रहण होता है, अन्योन्याभ्रय दोष ग्रस्त 'दत्तदण्डिनौ' 'दण्डिदत्तौ' उदाहरण पर भाष्य के प्रामाण्य से। अतः 'संशाविधौ' में षट् संशा नहीं ली जाती है। अथवा भूतपूर्व षट्त्व के आरोप में भाष्य भी प्रमाण है 'न षटू' पर कहा है कि खीलिद्न में जो जो भात है उन उनका निषेधक है पश्च में केचल टाप् प्राप्त है, अन्यन सर्वंग हीप् ही प्राप्त है, यदू यद् शब्द के अक्षरस्वारस्य से टाप् का भी यह निषेषक है बह कब संभव है भूतपूर्व षट्त्वारोप से ही।

## 8६० मन: 81?19?1

## मनन्तान्न ङीप् । सीमा सीमानौ।

मनन्तदादि तदन्त प्रातिपदिक से लीत्व घोत्य रहं वहां ऊीप् नहीं होता है । यहां भी दो तदन्तविधि, मनन्ततदादि प्रातिपदिक का विशेषण है, पुनः तदन्तविधि होती हैं। सामन्त से 'ऊन्नेन्यो बीप्' प्राप्त था वह न हुआ। सीमा सीमानौ। अतिसीमन् यहां भी हीप् निषेष हुथा-अतिसीमा। अतिसीमानौ।

## 8६? अनो बद्युजीहें 81११?२।

## अनन्ताद्द बहुन्रीहे ने कीप्। बहुयन्वा। बहुयन्वानौ।

अनेक याग करने वाले जिस नगरी में रहे उस नगरी को बहुयज्वा कहते हैं।

## 

## सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां हाब् वा स्यात्।

अनन्त। एवं मन्नन्त खष्दों को विकर्प से बप् होता है दामन् से ठाप् टिलोप दामा। सीमा औौ में दाम । सामे । डाप् के अभाव पक्ष में दामानौ, सीमानौ ।

दामन् शब्द खीलिक्न एवं नपुंसक लिक्क है। पुछिक्न नहीं है कोषकार के मत से। बहुयज्वन् से डाप् टिल्लाप बहुयज्वा, द्विवन्चन में बहुयज्वे, बहुयज्वानौ।

## 8 हु अन उपधालोषिनोडन्यतरस्याम् 81?12८1

अनन्ताद्ध बहुgींहेरुपधालोपिनो वा ङीप् स्यात्। पच्ते टापूत्निषेधौ। बहुराझी। बहुरुराजे। बहुराइ्यौ बहुराजानौ।

उपधा लोपी जो अन्नन्त बहुर्नाहि उससे विकल्प बीप् होता है। पक्ष में टाप् होता है। एवं अनो बहु दी़िह: से निषेध मी होता है,। दो विकल्प में तीन रूप होते हैं बहुराशी, यहां हीप्। बहुराइस्थौ यहां विकल्प से बीप् पक्ष में हाप् बहुराजे ढाप् के अभाव में 'धन्' से निषेष बहुराजानौ।

## ४६४ अत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः जा४८।३।४४।

प्रत्थयस्थात् ककारात् पूर्वस्याकारस्येकारः स्यादापि परे स आपू सुपः परो न चेत् । सर्विका। कारिका। अतः किम्, नौका। घत्ययस्थात् किम्, शक्नोतीति शका। असुप: किम्, बहुपरिधाजिका नगरी। कात् कम्, नन्द्ना । पूर्वस्य किम्, परस्य मा भूत्। कटुका। तपरः किम्, राका। आपि किम्, कारकः। \% मामकनरकयो रूपसंख्यानम \%। मामिका। नरान् कायतीति नरिका । \% त्यकूट्यपोश्习习। दाक्षिणाड्यिका। इहत्यिका।

सुप् से पर अस्थित आप् पर में रहते प्रत्यय के ककार से पूर्वस्तित अकार को हकारादेश छोताता है। सवंनाम संखक्स सवे शब्द की टि (अकार) के पूर्व अक्त् (अक्। छोकर सर्वक है उससे टाप् ( आा ) दीध से 'सकंका' यहां हकारादेश अजार को हुआ-सनिंका कारक धा दीध

छकारादेश कारिका। नौका अकार यहां नहीं छकार न हुआ।। शका में प्रत्यय का ककार नहीं है बहवः परिव्राजकाः वरंन्ते यस्यां नगर्य्याम् यहां बहुप्रीहि समास विभक्ति लुक् बहुपरित्राजक से टाप् प्रत्यय है, उुप्त जस् का प्रत्यय लक्ष्षण से यह् टाप् सुप् से पर है इदारादेश न हुआ-बहुपरिघ्राजका नगरी। नन्दना में ककार नहीं है ।

पूर्वर्स्य किम्-कडुक आ दीर्घ से कट्रा, यहां पूर्वग्रहण न करते तो दीर्घ को बाधकर ककार से उत्तर स को हकार होकर यण् से 'कट्डक्या’ न हो अतः पूर्वर्गहण किया है । यद्यपि सवर्ण दीर्घ अन्तरन्न है किन्तु "वार्णादाधं बलीयः" से बहिर्न एकार विधायक शाख्न अब्नाधिकारीय होने से प्रवल है वश्द दीर्ष को बाधकर इकारादेश करेगा अतः पूर्वग्रह्रण की आावइयकता है।

यहां ‘आपि’ सप्रम्यन्त है काव पल्यम्यन्त है पश्रमी परिभाषा 'तरमाव’ सपमी परिभाषा 'तर्मिन्' दोनों के विधियांश की उपस्थित होकर ककार.से अव्यवहित उत्तर एवं भाप् से अठ्यवहित पूर्वं को एकारादेश पूर्वंग्रण के अभाव में होंगा तब "नित्यं कीडाजीविकयोः" निर्देश अनुपपन्न होगा 'जीवक्योः' रूप बनेगा अतः यहां तर्मात् परिभाषा से उत्तरोशा अव्यवहितांश की उपस्थिति न होगी।

फिन्तु ककार समीप अकार आप् से अव्यवहित पूर्वँ रहे उसको इकार होगा, जीवक आा यहां पूर्व उपस्थित ककार समीप अकार को हकार होता है, येन नाव्यवधानम् से ककार आकार दोनों के बीर्चों में ककार मात्र का व्यवधान सह है। कड्ड का में तो ककार पूवेवर्तीं अकार नहीं है अतः दीघं को वाधकर ककारोत्तर अकार को ही एत्व न हो जाय पतदर्ध पूर्वग्यहण आवइयक है।

अप् गहण तो व्यर्थ नहीं है, ‘तिबश्व’ अकच् प्रत्यय घटक ‘भवतकु’ का अ शाब्द से समास कर (अ ध्वाचर 'अ') भवत्क्वा किया यहां वकार को शत्वनिवारणार्थ चरितार्थ है। यदि आप् से पूर्व ककारावधिक पृर्व अकार को ही इत्व में निर्देशादि सहाय से क से पूर्व को ही एत्व करेंगे तो पूर्वग्रहण व्यर्ध ही है।

राश्रिवाचक राका में हस्व अकार नहीं है अतः इकार न हुभा। 'कारकः' यहां आप् नहीं है। मामक एवं नरक को भी आप् पर रहते ककार से पूर्व अकार को हकार होता है। ममेयम् $=$ मामिका । मनुष्यों को शब्द द्वार आधान करे नरिका । त्यगन्त त्यनन्त को ककार से पूर्व आकारस्थानिक अकार को ₹कार होता है आप् पर रहते। दक्षिण दिशा के समीप निवास करने वाली या वहां उत्पन्न छोने वाली अर्थ में त्यक् प्रत्यय यहां है। एह भवा छहत्यिका यहा त्यप् प्रत्यय है।

## $8 ६ ६$ न यासयो: जाइ।४५।

## यत्तद़ोरस्येब्न स्यात् । यका । सका । यकाम् । तकाम् | \% त्यकनझ्च प्रति-

 बेध: \%1 उपत्यका । अधित्यका।यत् तत् शब्द के अकार को छकार नर्ँीं होता है आप् पर रहते । यकद्, तकद् से मु अकारादेश पररूप टाप् दीर्घ प्रत्ययस्थाव से क्कारादेश का इसने निषेध किया। यका। सका। द्वितीया में बकाम्। तकाम्। यहां भी निषेध हुआ। है। त्यकन् प्रत्ययान्त रहें वहां भी ककार पूर्ववती अकार को आप् पर रहते इकारादेश नहीं होता है। उपत्यका, अधित्यका, यहां उप शब्द से एवं अधिशब्द से समीप एवं भारढ़ अर्थ में त्यकन् प्रत्यय है। सर्मीप एवं अरुढ़ स्थान पर्वत का ही रहे। अन्य का नहीं पर्वंत के समीप भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वंत के उपरि भूमि को अधित्यका कहते हैं।
\% आशिषि बुनः न \%। जीविका। सवका। उत्तरपदलोपे न०\%। देवदत्तिका-देवका। ₹ क्षिपकादीनाइ्ध \% क्षिपका। ध्रुवका। कन्यका। चटका $\%$ तारका ज्योतिषि $\%$ । अन्यत्र तारिका। $\approx$ वर्णका तान्तवे $\%$ । अन्यन वर्णिका। छर्त का शकुनौौ प्राचाम $\%$ । उदीचन्तु वर्तिका। अ अष्टका पिटदैनट्ये \%। अष्टिकान्या। $\%$ सूतिकामुत्रिकावृन्दरकाणां वेति वक्रब्यम \%। इह वा अ इतिच्छ्धेद़ः। कात्पूर्वस्याकारादेशो वेस्थर्थः। तेन पुत्चिकाशब्दे ङीन् इकारस्य पच्ते अकारः। अन्यत्रत्वताधनार्थमकारस्यैव पन्त्रेकारः। सूतकेत्यादि ।

आशीरीवाद अर्थ में वतमान नुन् सम्बन्धी ककार से पूर्व अकार को आप् पर रहते इक्षारादेश नहीं होता है। तुम जीवो पवं उत्पन हो ससमें जीवक, भवक से टाप् दीर्ध इकार का निषेध जीवका भवका । उत्तरपद का जहां लोप हो वहां अक के अकार को ₹कारादेश नहीं होता है। देवका यहां उत्तरपद दत्त का लोप है। इत्व न हुआ। न्क्षिपकादिगण पठित श्राद्दों में ककार पूर्व अकार को इकार नहीं होता है। आप् पर रहते। नक्षतार्षक तारका रहे वहां प्कार को प्रतिषेये है। ताराबाचक रहे वहां ‘तारिका’ इकार हुआ।

तनुुओं का समुदाय इस अर्ध में वर्णका। किसी ग्रन्य की व्याल्या करने वाली या स्तोन्रकन्रों यहां वण्णिंका। णुुल् प्रत्ययान्त यह शब्द है। जहां पक्षि बाचक नर्तक शब्द रहे वहां इकार प्राच्चीन भाचायों के मत में नहीं होता है। वर्तका। अन्य मत में वर्तिका। पिट्ट देतकर्म में अस्टा का यहों ₹कार नहीं होता है जिस कर्म में जााहण मोजन करते हैं उसको अष्का कहते हैं। धाठ अध्याय जहां रहें उसमें ‘अहिका’ होता है। यहां कन् प्रत्यय है। सूत्तिका, पुत्रिका ट्वन्बारक इनको इंव नर्ईं होता हैं विकल्प से अकार आदेश होता है। अकार को अकारविषान इल बाधनार्षक है। पुत्रिका में छोन् के ईकार का हुख करते एकार को अकार विकर्प से पुत्रिका पुर्न्का दो रूप बने हैं। सूतिका, सूतका ।

## ४६६ उदीचासातः स्थाने यकपूर्वयाः जाइ।४६।

यकपूर्वस्य ल्लीप्रच्ययाकारस्य स्थाने योऽकारस्तस्य कात्पूर्वस्येट्द वा स्यादापि। केडण इति ह्रस्वः। आर्यका। अर्यिका। चटकका । चटकिका। अवः किम्, सांकाश्ये भवा साकाशि्यका। यकेति किम्, अश्विका। सीप्रत्ययेति किम, झुरुं चातीति श्रुभंया अज्ञाता शुरमया इति श्रमंयका। \% धार्बन्तन यकोस्तु नित्यम् \% सुनयिका । सुपाकिका ।

य, क, पूर्वक जो खीमत्यय सम्बन्धी अकार उसके स्थान में जो भकार उसके स्थान में विकहप कर के ₹कार होता है आप् पर रहते। आर्य शब्द से टाप् दीर्बांकर आर्या से कमत्यय केकणः से हस्व आयेक से टाप् दीर्घ यहां आकार स्थानिक अकार को विकर्प इकारादेश। आर्थिका, पक्ष में आर्थंका संकाइस से निर्मित नगर इस अर्थ में ग्य प्रत्यय सांकाइय से भवार्थक में बुन्, बुको अक सांकाइय का यहां अकार नहीं अत हत्व नित्य हुआ।

* भात्वन्त यकार या ककार पूर्क स्रीप्त्यय का सम्बन्धी आव स्थानिक अकार को नित्य इकारदेश होता है। अच्छी नीति वाली सुनया से कष्पल्यय केणणः से हरव, नित्य झकार। अच्छा पाक करने वाली सुपाका क, एँख एकार खुपाफिका।


## 

स्वेत्यन्तं लुमृषध्धीकं पदद्। एषासत इट्र वा स्यम्यद। तद़न्तविधिनैव सिद्धे
 सिद्ध । एबा द्वा एतयोस्तु सम्पूर्वयो नेत्वम । अन्तर्वतिर्नी विभक्किसाभित्याडघुप इति प्रतिषेघात् । अनेषका। परमैषका। अद्धके। परमद्धके। स्वशब्दघहणं संझोपसर्जनार्थम्। इह हि भातः स्थाने इन्यनुवृत्तं स्वशब्द्स्यातो विशोषणम्, न तु द्वैषयोरसम्भवात्। नाव्यन्येषामव्यमिचारात्। स्वशब्दस्तु अनुपसर्जनमार्मीयबाची अकजर्जः। अर्थान्तर ठु न ही। संखोपसर्जनीमूतस्त् कप्रत्ययान्तत्वात् अवत्युदाहरणम्। एनम् आत्मीयायां स्विका, परमस्विका इति नित्यये वेत्वम्। निर्भंब्लका निर्भरिका। एघका। एणिका। छृतषत्वनिर्देशाचेह बिकल्प:। एविके। एतिका:। अजका अजिका। ज्ञिका। ज्ञका। द्विके। दूंक। नि:स्वका। लि:स्विका ।
 हो तो भी अाकाए के हरव अकार को विकरेप से इकार होता है तदन्त विधि से नल् पूर्वक को मी
 गौणार्य के निमित्त है। प्रथानार्थ को तो अभाधितपुस्सांच से सिए्⿱⺈ है इकारादेश विकल्प से।
 ( अन्तवीरतिंनी) का म्रव्यय लक्षण से सुप्ते पर आप् है अतः 'असकप:' निपेष लगता है, रस

 परिसाष से ‘व्यद्दादननामः' की प्रवृत्ति के पाले ही सामासिक उुक् हो गया है। फिर विश्रिए से सुप् त्यदाबीधामः से अत्व पररूप करके टाप् होता है। यहां खादि उप् स् पर पर टाप् छोने से आकारस्थानिक अकार को हल्व नहीं होता है।

अभाता एषा एबका न ऐषका 'धनेषका' इसी प्रकार परमेषका, अबके परमदके जानना वारिए। यहां स्वसब्द का ग्रहण संश्रा एवं उपसरंन के निमित्र है। यहां अतत स्थाने की अनुप्रत्ता पूर्व से धाती है। वा स्वझब्द का विशेषण है द्रा एवं एया में ससम्मव के कारण। एवं
 कमत्यय होने पर रससे विकर्प होता है । आानमीय बाचीं अनुपसर्जन स्वशब्द की टिके पूर्व ऊकान् होता है वहां आतः स्यानी अकार नहीं है अतः वहा विकलप से हकारादेश नहीं होता है।

आत्सीय से मिन्तार्ध $=$ शाति धन अर्ध में स्वशाम्द लीलिए नहीं हैं अतः संजा उपसर्जन में टाप् कर के कभष्यय कर हस्व से सकार स्थानिक अकार को विकर्प इत्व होता है। आत्मीचार्धे में स्विका परमस्विका यहां नित्य हल्व है 'निर्मखळा' निर्भ'ज्खिका यहां दो रूप है।
 एशा-पफिका। सूत्र में छकार निनेंशा से एतिके यहां नित्य क्षार, विकल्प से नहीं अजका।


## ४६६ अमाबितपुंस्कान्च ज३।८く।

एतस्माद्र विहितस्यतःः स्थानेडत इद् वा स्यात्। गङ़का। ग््विका। बहुत्रीहे र्भाषितपुंड्कत्वात् ततो विशितस्य नित्यम्। अज्ञाता खट्वा धखट्वि्वका। शौषिके कपि तु विकल्प एव।

अभाषित पुंखक शब्द से विहित जो अंकार उसके स्थान में जो अकार उसके स्थान में इकारा－ देश विकल्प से ऐोता है। यहां विहित शब्द का अध्याहार है। गब शब्द से टाप् दीर्घ， कमत्यय，हु्व ग़क से टाप् दीर्ध विकल्प ₹कार गक्रिका पष्ष में गझका।
＇अविद्यमाना खट्वा यस्स्याः＇इस विग्रह में＂ननोऽसत्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप：＂ इस वारिक से बहुनीहि समास कर विद्धमान रुप उत्तरपद का लोप नल् नकार लोप रोषाद् विभाषा विकल्प होने से कप् का अभाव अखट्वा का आकार का गोजियो：＇से हस्व अखट्व से पुनः टाप् उससे वियक्ति सु स्वार्थ में कप् प्रत्यय विभचित चुक् केऽणः से हस्व अस्खट्वक से टाप् दोरी अखट्वका यहां अखट्व भाषितपुंस्क है उससे ही विहित भाकार है। अभापितपुंस्क खट्व से विहित आप् नहीं अतः यहां हस सूत्र की मृृत्ति नहीं है वैकल्पि इत्व न हुआ यहां। प्रत्यय－ स्थाइ से नित्य इत्व होता है ।

हैषिक कप् पक्ष में समासार्थ विभ् वाक्य में बहुषीटिसमास के पूर्व में ही कप् होता है यहा भाष्य बचन यह है कि＂न तावत् तेषामन्यद् भवति कपं ताव区 प्रतीक्षते तब तक अन्य कार्य नहीं द्वोते हैं वे सब कार्य＝समासादि कप् की प्रतीक्षा करते हैं। कप् होने के वाद ही समासादि कार्य होता है। प्रकृत में ‘न स् खट्वा स् कप्＇क’ पवं समास युगपष् प्रवृत्त हुए। तद्धितान्तवेने प्रातिपदिक संज्ञा होने पर कबन्त प्रातिपदिक है खी प्रत्ययान्त प्रातिपदिक न होने से अखट्वाक का अकार हस्व नहीं है，＇केऽणः से प्राष हस्व का＇न कपि＇से निषेच है। आपोडन्यतरस्याग् से अभाषितपुंस्क खट्व से विहित आप्का हर्व कर कबन्त से टाप् कर अभाषित－ पुंस्क खट्व से विहित साप्का हस्वाकार यहां है अतः विकल्प से इकार एवं ₹कारामाव से अखट्वि का अखट् का रूपह्यय है।

## ४८६९ आदाचार्याणाम ०३।४९।

पूर्वसंत्रविषये अद्द वा स्थात्। गझाका। उक्षपुंस्कात्तु छुज्ञिका।
आचार्यों के मत से अभाषितपुंस्क पातिपदिक से विएित जो आप् ब्सका अकार को अए होता है। गङ टाष्（आ）दीधं，कप्（ क）टाप् क टाप् दीर्ष इस्व इससे धाकार गहाका । पक्ष में गरिका，गउका हप है। भाषितपुंक्रक जुभ्र से टाप् कप् टाप् दोर्षं हस्व यहां नित्य इत्व है। शुज्रिका ।

## 8囚0 अनुपसर्जनात्र 81？1？81

अधिकारोऽयम्，यूनस्तिरिस्थमिष्याज्य। अयमेव लीप्रत्ययेषु तढ़न्तविधिं ज्ञापयति ।

यूनरित सूश्र तक इसका अधिकार है，उन सूर्दों से विरित कार्य अनुसजंन से होता है बह


विधि को झापन = बोधन करता है। इसका विस्तृत विवरण 'बहुवक्ष्यमाणा' पछ्क्ति के विवरण में स्पष्ट होगा।

अनुपसर्जनं चट्टिदाडि तदन्तं यद़ढन्तं आयिपढ़क ततः खियां ङीप् स्यात् । कुरुचरी। उपसर्जनत्वान्नेह- बहुकुकुरूचरा। नडट् नदी । वद्यमाणेत्यत्र टित्त्वात्, डगित्वांच ङीप् प्रासः, यासुटो ङिश्रेन लाश्रयमनुबन्धकार्य नादेशानार्मिति ज्ञापनान्न सवति। इनः शानचः शिश्त्वेन काचिद्नुजन्धकार्यैडयनलिवधाविति निपेधज्ञापनाद्वा।

सौपर्णेयी। ऐन्द्री। औत्सी। ऊरुद्वयसी ऊरुदग्नी। ऊरुमान्नी। पश्वत्तयी। आक्षिकी। लावर्णकी। याद्टशी। इत्वरी। ताच्छीलिके णेडपि। चौरी। ॠनन्स्नन्ईकक् ₹ब्युतरुणतलुनानासुपसंख्यानमूक्ष।। सैणी। पौस्नी। शास्तिकी। आध्यद्रणी। तरुणी। तलुनी।

यहां ‘अनुपसर्जनाळ,’ प्रातिपदिकाए , खियाम्, इनका अधिकार है । टित् का अर्थ टकार की इत संजायुप्त ढ आदि ग्यारह प्रत्यय बोधक है यहां "प्रत्ययघ्रहणे यस्मात्स विहितसतदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्" इस परिभाषा की प्रवृत्ति है, इससे तदादि शान्दरूप विशेष्य की उपस्थित होती है टित् एवं ढादि विशोषण उसके हैं अतः तदन्त विधि होकर टिदन्ततदादि, एवं ढाघन्ततदादि अर्ध होता है।

इनका विशेषण अनुपसर्जन है-अनुपसर्जनं यद्र टिदन्ततदादि एवं अनुपसर्जनं यत् दायन्त तदादि, अनुप:०न सूत्र में श्रूयमाण का ही विशेषण है उसमें प्रमाण यह है कि-"श्रुतानुमितयोः शुतसम्बन्धो बलीयान्" यह्त परिभाषा ही इसके बाद टिदन्ततदादि, एवं ढाधन्ततदादि शनका विशेष्य प्रातिपदिक है। प्रतिपदिक विशेष्यक टिदन्ततदादि विशेषणक एवं दाघन्त तदादि विशेषणक तदन्त विधि कर इसका ही खी रूपार्थ विछेषण है, प्रधान का ही स्रीरूप अर्थ का विशेषण होना उचित है, "पधानाम्रधानयोः प्रधाने कार्घसम्प्रत्ययः" परिभाषा से अब सूचार्थ यह सम्पन्न हुआ-

अनुपसर्जन जो टिदन्त तदादि, एवं ढ $=$ आदि ग्यारहे प्रत्ययान्त तदारि, तदन्त ख्री रूपार्थ में विद्यमान प्रातिपद्रिक ( टिदन्त तदाघन्त, ढाघन्ततदाधन्त' से बीप् प्रत्यय होता है : यहांगुर्देव व पूज्य श्री उपाध्याय जी का कथन है कि टिए तीन प्रकार है-प्रत्यय, धातु एवं प्रातिपदिक टप्रत्यय टिव है । हेट् ्में धातु टित हैं ।'नडट् यहां प्रातिपदिक टित् है। अतः टित् प्रत्ययमात्र बोधक नहीं है, ढै आदि ग्यारह तो केवल प्रन्यय मात्र के बोधक है अतः टित् में प्रत्यय मात्र बोधक के अभाक से तदादि की उपस्थिति नहीं है उपसर्जन प्रातिपदिक स्री में विघमान रहे वहां डीप् यही अर्ध होगा, अन्यत्र पूर्वोंकार्थ ही उचित है। ‘भत्ययय्रहणे’ परिभाषा प्रत्यय मान्र बोधक में ही प्रवृत्त होती है, जो प्रत्यय पवं प्रत्ययेतर बोधक रहे ₹हां हस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं है। अनुपसर्जन डिदन्त का ग्रहण है। एवं अनुपसजंन ढाच्तनतदादि का ग्रहण है

१-टित्रत्यय का उदाहरण-'कुरुणु चरति या सा' कुरदेश में गमन करने वाली इस अर्थ में अध्रिकरण उपपद्ध में रहते गत्यर्थंकचर से 'चरेह:' से ट प्रत्यय होता है। ट् की हत्संजा से अकारमान अवशिह रहता है, प्रत्यय को टिव् सम्पादन का कोई फल नहीं है अवयद में अचरितार्थ अभुपन्ध समुबन का उपकारक है। अतः उपपष्ठ ममासयुक्त कुरूचर में टिश्वका आरोप किया गया

क्वोंकि अधिकरणयुक्त ससुदाय को छोड़ कर टित्व 'चरेष्ट' से अन्यत्र नहीं रहता है, अनुसर्जन एवं स्रीवाचक दोरों कुरुचर है, अतः अनुसर्जन टिदन्त प्रातिपदिक से बीप् होकर असंजा अलोप कुरुचरी धातु रूप टिव् का उदाहरण स्तनंधयी है। यहां 'धेट् पाने’ धातु है। प्रातिपदिक टिए का उदाहरण पचादिगण पठित 'नडट्' यहां हीप् कर अलोप से ‘नदी’ बना।

बहृवः कुरुचराः वर्तन्ते यस्यां नगर्य्याम् सा बहुकुरुचरा = अनेक कुरदेशा में अमण करने वाले पुरुष हैं जिस नगरी में वह्ह नगरी बहुकुखचरा कहीं जाती है। यहां टिदन्त प्रातिपदिकार्थ अन्य पठर्थ नगरी में विशोषण = उपसर्जन है। सतः यहां बीप् न हुआा टाप् हुआा है। यहां स्तियाम् प्रधान का=प्रातिपद्विकार्थ का ही विशेषण है, इसमें ज्ञापक अनुपसर्जनाधिकार है, अन्यथा ख्लीरूपार्थ भाचक यहां कुरुचर नही है वह पुंह्हिक है डीप् की पाप्ति ही नहीं अधिकार व्यर्य अनुपसर्जन होगा, यदि अनुपसर्जन भो प्रधान प्रातिपदिकार्थ का विशोषण होगा तो 'बहुकुरुचरा' पदार्थ तो अनुसर्जन है । अतः अधिकार करने पर मी बीप् दुर्वरर होगा, पुनः वह व्यर्थ होकर छाषन करता है कि अनुस्जन श्रुत डिदारांट का ही विशोषण है,

बहुधीवरी वहां छीप् रादेशार्ध अनुपसर्जनाधिकार व्यर्थ होकर सीप्रत्यय में तदन्त विधि ज्ञापक भी है, जब तक अधिकार सार्थक नहीं होगा तव तक अवान्तर विभबाधाओं को दूर करने के लिए जिन वचर्नों की आवइयकता होगी उन सबको जापन करता है। श-ख्लम्रीत्यय में तदन्त विधि होती है। २—अनुसर्जन श्रुत का विशेषण ही है अन्य का नही, ३—ख्यियाम्, प्रधान प्रातिपदिकार्थ का ही विरोषण है श्रुत का नहीं' "यावता विना यदनुपपनं तत्सर्व तेन जाप्यते" न्याय से। उपसर्जन पदार्घ-इतरार्थनिष्षविशेष्यतानिरूपित प्रकारता प्रयोजकत्वरूप है। अन्य पद के अर्थ में विशेष्यता रहे उस में जो पदार्थ विशेषण रहे उसका प्रयोजक को उपसर्जन कहते हैं। अथवा स्वान्तपर्याप्त शक्ति निरूपकार्थनिष्ठ विरोष्यता निहापित प्रकारता निहुपित ल्बीत्व निष्ठाइवच्छेदक ताप्रयोजक धर्मवत्वमुपसर्जनत्वम्। इसका समन्वय प्रकार प्रथम कह चुके हैं, ‘अतिखट्न्वाय' वहां देखिये।

वचयमाणा इति- मूज् धातु से लट् कर्म में हुभा है, 'सटटः सदा’’ से शानच् आदेश, 'स्यतासी' से स्य विकरण, 'ध्रुदो वचि' से वच्यादेश, कुत्व, सकार को षकारादेश़, 'अाने मुक्' से मुक् आगम, नकार को णकार टाप् दीर्ष-वक्ष्यमाणा। यहां लट्् के स्थान में जायमान श्ञानव् में स्थानिवृत्ति टिच्वंभर्म का 'स्थानिववू' सून्न से आरोप कर टिदन्त प्रातिपदिक अनुपसजंन, एवं खीवाचक होने से ढीप् होकर 'वक्ष्यमाणी' ऐसा रूप क्यों नहीं हुभा ?, एवं 'बहुवक्ष्यमाणा' यहां टिदन्त बक्ष्यमाणा यध्रिि उपसर्जन है अतः इससे हीप् अप्राप्त है तो भी 'उगितश्थ' से हीप् प्रत्यय स्थानिवन्दाव से उगित्व हैं क्यों नहीं हुआ ?, इस शछका के निवारणार्थ समाधान करते हैं कि यहां स्थानिबद्राव नहीं होता है, अल् विधि में स्थानिवद्राव का निषेध 'अनल्विषीं' करता है, स्थानी लकार तद्वृत्ति धर्म टित्व या उगित्च तन्निमित्तक टाप एवं छीप् कार्य वे कर्तण्य रहे वहां स्थानिवद्माव नहीं होता है।

यह कथन तो अनुचित है, 'प्रदाय', 'प्रस्थाय' यहां स्थानिवद्राव से काप्रत्यय वृत्ति किच्व ल्यप् में लाकर 'धुमास्था' से ₹च्व प्राप्त है, उसके निषेधार्थ 'न ब्यपि' सूत्र किया है, वह, 'अनलू विर्षी' से वहां सथानिवद्याव का निषेध से कित्व धर्म नहीं भा सकता तब व्यर्थ सूत्र होंकर जापन करता है कि "अनुवन्धपयुक्त कार्य करने में स्यानिवद्भाव का 'अनल् विधौ' निबेध की प्रवृष्ति नही दोती है। प्रकृत में टित्वाव्, उगित्वात् हीप् उभयन्न क्यों नईीं हुभा।

पुनः समाधान के हिए यत्न यह है कि लिब्ट स्थानिक पदस्मैपद प्रत्यय आगमी को मान कर जायमान आगम $=$ यासुट् में परम्परषा स्यानिदन्द्रव से हिचव धर्माऐप होता ही है तो पुनः यासुट् को आचार्य ने ‘बिच्धे’ सब्द से एित्व बोधन क्यों किया वए व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि"लकाराश्रय अनुबन्ध निमित्तक कार्य आदेशों को नहीं होता है।

वह परसमैपदसंज्ञक प्रत्ययो में छित्व नहीं आवेगा तब यासुट् को टित्त्व वोधन कृतार्थ है। प्रकृत में रटट वृत्ति टिच्व एं उगित्व का आश्रयण शानच् में नह्ञीं है, अतः हीप् अभाप्र है । यह कथन भी उचित नहां है, भाष्यकार ने 'सार्वैधतुक्तम् अपिव' सूत्र में 'अपित्' ऐसा योगविभाग कर 'अपिए' सूत्र में ‘यासुट् पररमैपदानाम’' सूळ्न से बि्ति का अनुकर्षण कर नज् को निषेष परक रख कर परस्परान्वय से 'पित् हिए' न। एवं हित्ट्र पित् न इस व्याख्या-
 स्थिर रह गई है।

पुनः समाषानार्थ यत्न करते हैं कि इनावृत्ति शित्व स्थानिवद्राव से शानच् में थाकर सार्षषातुकादि कार्यं होगें, पुनः शानच् आदेशा में शिद् म्नहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि "भनुपन्षाश्रय कार्य करने में भी कहों कहां। अनल्विधौ" स्थानिवद्धाव का निषेधक है, प्रकृत में स्थानिबद्राव निषेष से हीप् न हृथा। य₹ कथन भी अनुचित है, क्योंकि भाध्यकार ने श्नावृत्ति शिरव शानच् में आ जावेगा, यह मान कर आनच् कर शानच् के शित्व का प्रत्याख्यान = खण्डन किया है, तफ स्थानिबद्दाव से होप् होना चाहिए, अतः बीप् को निवारणार्थ शानच् ( आनच्च्) का अजादिगण में पाठ कर आनजान्त सीवाचक अजाद्वि प्रातिपदिक से पाप्त हीप् को बाष कर टाप् हुआ है यही समाधान सर्वोपरि है। यह् पक्कि अतीव प्रसिद्ध हैं, अतः विस्तृत व्याल्या लिखी गई है। शाखार्थ एवं परीक्षा में उपयोग इसका होता है।

गरड माता सुपर्णीं उससे षह्यून्त से ‘खम्यो ढक" से ढक् ढकार को एय् वृद्धि आदि कार्य से सौपर्णेय सी बीक् अलोप सौपणँयी। सुपर्ण से ढक् प्रत्यय होता है। गौरादिगण में सुपर्ण का पाठ नहीं उस पक्ष में छीष् नहीं होगा। अण प्रत्ययान्त दिशावाचक ऐन्द से बीप् भसंज़ा अकार लोप ऐन्द्री। अज् भल्ययान्त औत्स से ढीप् बैलोलोप औत्सी। घमाण अर्थ में द्वयसच् प्रत्ययान्त ऊरुद्वय से हीप् ऊहतयसी। दर्नचृप्रट्ययान्त, माञच् प्रत्ययान्त से ङीप् ऊरुद्नी, उरुमात्री, अवयवी वानक से अवयव अर्ष में तयप् से तयप्पत्वत्ययान्त पश्शतय से हीप् अलोप पश्ननयी। ठक्पत्त्ययान्त धाक्षिक से छीप् अलोप आक्षिकी। विक्रेयार्थ दूकान में प्रस्तारित लवणसुनन्त से ठन्रत्ययान्त लावणिक से बीप् अहोप लावणिकी। यादृश शब्द कन् प्रत्ययान्त है उससे बीप् याहरी। श्र् धानु से करप् तुक् से इत्वर से हीप् हत्वरी।

श-गएडमाता की कन्या, गरड़ की बहन २-दन्द्र है देबता जिसका ऐसी दिशा को ऐन्द्री ₹—उत्स मुनि सम्बधिनी पर्णशाला $\gamma$-जानु को ऊरू कहते हैं, जह्ञ्गापर्यन्तजल्युक्त नदी। । ५-६-७ ऊस्दययी, उरमात्र का भी वही अर्थ है। ८-पश्च अवयव युक्त वस्तु । ९-पासा से जूवाँ सेलने वाली $२ ०$-नमक वेचने वाली $१ १$-उसकी तरह ज्ञात होने वाली $२ २$-गमनझोला स्ती या नदी आदि।

तच्छीलिके णेडफि-दीए घब्द स्वभाव वाचक है, महाभारत में शीलनिरूपण में कहा है कि किसी के स्वसाव-पक्रति का अणिक समय साथ में व्यतीत हो पर दी सम्यक् शान होता है "शीलं कारेज विच्येयम" "शीब्वान् मव पु प्रक" युद्धिध्टिर की समृद्धि = ऐभ्वर्य से जलाभुजा दुर्योधन के भीष्मभितामह उसक्षो उददेश देते हैं। युद्धिह्टिर की तरह तुम शीलिवान् बनों।

प्रकृतर्मे जिसी सी का चोरी करने का ही स्वसाव पड़ गया है यहां चोर से 'छझ्ञादिभ्यो ण:' ते णप्रत्यय, णकार की छत्संक्षा अकार पर वृद्धि अलोप चौर यही णग्रत्यय अण्वत् होकर दिब्ढाणम् से बीप् अखोप से चौरी" बना है "‘थथमान्त से शीक अर्थ में विषीयमान णप्रत्यय अण् सद्श होता है"।

इसमें प्रमाण यह है-कर्मन् प्रथमान्त से शीक्ज अर्थ में छझझादिम्यो णः से गप्रत्यय प्रातिपदिक संछा विमाक्त होप आदि बृद्धादि से ‘कामेन् अ’ यहां 'अन्' सून्र से प्राप्त टिछोपाभाव का निबेध करने के लिए एवं टिकोपाथे सूत्र किया हैं 'कार्मस्ताच्छछल्ये'। एस सूत्र की आवश्यकता ही नईीं है क्यों कि टिलोप तो नस्तद्धिते से प्रास ही है। अन् सूध्ध की तो यहां प्रवृर्ता ही नहीं है वइ तो अण् प्रत्यय पर रहे वहां प्रकृतिभाव से टिलोपाभाव को बोधन करज़ा है कर्ण्न थ वह अकार पप्रत्यय का ही है। अण् का नहीं है, पुनः टि लोपार्थ ‘कार्मस्ताच्छील्ये’ व्यर्य हाकर श्वापन करता है कि तच्छीलार्थक णप्रत्यय अण्वत् होता है। प्रकृत में चौरी वना। तच्छीलार्धक ही अन्यार्थक (पहराअंक णप्रत्यय ) प्रत्यय अण्वत् नहीं होता है दण्डः प्रहरणं यस्यां क्रियायाम् यहां दाण्डा किया यही हुआ, यहां महर्रणांथंक णप्रत्यय है।

* नज्, स्नझ्, ईकक्, स्य्युन्, इन प्रत्ययान्त्र तदादि से एवं तर्ण, तलुन पातिपदिक से भी खी रूप अर्थ में हीप् प्रत्यय होता है।

नज् प्रत्ययान्त एवं रनम् प्रत्ययान्त में उुझन्त खैण पोर्न से कीप् अलोप झैणी। पौर्नी। ईकक् प्रत्ययान्त शाक्तिक से बीप् शांकिकी। आढ्य कर्म उपपद पर रहते कृन धानु से ख्युन् प्रत्यय यु को जनादेश उपपद-समासादि मुमाणम आह्यंकरण से बीष् अलोप 'आढ्यक्षरणी'। तरणण एवं तडुनशब्द प्रथमवयोवाचक है किन्तु गौरादि में पाठ होने से हीप् प्राप्त था, उसकों बाधऩार्थ वएां तरुण, तलुऩ का पाठ है, हीप् में अनुदात्तस्वर, हीष् उदाच्तस्वर छोता है ?-ख्बी की कन्या बतीव मृदुस्वमावा। २-पुर्ष की कन्या बीरा ३—श्रति काते हैं गदा को, गदा महार करने वाली देवी $\gamma$-जो धनी नहीं है उसको धनयुक्त करने वाली खी ५-प्रथमवयः से युक्त ईइसका भी वही अर्थ है।

## 

## यनन्तात् लियां खीपू स्यत्। अकार लोपे कृते।

अनुपसर्जन यनन्त तद!दि, तदन्त जो प्रातिपदिक खीवाचक से होप् होता है। गर्ग की गोत्रापत्या कन्या इस अर्थ में षष्ठ्यन्त गर्ग से 'गर्गोभिभ्यो यन्' से यज् प्रत्पय हुआ है, तडितान्तरंत्व से प्रातिपदिकसंश्शा विभक्ति लुक् आदि वृद्धि ककार लोप से गार्ग्य से एस सूत्र से हीप् प्रत्यय अकार का 'यस्येति च' से लोपकर 'गार्ग्य ह' यहां-

## 8凶ई हलस्द्वितस्य छ।?19५०।

हल उत्तरस्य तद्धितयकारस्योवधामूतस्थ लोपः स्यात् इति परे। गार्गी। अनपत्याधिकाएस्थाम धीप्, द्वीेे अवा दूर्या। अधिकारमहणानेह-द्वेवस्यापत्यं दु०्या। श्देवधननाविति हिए यन् ञग्जीव्यतीयो न तवपत्याधिकारे पठितः।

हल् से उत्तर उपथा में स्थित तद्धित प्रत्ययाबयव यकार का लोप छोता है ईकाई पर रहते। चकार का लोप से गार्गीं = गर्गकुल की कन्या। यहां अदिखर उदातत्व से युक्त हैं। यहां "तस्या-

पत्यम्" से अपत्य का अधिकार से युक्र सूत्र विहित यन्, का ग्रहण होता है, यहां वार्तिक है"आपत्यम्पहणं कर्तव्यम्" इसमें अपत्य शब्द लक्ष्षण्या अपत्याधिकारपरक है इससे भवार्थक यक् का ग्रहण नही हुआ। द्वीपमे उत्पन्न सी अर्थ में भवार्थक यन. प्रत्यय है हैप्दैप्या। देवर्या-पत्यम्-‘दैव्या' यद्दां 'देवाव' सूत्र से विहित यज्, यच्चपि अपत्यार्थक है किन्तु वह अपत्याषिकारीय नहीं है । प्राग्दीव्यतीय है ।

## ४७४ प्राचां एफ तद्वितः ४1?1? ज।

## यनन्तात् एको वा स्यात् च तद्धितः।

यञ. प्रत्यय का अकार तदन्त प्रतिपदिक से ल्लीूपार्थ में फ्फ प्रत्यय होता है उसकी तद्धित संश्ा होती है ।

## ४०५ ஏ: प्रत्ययस्य १३३द।

## प्रत्ययस्यादि: ब इत् स्यात् ।

प्रत्यय के आदि अवयव षकार की इत्र संजा होती है। 'तस्य लोप:' से षकार का लोप होता है।

## पु७ आयनेयीनीयियः फढखछघां घत्ययाद्दीनाम् ज।१।२।

प्रत्ययादिभूतानां फाढ़ीनां कमादान्नादय आदेशाः स्यु:। तद्धितन्तववा-
 माणो ङीष् ।

प्रत्यर्यों के आदिभूत फ, ढ, ख, छ, एवं घ को कमशः आयन्, ऐय् ईन् , इय् आदेश होते हैं। यहां स्थानी में अकार उच्चराणार्थ है, ठ्यक्जन मात्र ही विवक्षित है। नड्जित प्रत्ययान्त तदादि की यहां प्रातिपदिक संज्ञा होती है ।

तृतीयादि सन्तान की गौत्र संशा एवं पूर्ववर्ती न पुरुष जीवित रहें तो चतुर्थ की युव संजा होती है। गौत्रार्थक प्रत्यय से ही युवार्थक मात्यय होते हैं। गर्ग के गौत्र (कुल में उत्पन्न विहित कन्या के युवापत्य इस अर्थ में प्रथम यज् प्रत्यय से गार्ग्य बनाकर उससे युवार्थक प्रत्यय तद्वित संशक हुआ है 'गाग्ग्यं फ्फ' यहां आदि षकार प्रत्ययावयन है उसकी इत्संज्ञा लोप (षोडझा में प्रत्ययावयव नहीं है अतः लोप नहीं ) फ् को आयन् गार्ग्य अयन यहां अकार का लोप करके प्रातिपदिक संश्ञा गार्ग्यायन के नकार का णकार। यहां स्रीत्व अर्ध में विर्धीयमान युवार्थक ष्फ प्रत्यय से हीत्व रूप अर्थ कथित है जो अर्थ उक्त रहे तदर्धक प्रत्यय नहीं होना चाहिये-'उक्तार्यानामप्रयोगः' न्याय से किन्तु फ्फ में षकारेत्संश्रा वैयर्ध्ये के भय से यहां 'उत्कार्थक' न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है ‘धिद्ध गौरा’ से छीप् प्रत्यय कर अलोप गार्ज्यायणी रूप बना । "द्विवर्द्ध सुबद्धं भवति" न्याय से यहां सीतवर्वपार्थक दो पत्यय हैं, द्विधा म'न सीीत्व का नहीं है दोनों में से यथेच्छ एक स्रीत्व का वाचक है अन्य अनुवादक है। जैसे ‘द्यौ’ आदिवत् ।

## $80 ৩$ सर्बन्न लोहितादिकतन्तेक्य: ४।१।१८।

लोहितादिय्यः कतशबदान्तेययो यनन्तेक्यो निष्यं एफः स्यात् ‘लौहित्यायनी। कात्यायनी।

यक्पत्ययान्त लोहतादि से कतशब्दान्त प्रतिपदिक से का प्तत्वय होता है। गर्गांदि का अन्तर्गण लोहितादि है। लौहित्य ष्फ-अायन् हीप् ल्लिहित्वायनी। कात्य फ्फ आयन् बीप् कात्वायनी । लोहिता बंशोज्रवा कन्या के घुवापत्य कन्या। कतवंशं में उत्पन्न कन्या की पुतापत्य कन्या।

## ४७०. कौरण्यमाण्डूकास्याश्व ४।?1? ९।

अस्यां फफः स्यात् । टाप्डोषोरपवादः। कुर्वादिस्यो ण्यः। कोरन्यायणी। ढक् च मण्डूकादित्यण् । माण्डूकायनी। ॠसुरेरूपसड्ल्यानम् \%। आसुरायणी।

कौरव्य पवं माण्दूक शघ्द से फ़ होता है। कौरव्य शब्द योपध होने से बहां जातिक्ष्षण होप्ष ऊभास हैं किन्तु टाप् प्राप्त था उ्सका इसने वाष किया। बहां यन्प्रत्यय नही अतः ‘युसक्ध’ की प्राप्ति नहीं हैं। माण्डृकायन से होप् जाति लक्षण फात्त था उसको इसने बाष किया। इज्
 आहोप हीप् आमुरायणी।

## ४७९ नयसि प्रथमे ४।१।२०।

प्रथमवयोवारिनोडदन्तात् ख्वियां केप् स्यात् । कुमारी। ₹ बयस्यचरम इति चक्फठ्यम् 1 वधूटी। चिरण्टी। बघूटचिरण्टशबदौौ यौवनवाचिनौ। अतः किम्, शिहुः। कन्चाया न, कन्चाया कनीन चेति निर्देशात् ।

पहली उम को कहने वाले अकारान्त पातिपदिक स्रीवाचक से होप् प्रत्यय होता है। प्राणियों की अवस्था विरोष सूचक काल को वयः कहते हैं। कुमार कीप ( (ई) अलोप कुमारी = पोडघवर्ष के भीतर उउ्र वालो कन्या। यहां कार्यायन कहते हैं कि सूत्र में प्यमे न कर ‘वयसि अनरमें' बृदानस्या को छोड़ कर अन्य वयोवाचक से छोप् होता है। अतः नवयौवन में त्रित बधू चिरणट से ख्री अर्थ में हीप्न हुआ है, कन्यावाचक शेश़ु शब्द अकारान्त होने से होए न हुआ। । सूनेने निर्देश से कन्या से होप् नहीं, किन्तु टाप् कन्या।

## ४८० द्विगो: ४।?12?।

अदन्ताद्य द्विगो कीप् स्यात्। त्रिलोकी। अजादिवात्त् त्रिफला। ड्यनीका सेना।

सीटिध में वर्तमान अकारान्त द्विगुसमाससंबक प्रातिपदिक से बोप होता है। तौन लोक का सभाहार = समूह अर्य में चयाणां लोकानां समाहारः यहां ‘‘दितार्थ" से द्विगु समासादि कार्य से त्रिलोक शब्द खी बाचक ही इृ है, 'अकारान्तोत्त्रपदो द्विणः ल्खियमिष:' इससे स्रीब्ब के कारण हीप् अलोप त्रिलोकी एवं त्रिफली प्राप्तथा, किन्तु भजादिगण में इसका पाठ से डाप् ने बीप् को बाध किया है त्रिफला। 'पाककरण' की यहां प्रापि नहीं है यह शब्दब जाति वाचक न होने से तीन भाग से युक्त सेना सबूह अर्थ में समाहार द्विजु अकारान्त अनीक है किन्डु अजाहि गण में पाठ से ङोप् को बाषकर टाप् हुआ है।

## $86 ?$ अपरिमाणबिस्ताचितकम्नल्ये $् य ो$ न तद्धितलुकि ४।?1२२।

 अपरिमाणान्ताद्द बिस्ताद्यन्ताच द्विगो र्जीब् न स्यात् तद्धितलुकि सति। १६ वै० सि० द्विबिस्ता। द्विकम्बल्या। परिमाणन्तात्तु द्रूयदकी। तद्धितलुकि ईिम्, समा-हारे-पझ्घाम्बी।
 होता है। पाँच अर्षों से खरीद की हुई सीत्व विशिष्ट वस्तु इस अर्थ में पश्वाभ्व से टाप् दीर्ध पल्वाश्था से आहींय ठक् प्रत्यय हुआ। उसका 'अद्धचर्ध' से तुक् = अदर्शान, हीप् का निषिध से टाबन्त पश्वाश्रा। द्री विस्तौ पचति अर्थ में दिविस्त से हीप् का निषेध टाप् दीर्घ द्विजिस्ता = बत्तीस मासा गुक्त सुवर्ण खण्ड ( रवर्णमुद्रा) से कौत स्रीव्व विशिष्ट वस्तु। विस्त शब्द्र परिमाण वाचक है, अत उसका पृथक् ग्रहण सूत्र में किया है। २ उन्मान, २ परिमाण ३ प्रमाण ४ इनसे


## "ऊर्ध्धमानं किलोन्मानं परिमाणन्तु सर्वतः। अयामस्तु प्रमाणं स्यात् सङ़्या बाह्या तु सर्वतः ॥।

तराजू पर रखकर गु़ां आद्वि से जो वस्तु नापी जाय उसको उन्मान कहने हैं, पुरषष भी बन्मान है। नपना से चारो ओर समान कर जो नापी जाय वस्तु उसे परिमाण कहते हैं। दोर्षता = लम्बाई नापी जाय उसकों प्रमाण कहते हैं = वस्त भूमि आदि । इस सूत्र मे परिणाम शाब्ट साब्केतिक परिणाम का वाचक है परिच्छेदक मान्र का वाची नहीं हैं।
> "गुज्जा पक्ञ तु माषः स्यात्ते सुवर्णंस्तु घोडश। पलं सुवर्णश्खंत्वारः पक्च वारिप प्रकीर्तितम्।। पलद्वयन्तु प्रसृतं द्विगुणं कुडवं मतम्। चतुर्भि: कुलचै: प्रस्थ: प्रस्थाःचत्वार आढकाः।। तुल्या यबाक्यां कथिताडन्र गुझ्जा ( लीलावती) बोडशमाषमितो बिस्तः सुवर्ण इति चोच्यतें।

पाँच गुश्वा कों माष कहते हैं । सोलह् माष को सुवर्ण नाप कहते हैं । चार या पाँच सुवर्ण को पल कहते हैं । प्ससृत द्विगुणित पल को कुडव कहते हैं। चार कुडत्र का एक्र प्रस्य है, चार प्रस्य को आढक कहते हैं। जव के दाने के समान को गुजा संशा है यह लीलावतीकार का मत है। अस्सी (८०) गुआा की रति नामक नाप है। पल झात को तुला कहते हे, तिंशति तुला को भार कहते हैं। दो पलझात को प्रसृन कहते हैं। दश़ा भार को आचित कहते हैं। जो बैलगाड़ी आदि से वहन के योग्य है। "आचितो ज्ञाकटो मारः"।

दौ आचितौ वहति या सा ब्याचिता, ठक् लुक् छोप् निषेध टाप्से यह सिद्वि हुआ है। सी गण्डे भर ऊर्णा से कम्बल शीतनिवाराणाथं बनता है। कमल शब्ट से यत् प्रत्वय संज्ञा में हुआ है'कम्बलाच्च संजायाम् ' पा० सू०। द्वाल्यां कम्बल्यां्यां कीता इस अर्थ में समास विभक्ति लुक् तेन कृतम् से ढग् का 'अध्र्रं' से तुक् 'दियोग’: से प्राप्त होप् का निषेध से द्विकम्बल़्या $=$ दो सौ गण्डे भर ऊर्णा से कीत वस्तु। कम्बल्यम् = ऊर्गापल शातम् । दौ आाढको पच्चति ठज् प्रत्यय है, उसका लुक् परिमाण वाचक है, अतः निषेथ न हुआ 'रिगो:' से छीप्। 'पश्चानाम् अभ्षानां समाहार:' यहां तद्दित प्रत्यय नईीं है लुक् नह्हों है, दिगोः से छीप् पघ्चार्थी'।

## ४८२ काण्डान्तात् क्षेत्रे ४ا?।२३।

न्तेन्रे यः काण्डान्तो द्विगुस्ततो न ङीप् तद्वितलुकि। द्वे काण्डे प्रमाणमस्या द्विकाण्डा द्वेत्रसक्तिः। प्रमाणे दूगसजिति विहितस्य मात्रचः प्रमाणे लो द्विगो निंत्यमिति तुक्। नेत्रें किम्, द्विकाण्डी रज़:।

तद्धित प्रत्यय बुक होने पर क्षेत्रे वाचक फाण्डान्त द्विगे से हीप् नहीं होता है पोछससहऐखपरिमित दप्ड को काण्ड कहते हैं । दौ काण्डौ प्रमाणमस्याः क्षेत्रभक्षः द्रिकाण्डा, वहां काण्डन्तद्विगे क्षेत्र अर्य में है हीप् का निषे हुआ है। वहां भक्ति शब्द भाग वाचक है। पमाणार्धक माशच् का तुक् है। रज्ज़ वाचक दिकाण्ड से बीप् प्रत्यय से दिकाण्डी हुआ है।

## ४८३ पुरुषातू अ्रमाणेडन्यतरस्याम् ४।१।२४।

प्रमाणे यः पुरुषस्तदन्तादू द्विगो र्ङीप् वा स्यात् तद्यितर्ल़कि। द्वौ पुरुषौ प्रमाणमस्याः सा द्विपुरुषी, द्विपुखषा वा परिखा।

बद्धित उुक् होने पर, หमाण वाचक जो पुर्ष शब्द तदन्त द्विग से विकर्प हीप होता है। चहां पमाण्ण श्रब्द सामान्यतः परिच्छेकक पारिभाषिक नहीं है क्योंकि पुखष्ष तो पारिभाषिक उन्मान है वह प्रमाण में रहगा ही नहीं सूत्र व्यर्थ होगा। दो पोरसा पानी से गुक्ता खाईई अर्थ में द्विजु समास प्रमाणार्थंक प्त्यय का ‘रमाणे लों’’ उुक्, विकल्प से बीप् तदभाव ।

## $8 ८ 8$ ऊधसोडनड् $8181 ? ३$ ?।

 नि िे े̀ve प्रामेषु।

 से हीप् प्रास है, 'अनो वहुनीहीं' से निवेध प्रात है किन्तु -

## $8 ८ ५$ बहुनीहेरूधसों ङोष् ४।श।२५।

ऊघोऽन्ताद् बहुनीही र्लीप् स्यात् स्तिगाम् । कुण्डोमी। ख्रियां किम्, कुण्डोधो धैनुकम् । इहानलङपि न, तदूरिधों स्त्यायमित्युपसंख्ख्यानात्।

ऊयस् स्रान्दन्त बहुनीहि को स्रीटिक्ल में हीप् होता है। कुण्डमिव ऊधः चस्याः सा बहुमीहि
 के समान स्तनवाली कुण्टोधी। घंनुसमुदायको धैनुकम् कहते है यहां कुण्डोघस् शब्द् खी टिन्द नहीं है अत अनङकिकार्य न हुए नपुसक में कुण्डोधः बना है। अन巨् भी सीलिब्न में ही होता है वहां खियाम् का अविकार है।

## $8 ६ ६$ सङख्याव्ययादे ङीप् ४।१२२६।

ऊीषोडपवाद:। दून्यूष्नी। अल्यूधनी।। बहुनीहिरित्येव। ऊधोऽतिकान्ता अत्यूधाः।

संख्या एवं अव्यय जिसके अदि में है ऐेसा खीलिन्ल में वर्तमान ऊधस् शब्बान्त बहुनी़ि संबक प्रातिपदिक से छोप् होता है । वह सूत्रूूर्व स्त्व से प्राप्त हीष् का बाधक है। दूधू अन् हीप् =

ई, अति ऊध् अन् ई अकारलोप च्यधी, अत्यूध्री दे ऊधसी यस्पाः सा एवं अतिरोयितम् ऊधः यस्याः सा बहुधीहि समास से घ्यूधस् अत्यूधस् श्रब्द बनाकर तब अनङादि कार्य होते हैं। द्वितीया तन्पुरुष समास में स्तन का अतिकमण करने वाली गाय इसमें अनळादि कार्य का अभाद है।

## 8く() दामहायनान्ताश्य 81?|२け|

संख्याढ़े बहुत्रीहेर्दोमान्ताद्द हायनान्ताश्व जीप् स्यात्। दामान्ते ङाप्प्रतिषेधयो: प्राप्तयो: हायनान्ते टापि प्राप्ते बचनब्य। द्विद्माम्नी। अन्ययग्रहणाननुवृत्तेरुदामा बडचेतयत्र ङाबनि षेधावपि मच्ते स्तः। द्विहायनी बाला। \% त्रिचतुर्यां हायनस्य णतंबं वाच्यम् क्योवाचकस्यैव हायनस्य डीब् णत्वं चेक्यते। त्रिहायणी। चतुहांयणी। वयसोऽन्यत्र त्रिहायना, चतुहायनं शाला।

संख्या वाचक शाष्द जिसके आदि में है ऐसे दामान्त एकं हायनान्त बहुवीरि ल्रीलिक्ध रइते हीप् होता है। एकदेशा में ख्वरितत्व प्रतिशा से अव्यय को छोड़ कर केवल संख्या की यहां अनुवृत्ति है "दचिदेकदेशोडप्यनुवर्तते"। यहां दामान्त शब्द से ‘डाबुमाम्याम्’ से ढाप् एवं ‘अनो बहुन्दीहें से हीप् का निषेध प्राम था, तथा हायनान्त राब्द से टाप् प्राप्त था, किन्तु इस सूत्र ने सब का बाव किगा। द्विदामन् हीप् अकार का लोप द्विदान्नी = दो बन्धन रज्जूळओं से युक्त अव्यय की अनुवृत्ति न होने से 'उद्दामा वडवा' यहां अन उपधा सूत्र से विकल्प पक्ष में डाप् तथा हीप् का निषेध होता है। दो वर्ष की कन्या हस अर्थ में द्विहायनी बाला। त्रि एवं चतुर् शब्द से पर हायन के नकार को णकार होता है वए हायन शब्द वयोवाचक रहे तब ही, कालवाचक में नकार को णकार नहीं होता है। त्रिहायणी बाला चतुहांयणी कन्या। शाला अर्ध में णकार नहीं हुआ।

## पद6 नित्यं संज्ञाछन्दसं: $81 ? 1291$

अन्नन्ताद्ध बहुलीहे रुपघालोपिनो लीपू। सुरांड़ी नाम नगरी। अन्यन्न तु पूर्वेण विकल्प एव। वेदे तु शतमूध्र्नी।

स्रीलिद्ध में विधमान उपधा लोप शुक्त अन्नन्त बहुमीहि समास संज़क प्रातिपदिक से बीप् होता है। अच्छा प्रशासक राजा है जिस नगरी में यहां सुराजन् हीप् ( हे ) अकार लोप इचुत्व चः सुराशी यहां हूढ नगरी की संज्ञा समझनी चाहिये, जहां केवल योगिकार्थ की प्रतीति है संज्ञा नहीं है वहां तो ‘अन उपधालोपिनः' से विकर्प हीप् होता है पक्ष में डाप् । वेद में तो शातं मूर्धनो यस्याः सा यहां शतमूर्धन्त से छोष् उपधा लोप शातमूध्ची यह सूत्र उत्तरार्थ ही है, संबा में नियत वर्णमाला युक्त शब्द प्रयोग है, छन्द में आपत्ति दे नहीं सकते विकल्प हीप् प्राश ही है वह वेद में नित्य कर देने से कार्यंनिर्वाह होता ही है अतः यह् प्रयोग सिद्बनर्य नहीं हैं।

## $8 ८ 9$ केबलमामकमागधेयपापापरसमानार्थक्नसुमझ्जल पेषजाच

## 8191201

एक्यो नवक्यो नित्यं कीप् स्यात्, संज्ञाछन्ड़सोः। अथोत इन्द्र केवलीविंशः। मामकी। भागेधेयी। पापी। अपरी। समानी। आर्यंधृती। सुमझ्झली।

मेषजी। अन्यन केबला इत्यांदें। सासकम्रहणं नियमार्थम्, अण्णन्तत्वाद्वेब सिद्धे। तेन लोकेडसंश्ञायाउ मामिका।

शन नव शब्दों से संज्ञा एनं बेद में नित्य बीप् होता है। संका छन्द से भिन्न से इनसे टाप् होता है।
?-केवलीः यह द्रितीया बहुवचनान्त है अतः विभक्ति का लोप न हुआा। २—मामकी यहां मेंरे शरीर में अर्ध में अरमद् अण् ममकादेश वृद्धि हीप् यहां अण्न्ततदादि होने से ‘टिड्ढाणन्! से ङीप् प्राप्त ही था। मामक गहण चहां नियमार्य है, अणन्तमामक से होप् हो तो वेद एवं संशा में ही, बन्यत्र नर्हीं अतः ळोक एवं संज्ञा में टाबन्त मामिका ही होता है । ३—भागधेयी यहां भाग शब्द से धेय प्रत्यय स्वार्थ है। भागधेय से हीप् अलोंप। $\gamma$-पापशब्द नपुंसक लिद्ध है, उससे 'अर्श आदिज्योडच्' से मत्वर्धीय अच् से पापयुक्ता अर्थ में पाप सें हीप् अलोप पापी। ५-सिन्नांथंक अपर आधुदाष्त का यहां महण है सूत्र बृपादीनाब्व । अपरी। अन्यन्न अपरा। ६-आर्य्येण= श्रेष्ठेन कृता = सम्पादिता अर्य में आर्यंकृती = उत्तम पुरुष से उत्पना 1 ט-सुमदुली = सुन्दर सक्जलयुक्ता। लोक में ड्यन्त नहीं है किन्तु ईप्रत्ययान्त है अतः सुलोप नहीं कर सुमझली: यही बनेगा । く—"शिवारद्रस्य मेषजी" औषध वाचक से हीप् । रोग जिससे भय खाय देसी ओषधि। भिषज् से इदमर्य में अण् सैषज शब्ट ओषध में म्रयुक्त है। 'लोक में केवला। अनेकार्थक केवल श्राब्द है। श-निश्चित अर्ध में नित्य नपुंसक है। केवलं स मूखः। सन्पूर्ण एवं एक अर्थ में तीनो लिद्ध है। केवलो गच्छति यहां एक अर्थ है। केवला याचकाः = सभी याचक है। यहां सर्वार्थक है।

## 890 अन्तर्वत् पतिवतो नुक् $81 ? 1$ शे।

एतयो: ब्रियां नुकृ स्यात्त्। शन्नेक्यो ङीप । गर्सिण्यां जीवदूभर्तृकायां च प्रर्कृतिसागौं निपार्येते। तत्रान्तरस्त्यस्यां गर्स इति विग्रहे अन्तः शब्दस्या धिकरणशक्तिप्रधानतयाडस्ति सामानाधिकरण्याभावादू अभ्रापो मतुब् निपार्यते। पतिवली इत्यन्र तु वत्वं निपातयते। अन्तर्वत्नी। पतिबत्नी। प्रत्युदा० हरणन्तु अन्तरस्त्यस्यां शालायां घटः। पतिमती पृथिवी।

अन्तर्वर्ट पवं पतिवर् शब्द को खीलिक्य में नुक् होता है, यह नुक् अए़ाम है प्रत्यय नहीं है, उक् की हत् से नान्त होने से । पूरोक फर्नेग्यो छोप् से छीप् होता है। गर्भंधारण करने वाली खी एस अर्थ में अन्तर् श्राब्द से मतुप् प्रत्यय निपातन से ही छोता है। एवं जिस खी का पति जीवित है इस अर्थ में मतुप् सामान्य ज्ञात से प्राप्त है उसके मकार को वकार निपातन से ही होता है। अन्तर्थंत् एवं पतिवत् से नुक् बीप् अन्तवंर्नी $=*$ गर्म भीतर धारण करने वाली सी पतिवत्नी $=$ जीवित पतियुक्ता। यहां अन्तर् शब्द अधिकरण शाक्ति प्रभान है (भीतर में) असित का अध्य वर्तंमान कालिक सत्ता विशिष्ट मतुप् विधायक में अन्तर् का अर्थ एवं अस्तिका अर्थ दोनों यहां भिन्न मिन्न है अतः एकार्थबोधकात्व रूप सामानाधिकरण्य नहीं है अतः अप्षाप मतुप् को यह सून्र निपातन से विधान करता है। लक्ष्षण प्रवृत्ति विना कार्य करने को निपातन कहते है। 'पति रस्ति अस्याः' यहां असत्त्यर्थ एवं पति का अर्थ एक है $=$ वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट ही यहीं। पति एनं जो पत्यर्थ वह वर्तमान काल विशिए सत्ताबान् है एकार्थ बोषकत्वरूप सामानाधिकरण्य होने से मतुप् ‘‘दस्य' सून्र से प्राप्त ही है, उसी से हीं केछल मतुप् के मकार को चकारादेश का निपातन है।

अस्युदाहरण छस सूत्र का-जिस श्ञाला के भीतरी भाग में घड़ा रक्सा है वह राला यहां वाक्य छी संस्कृत में रहगग। मतुप् एवं नुक् नहीं होगा। एवं रक्षक राजा संगुक्क पृथिवी यहां कमशः ब्मन्तः अस्ति अस्याम् ( शालायाम् ) वाक्य ही रहेगा। एवं पतिमती पृथिवी यह होगा।

## ४९? पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४।१।३३।

पतिशब्द्धस्य नकारादेशः स्यात्, यब्नेन सम्बन्बे। वसिष्ट्रू्य पत्नी। सत्कर्तृक्यझ्झस्य फलनोकृत्रीच्यर्थ, द्म्पन्यो: सहाधिकारात्।

यश का सम्बन्ध रहते पतिशब्द को नकारादेश होता है। यहां सम्बन्ध यह् है कि यई से उत्पन्न फल की प्राि धुक्त होना। धार्मिक यशादिकार्यों में धर्मपन्नी एवं पति दोनों का सहाधिकारत्व है। देवता को उद्दे श कर वैध अधार (हवनकुण्ड) में हविषादि द्रव्यत्याग को जो मन्ब पूर्वक होता है उसे यह़ काते हैं। मन्न्न से जिसकी स्तुति की जाय उसको देवता कहते हैं। यथा "सौर्यं चहु निवंपेट् घह्मवर्चसकाम:" यहां सूर्ये देवता है। पतिपत्नी में धन का विभाजन नहीं है परस्पर सम्मति पूर्वंक यज्ञादिकार्य होते हैं यह मी दोनों का सम्बन्ध है। वसिष्टकर्ंक यक्ष का भोक्षा केवल वसिष्ट नहीं किन्तु उनकी पत्वनी भी है।

## ४९२ विभाषा सपूनक्य ४।?।३४।

पतिशबदान्तस्य सपूर्वस्य प्रतिपदिकस्य नो वा स्यात् । गृहस्य पतिः गृहपत्नी। अनुपसर्जनस्येती तदन्त्स्य। तेन बहुव्रीहावणि । छढपन्नी। हढढर्पतिः। वृषलपतन्नी। वृषलर्पातः। अथ वृषलस्य पत्नी इति ह्यस्ते कर्थमिति चेत् ? पन्नीव पन्नील्युपचरात्। यद्वा आचारकिबन्तात् कर्तरि किप् अस्मिंश्ध पन्ते पत्नियौ। पतियः, इति इयङ् विशेषः। सपूर्वस्य किम् ? गवां पतिः स्री।

विद्धमान है पूर्वपद जिसको ऐेसा पति, वह है अन्त में जिसको ऐसे प्रातिपदिक को नकारादेश होता है विकल्प से धान्यादि वस्तु समूह को जो गहण करे वह गृह है, घर का भी ख्वामी इस अर्थ में घहीतत्पुरुष समास युक्त गृह पति के इकार को न् हुआ नान्तत्वेन बीप् गृहपत्नी पक्ष में गृहपतिः। पूर्वसून्र से अधिकार प्राप्त ‘अनुपलर्जनात् है उसकी यहां मी अनुवृति है, यदि यहा उसका अधिकार न करेंगे तो उत्तर सूत्र में वह न जा सकेगा, मध्य में विच्छेद्ध के कारण, अतः यहां अगत अनुपसर्जन भ्रुत का विरोषण नहीं है किन्तु पति शब्दान्त प्रातिपादिक का ही है, इससे अनुपसर्जन पत्यन्तप्रातिपदिक बहुघीहि में है वहां सी नकारादेश होता ते यथा-दृढ: पति र्यंस्याः सा दृढपत्नी, ढुढपतिः। यहां पत्वर्य अन्यपदार्थ में विशोषण रूप उपसर्जन है किन्तु हृढपत्यर्थ अविशोष है अत अनुपसर्जन पत्यन्त प्रातिपादिक से विकल्प से नकार हुआा है। (अर्धाव यहां अनुपसर्जन वास्तक में ग्यर्य है केवल उत्तर में अनुवृत्ति के लिए है।)

वृद्धपत्नीः । वृद्पतिः । यह भी सिद्ध है। वस्तुतः बह्वः समानपतयो यस्या साः "बहुसमानपति" यहां पत्यन्त समानपति का अर्थ अन्यपदार्य में विशेषणीभूत है यहां नादेश वारणार्थ अनुपसर्जनात् की आवहयकता है वह पत्यन्त का विशेषण है झति गुरुदेवाः ( वृषलः = इदूः पतिः यस्याः सा यहां भी नादेशेश एवं तदभाव से दो रूप है समास रहित स्थल में बृषल़स्य पत्नी यहां नादश नहीं होना चाहिए क्योंकि समास पूर्वपद नहीं पति उत्तर पद नहीं प्रत्यन्त्त प्रातिपदिक नहीं अतः पति यही होना चाडिये ?

समाधान करते हैं-उपचारात् इत्यादि शब्द्दों से मूल्रकार का तात्पर्य्य वह है कि लक्षणा वृत्ति से, त्री प्रत्ययान्त पत्नी शब्द शाक्ति से जाहणी, क्षत्रिया, एवं वै₹या में प्रबृत्त है वह शूद्र खी को बोधन करेगा ( वोधन में वीच है लक्ष्षणा = उपचार। अधवा जाह्मणादिक की पत्नी समान आचरण करने वाली इस सर्थ में आचार में किप् कर प्रातिपदिकार्थ कर्ता में किप् प्रत्यय कर के पत्नी एव आचरति पत्नीयत कर्ता में किप् यलोप अलोप पर्नी इस अर्थ में आचार किबन्त पत्नी जातु है अतः अचि श्रु से इयदादेश हाता है औौ आधि विर्भक्तियों में । गवां पतिः खी यह पवर्वद नहीं है। पूर्वपद समासावयव भादि पद में ही रूढ है।

## प९३ निन्यं सपत्न्यादिष्डु 81?1३५।

पूर्वविकल्पापवादः। समानस्य सभावोऽपि निपाँ्यते। समानः पतिः यस्याः सा सपत्नी। एकपत्नी। वीरपत्नी।

समानादि नव शब्द पूर्व पद में रहे ऐस्ता पत्यन्त प्रातिपदिक को नकारादेश होता है। समान को स आदेशा निपात से होता है, एकपति की अनेक क्जियां परसपर सौत कहलाती है, इस अर्घ में समानः पतिः यस्याः सा समानपतिः शब्द के अन्त में ₹कार को नकारादेश एवं समान को स आदेखा होप् सपन्नी। एक है पति जिस खी का यहां एकपत्नी। वीराः = अतीव पौरकशक्ति गुक्त है पति जिसका वह स्ली वोरपल्नी है ।

## 898 घूतकतोरे च 8191 द६।

इयं चिस्तूत्री पुंयोगे एवेष्यते। पूतकोो बी पूनफलायी। घया तु क्रतवः पूताः पूतकतुरेव सा।

सीविध्न में बियमान पूतकतु शब्द से हीप् एवं उसको ऐकारादेश मी होता है। वह सूत्र एवं बाद के सूत्र मिल कर तोनो सूर पुख्षयोग में ही लगते हैं। अन्यन्न नहीं। इसमें प्रमाण भाष्बगार्तिक हो है-"पुंयोगप्रकरणे पूतकत्वादीनापुपसंस्नानमू" अर्धाव पूत कतू आदि को कार्य पुंयोग (पुरुष सम्वन्ध) में होता हैं, इस वातिक में एकवचन एवे द्विवचन का पयोग न कर बहुवचन का पयोग कर बहुवचनान्त = "पूतक्रलादीनाम्" कहा अतः तीन सूर्थो का म्रहण होता


 होकर कविजल लाधिकरण न्याय अनिन्य है, किन्नु दोषस्पल में ही न्यायय की प्रृच्ति:, इहस्यले न्याय नित्य है अन्य्यया न्याय का निविषपयत्व ही होगा। पविश्र किया है यश्श की जिसने ऐसे पुरुष की बी पूतकनु से होप् एवं उकार को ऐकार, औौ को आयू आदेश से पूतकतायी बी।

जहां स्वयं सी ही यछ को पवित्र करने बाली है संहां पुंयोग नहीं है अतः हीप्, एवं ऐंकारादेश नहीं होता है- 'तृतक्तु’' यह हूप है । पुंयोग पयुक्ता ही में दिधमान यहां नहीं है पुरा कर्प में हैदिक कर्मों में खियों का भी अधिकार था।

## ४९५ बृषाफव्यग्निकुसितर्कुसिदानामुदान्तः ४।३।३ण।

एषामुदात्त ऐकारः स्यात् लीप् च। वृषाकपेः स्री वृषाकपायी "हरविष्णू बृषाकपी" इत्यमरः। वृषाकपायी = शीगौर्यों इति च । अमायी। कुसितायी। कुसिद़ायी। कुसिद्शबढ़ो हैस्वमध्यो न तु दीर्घमघ्यः।

बृपाकपि, अगिन, कुसित कुसिद, इनको हीप् होता है, वह् उदाच होता है, एवं इन इब्दों के अन्त्य अल को ऐकार आदेश होता है। 'वृषा कपिः यर्य सः' यहंं बहुनीटिं सभास कर 'अन्येषामपि' से दीर्घ है, इहर एवं विष्णु को वृषाकपि कहते है उनकी सी पार्वती एवं लक्ष्ती को वृषाकपायी कहते हैं। वृषाकपि यहां इकार को ऐकार हीप् ( इकार) आय् आदेशा हुआ है । पुं₹त्र विशिष्ट अण्नि की बी यहां बीप् एकारादेश अग्नायी। कुसिद की पत्नी कुर्सितायी। कुसिदायी। खरान ₹वभाव = प्रकृति में कुसित ₹ब्ट्र है। या कम गौराए वाचक भी कुसित शब्द है। अथवा कुसित एवं कुसिद्ध देवता विशोष में रुढ है कुसिद्द शब्द हस्व ₹कार मध्यस्थ है, दीर्घ ईकार युक्त नहीं है। यदपि शब्द निर्णय में अनुभच साध्क्षिक प्रतीति ही प्रमाण है, हस्व मध्य में है इसके लिए प्रमाण की आदश्यकता नहीं हो तो भी अपना वैदुष्य प्रयोग पौढित्व सिघ्धर्ध प्रमाणोपन्यास यहां किया जाता है इसमें भाध्यकारीय सन्दर्य का ही यहां उपन्यास किया जाता है- 'वृषाकप्युग्न' सूत्र में उदात्त ग्रह्ठण क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् पतज्ञलि महासुनि देते हैं कि दृषाकट्यंधमिदम् = बुबाकपि के रिए है, यहां कपि का अन्त अनुदाच है उसके स्थान में ऐकार अनुदात्त न हो एतदर्थ उदाप भहण किया है, इससे सिद्ध हुआ सूतोक्त अन्य शब्द उदात्तान्त ही है उनके लिए उदात्त की आवइयकता नहीं है, स्थानियुणक आदेश होता है। अब यदि कुसिद शब्द को कुसीद मानेगे तो यां 'लघावन्ते' फक० सू० से मध्य में ईकार गुरु है वह उदात्त होगा, अवशिष्ट रोष निघात से अनुदात्त होता है कुमीद में अन्त अकार अनुदात्त को उदात्त ऐकार विधानार्थ सी उदात्त घहण है साध्योक्ति वृषाकप्यर्थमिदम्' असदत होगी अतः भाब्य मर्यादा सुरक्षार्थ कुसिद को हर्व मध्य ही यानना चाहिए यहां भध्य में गुए लहीं लघावन्ते की प्रवृत्ति नहीं, फिट् सूत्र से कुसिद का दकारोत्तरवर्ती अकार उदाप्त अतः वृषाकप्यर्धरिदम् भाष्योक्कि है। इति श्रीप््वोलिनः।

## ४९६ मनोरौ वा 819 १३।

मनुशब्दस्यौकारादेश: स्यादुदातैकारदेशः्य वा, तास्यां सन्भियोगाशिष्टो बीपू च। मनोः ली मनायी। मनावी। मनु:।

मनु रब््ड के अन्त्य अल् को औकार, आदेश होता है, तथा उदात्तत्वधर्मविशिष्ट ऐकारादेश होता है, एवं जहां औकार एवं एकारादेश होते हैं वहां ही हीप् होता है। यहां उदात्त का ऐकार से ही सम्बन्ध है। औकार से नहां, अदेश एवं हीप् सन्नियोग शिष्ट है यथा एक कार्य में नियुक्त पुरुवों की समानकार्यकरणार्थ साध ही प्रवृत्ति होती है एवं साथ ही निवृत्ति होती है। तथैव यहां मी जब औ या एकार तब ही छीपू, आदेशा के अभाव में हीप् का अी अभाव देखिये-परिभाषासन्नियोगशिष्टानां सहैव पवृत्तिः सहैव निवृत्तिः। पुंयोग में ही इसर्की मी प्रवृत्ति है। मनु नामक पुरूण की पत्बी अथं में औकारादेश एवं बीप् पक्ष में आव् आदेश से मनावी। ऐकार आदेश आय् पक्ष में मनायी, उसच के अभाव में ढीप् का मी अभाव में मनुः।

## 

बर्णवाची योडनुदान्तन्तस्तोपघस्तद़न्तादनुपसर्जनात् प्रातिपढिकाद्व वा कीपू स्यात् वकाशस्य नकारादेशश्च। एनी, एता, रोहिणी, रोहिता। वर्णानां तणतनितन्तानामिति फिट् सूत्रेण|युदात्तः। त्रेण्या च शलल्येति गृह्यसूत्रम्। त्रीण्येतानि अस्याः इति बहुनीहिः । अनुदान्तात् किम्, श्वेता, घृतादीना३ेंत्यन्तोदान्तोऽघम्। अत इत्येव, शितिः सी। \% पिशाइादुपसङ्ख्यानम् \%

पिशबी, पिशाइा। ध असितपरितयोर्न छ। असिता, पलिता। छ छन्दसि कमेके $\%$ असिक्की, पालक्की। अवदात्तशब्दस्तु न वर्णवाची, किन्तु विशुक्षबाची, तेन अवदात्ता इत्येव।

ल्लीलिए में विधमान वणंवाची अनुदात्तान्त जो तोपध तदन्त जो अनुपसर्जात प्रातिपदिक को विकर्प से छोप् होता है एवं तकार को नकारादेश होता है। जछां बोप् वदां नकारादेश जला होप् का अभाव वहां नकारदेश का भी अभाव है। आदेश में अकार उन्वारणार्थ दी है। खेते वर्षी बाचक रत शब्द का भादि उदा़ात्ते है, शेष निषात से अन्त्य अच् अनुदाश्त है, एत से हीप् अकार खोप तकार को नकार एनी, पक्ष में टाप् दीर्घ पता। रकार्धक रोटित हीप् तकार को नकार अषोप णत्व से रोहिणी, पक्ष में रोहिता। उदात्र विष।यक फिट् सूशार्य-तान्त शाष्द, णान्त शब्द, तिशाष्दान्त, निशम्दान्त। तकारान्त जो वर्णानाचक उनका आदि उदान्त होता है। यहां तान्त से ब्यभनतकार है अन्त मे जिसको ऐसा पृषष भादि शार्दों का महण करना, एवं भयम त ते सस्वर का घहण करना चाहिये। सौग्रत्वाष् जश् का अभाव है।

जीणि एतानि यस्याः सा एतदर्थंक बहुीहि समास घटक वर्णानाचक एतहाष्दार्य अन्बपदार्य शालही में विऐोषणहूप उपतर्जन हैं अतः अनुपसस्जन वर्णाचाी न होने से ठीप् एवं तादेश न होना चाहिये ? अतः गूसमून्न के आर्ष प्ययोग सिबर्य अनुर्जर्जन नर्णान्त प्रातिपविकार्ष का ही विशेषण है च्येत अनुपसर्जन है। बर्ण वाचक का नहीं, च्येणी तया च्येण्या की सिद्धि ऐो गई। वस्सुंतः एणी प्रथम सिद्धकर क्रिपु एणी इ्येणी तया च्येण्या शूलन्या तया उपबक्ष्ताता करके यहां कार्ये सिद्यि होगी अनुपसर्जन वर्णाचचक में ही अन्वित है। तबन्त्त में नरीं करके यहां कार्य सितिए
 शील अनेक पर्र्यायवाचक राष्द है। आपस्तम्य, भाक्षलायन आदि से प्रणीत मन्य को गुल कहते हैं। त्रि एण्या असमास क्यस्त ही हैं। इवेत जय्द धृतादीनाघ्य से अन्तोदाध है भतः टाप् बेतात। खेत वर्ण विरिष्ट स्रीवाचक रिति शब्द अकारान्त नहीं है अतः हीप् पवं तादेशे न हुभा।

पिर्श रबष्द से लीप् विकल्प से होता है। पिशश्री। पक्ष में पिशाऩ। दीपश्रिबातुब्यवर्ण को पिक्षल कहते हैं। कमछ पराग घूलि तुल्य वर्ण को जिशाक कहते हैं। उससे युक्त को पिइकी काता जाता है। यह अन्यतो होष् का अपवाद है। बीवाचक असित एवं पलित से हीप् नहों होता है, एवं तकार को नकार आदेश भी नहीं होता है। टाप् से असिता पफिता। असितः = कृषःः।
 आचार्य असित एवं पलित ह्लीवाचक रहे वहां का आदेश एवं हीप् म्रल्यय होता है। असिकी, पलिकी । ना आादेश एच्छा का कर्म है सतः ‘‘म्' वा० में काता है, वए शप्द मालार्य है। अदेश
 विधा योनि एवं कर्म जिसके वितुद्र रहे वही श्रेष वाष्षण है, योनिः $=$ जन्म या जन्म का कारण बंश परस्परण।

## ४९८ अन्यतो डीष् ४1श।४०।

तोपधभिन्नाद्व वर्णवाचिनोऽन्नुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् क्तियां कीष् स्यात्। कल्माषी। सारड़ी। लघाबन्ते दूयोश्र बढ्बषो गुरुरिति मध्योदा़्तावेतौं। अनुदात्तान्तात् किम्, कृष्णा। कपिला।

तोपध से मिक्ष दर्णावाचक भनुदात्तान्त भातिपदिक से खीलिक में होष् होता है मध्योदात्त कर्माष शब्द का अन्त अनुदात्त है हिष् अल्लोप कर्माषी। सारक़ होब्द का संयोगे गुरु से रकाराकार गुरु का उदात्तृत्व से अन्त अनुदाश्र है बीप् सारड़ी। चिन्रवर्ण: = कर्माषः। चिन्नवर्ण: = सारद्रः उस वर्णयुक्ता सी कल्माबी एवं सारदी है। चातक: = पपी हा, हरिण लर्थ में भी सारद शब्द का प्रयोग होता है। नीए वर्ण को कृष्ण कहते है। दीपशिखातुल्य वर्ण को कपिल कहते है। अन्त में एक लहु वर्ण रहे या दो लघु वर्ण अन्त में रहे ऐसा अनेक अच्त युत्त प्रातिपदिक उसका गुर वर्ण उदात्त छोता है।

कृष्णशब्द अन्तोदात्त 言। कपिल शब्द भी अन्तोदात्त है उमय वर्ण विशिष्ट खी अर्थ में टाप् कुष्णा कपिला।

## 899 बिद्नौगौरादिम्यन्च 81918 ?

बिद्स्यो गौरादिज्यझ्घ छण स्चात्। नर्तकी। गौरी। (ऋ आम् अनडुहः लियां वा \%) अनख्वाही। अनुड़ही ( पिपल्यादयझ्व) आकृतिगणोडयम्।

मूर्थ्च्यकारेंत्तंजक म्रत्ययान्त भातिपदिक से एवं गौरादि गण पठित प्रतिपदिकान्त से खोलिन्न में जौप् होता है। गाधविक्षेपार्थक नृत् भानु से शिरिपनि 『ुन्त् से ण्नुन् सीलिए में नरतथी, नृत्यकर्म जिसका जीविका का साधन है उेसी ही यहां प्र्यय में किच्च अधृतार्थ है अत समुदाय नरंक में पित्वारोप है। अवयक में अचरितार्थ अनुन्ष समुद्वाय का उपकारक होता है। गौर $=$ झेतेत वर्ण बाचक है तोपध मिन है। किन्तु अन्तोदात्त है। अन्यतो हीप् से अपात्त हीप् सससे हुभा अकार लोप गौरी = ₹वेतवर्ण युक्त खी गौरादि गणपठित बनहुए, शब्द से सीलिद्ध में हीप् प्त्यय होता है, एवं बातिक भाम् आगम विकर्प करता है अनुदुछी अनड्वाही $=$ गाय को कहते है। यह वार्तिंक गौरादि गण का अन्तर्गण वा० है अतः सूल पुन्तकों में ससका पाठ नहीं भी है। गौरी पाबंती वाचक भी है उमा कात्यायनी गौरी। पक्षवषॉया कन्या को भी गीरी कहते है। किपल्यादि शब्द से ही होता है या सी गीरादिगण का अवन्तर वातिंक है, प्राचीन पुत्तकों में मूळ्क में ₹स्तका उस्टेस नहीं 1 मूल में उपन्यास से अंव्यक्सा होती है। अतः गणषाठ में ही शन को रखना चाहिये। गोरादि आाृृति गण है।

## 400 सूर्यतिष्यागसत्त्यमत्स्यानां य उपधाया: ६।819891

अझंच्योपधाया चस्य लोपः स्यात् स चेद्द य: सूर्थाचवयवः। $\%$ मत्स्यक्य
 यलोप इति वाच्यमू \%। मत्सी। मातरि बिचेचि षित्वादेव सिद्दे गौरादिष्धु मातामहीशब्पपाठादनित्यः वितां ङीष् $\mid$ द्रंश्र्र।

सूर्यादि अछ के उपधाभूत यकार का लोष होता है वह यकार यदि सूर्यादि शब्द का अवयव हो तब। मतस्स्य शब्द के यकार का लोप होता है। ही प्रत्यय पर रहते। सूर्य एवं अगस्य शब्द्र के य कार लोप होता है ही प्रत्यय या छप्रत्यय पर रहते। नक्षत्र सम्बन्धी अण़ अत्यय पर तिव्य एवं पुष्य के यकार का लोप होता है।

उद्धाहरण-सूर्य से समान दिशा हो जिसकी सीरी वलाका। यक्षां अणन्त अक्य है। उसकी उपधाभूत यकार का, लोप हीम्त्यय पर रहते हुआ, यहां अणन्ततदादि निमित्तिक छीप् है। एवं

सूर्यस्य स्री सूरी यहां यलोपार्थ उपधामहण है। यहां पुंयोणाए से बीप् है। अगस्त्यस्य सी अग－ स्ती। मत्सी। गौरादिवत् हीष् अकारदकार लोप। मातुः माता इस अर्ध में मातु शघ्द से बाल－
 देश किया है।

यहाँ शंका करने 音 कि मातामही में षित्व के निमित्त बोष् हो ही जायगा पुनः छीषर्थ गौरादि गण मे मातामझ शब्द का पाठ व्यर्थ दोकर ग्ञापन करता है कि षिख्वपयुक्त छोष् अनित्य है अतः पाठडीषर्थ गौरादि में आवइयक है，दशानार्थक दँश् धानु से ‘दाम्नी’ सूत्र से करण में क्षून् प्रत्यय है दइयते अनया षकार की इत्संशा लोप है। धातु कै शकार को＇वरज्＇सूत्र से षकारा－ देश है，प्रत्ययतकार को हुत्त्व से दंष्र्र यहां स्तीरिक में बित्व से प्राप्त बीव् अनित्य है न हुआ टाप् सवर्ण दीर्ष से दंध्र्र रूप है ।
 बृच्यमनाबपनाकत्रिमाभरणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोत्वकारमैंयुनेच्छा－ केशबेशेषु 81？18र।

एंस्य एकादशฟ्यः प्रातिपदिकेमेयः कमाद्ध बृत्त्यादिप्वर्युषुख्नेष् स्यात्। जानपद़ी वृत्तिश्चेत् अन्या तु जानपद़ी । उत्सादित्वाद्वन्त ‘त्वेन टिड्ढ़ इति ङीज्याद्युदात्तः।

कुण्डी अमन्रं चेत्，，कुण्डान्या 「कुडि दाहे．＇गुरोश्य हलः＇इति अम्रत्ययः। यस्तु＇अमृते जारजः कुण्ड：＇इति मनुष्यजातिवचनस्तवो जाति लक्षणो ऊीष् भवत्येव। अमत्रे हि स्बीविषयत्वाद्ध अप्रातो कीष् विधीयते，न तु नियम्यते। गोणी आवपनं चेत्，गोणाइन्या। स्थली अकृत्रिमा चेत्，स्थलाडन्या। भाजी श्राणा चेत्त，साजाडन्या।

नागी स्थूला चेत्，नागाडन्या। गजवाची नागशब्दः स्थैल्यगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्त उढा़हरणम् । सर्पवाची तु दैध्यंगुणयोगादन्यत्र प्रयुन्कः प्रच्युदाहरणम ！

काली वर्णाश्षेत्，कालाइन्या！नीली अनाच्छानं चेत्，नीलाडन्या। नील्या रक्षा शाटीत्यर्थः，＇नील्या अन् वक्षउयः＇इत्यन्，अनाच्छ्ञादनेऽपि न सर्वन्र，किन्तु नीलादौबधौ，गीली，प्राणिनी च，नीली गौ，संज्ञायां वा，नीली नीला। कुशी अयोविकाइझ्चेत्，कुशाडन्या। कामुकी मैथुनेचछ्छा चेत्，कामुका－丂न्या ！कबरी केशानाँ सभिवेशश्थेत्र्，कबराडन्या＝चिन्तेत्यर्थ：

२－वृत्ति ₹—अमझ ₹—आवपन र－अकृतिम ५－भाणा ६－सौल्य ७－वर्ण －－अनाच्छादन ९－अयोविकार $\because ०-$ मेथुनेच्छा $? ?=$ केशवेश，इन अर्थों में कम से १－ जनपद २－कुण्ड ३ —ोण ४－₹थल ५－भाज ६－जाग $\cup$－काल $<$－नोल ९—कुश २०－ कासुक ？？－कनर हन ग्यारह शब्दों से कमशः हीप होता है। जनपद हीप् अलोप जानपदी घृत्तिः। पिता पवं पितामहाद्विद्धारा गन्तर्य देशा को जनफदे कहते हैं। कपत्ययान्त यह शब्द है， उससें उत्पन्न वृषि अर्य में अव्पस्थयान्त जानपद शब्द है，यहां＇डिड्ड्ढाण्＇से डीप् प्राष्त था उसको

बाषकर हीष् है, हीप् होने पर अनुदात्त होता, होष् में अन्तोदात्त है। वृत्तिः = कमी बन्द न होने वाली जीविका। अन्या तु जानपदी यहां उत्सादित्व से अज्प्रत्यय डिद्ढ़ से ङीप् आध्युदात्त है।

२—कुण्ड बीष् कुण्डी = यतियों का जलपात्र कमण्डलु । कोषः-"अस्बी कमण्डलुः कुण्डी"। अन्यार्थ में कुण्डा, 'गुरोश्च हलः' से अप्रत्ययान्त है। पति के जीवित रहते जार से उत्पन्न पुत्र को कुण्ड कहते है। यह कुण्ड शाब्द मनुष्य जाति वाचक है, इस लिए उससे सीलिद्ध में जातिरस्री से छीष् होता ही है। अमत्रार्धक कुण्ड शब्द स्रीलिद्न विषय के कारण इससे जातिलक्षण छोप् अपाप्त है अतः इस सूत्र से वांां हीष् करना चाहिये। कुण्ड शब्द से अमत्र अर्थ में ही बीष्, होता है, ऐसा नियम यहां नहीं है, अम्राप्त में विधि है।

३—गौण से हीफ्-गौणी = गोण, अन्यार्थ में गौणा। -स्थल छीप् स्थली=अकृत्रिम भूमि, अन्यत्र स्थल्ल।। ५-भाज होष् भाजी = पकाया हुआ ठ्यअज्ज, अन्यत्र भाजा। ६-नाग हीष् नागी = अधिक मोटी, अन्यत्र नागा। नाग शा्द्र से हाधी एवं सांप शाब्द वाच्य अर्थ है। उनमें जहां गजवाची नाग शब्द स्थूल़ता रूपी गुण के कारण खी अर्थ में प्रयुक्त किया गया वह नाग इसका उदाहरण है। सर्प वाचक नाग शब्द जहां कृराता प्रयुक्त किया गया वह नाग इसका उदाहरण है। सर्पवाचक नाग शान्द जहां कृराताप्रयुक्त अतीव दुर्वल क्षीण कायायुक्त स्बी में म्ययुक्त है वह इसका प्रत्युदाहरण है नागा खी = अतीव कृशा, रोग अादि से । $७-क ा ल ~ Е ी ष ् ~ क ा ल ी ~=~ क ा ल े ~$ रंग की खी, सन्पन्च काल। <-नील छीप् नीली = अनाच्छादनार्थक में, अन्यत्र नीला = नीलरक्र से रंगी हुई साड़ी, यांां नीली शब्द से 'नील्या अन्' से अन् प्रत्यय है, अनाच्छादन में भी सर्वत्र नील से डीष् नईीं होता है किन्तु ओषधि अर्थ में ङीष् होता है । प्राणी अर्थ में भी छोष् होता है। नीली ओषधि । नीली गौ = गाय। ओषधि शब्द अधिक प्रसिद्ध है, औषधि नहीं। संज्ञा अर्थ में विकर्प बीष्-नीली, नीला। $\stackrel{\rho}{1}$-कुरा हीप् कुरी $=$ लोहे का विकार फाल $=$, अन्यत्र कुशा । कोकर, रज्जू, सामवेद के गाने के लिए गुल्लर का शढ्दु विरोष यहह कुशा के अर्थ हैं, प्ररतोता यज्ञ में यब्रीय वृक्षों की या खैर की पादेशमात्र की कुशा बनवावें। आठ धातु सब लोह = लोहा ही है 一कोई तेजोकुक्त है कुछ तेज से रहित है सोना, चांदी, तांबा, रीति कांसा, लाख $=$ त्रपु, सीसा, कालायस $=$ काला लोहा इस प्रकार में। १०-कामुक डीष् कामुकी $=$ मैयुन की चच्छा वाली। २१-कबर डीष् कवरी = बालों को संभाल्कना । अन्यश्र कबरा = चित्रविचिश्न ।

## ५०२ ओोणात् ग्राचाम् $81 ? 18$ ३।

शोणी, शोणा।
प्राचीन भाचायों के मत से शोण शब्द से छीष् होता है। नवीनों के मत में नहीं, मतभेद प्रयुक्त रुपद्दय शोणी, शोणा = लाल कमल का वर्ण, कोकनदच्छविः = श्रोणः यद्द कापकार ने कहा है। यह नियमार्थ है, हीष् तो ‘अन्यतो हीप्’ से सिद्ध ही है। प्राचीनों के मत से ही शोण से बीष्होता है अन्यत्र नहीं अतः नियम फल शोणा है ।

## ५०३ वोतो गुणनचनात् 81 १18४।

उदन्तात् गुणवाचिनो वा कीष्। मृद्वी, मृदुः। उतः किम्, शुचिः। गुण इति किम्, अख्बुः । ॠखरसंयोगोपधन्न\% । खर:=‘पतिंवरा कन्या’। पाण्डु:। उकारान्त गुणवाचक प्रतिपदिक से हीप् होता है विकर्प से। भृद हीष् यण् मृद्वी पक्ष में घृदः = कोमल स्वभायुक्त ली। उकारन्त घुचि नहां है। अतः धुचिः पत्वित्तायुक्त बी।

द्र॰्यवाचक आखु: = मूषिका अर्थ में है । एवं वैभव रहते हुए भी जो उसका उपभोग नहीं करता, न खाती है, न दान किसी को देता है, उसको भी भाखु कहते हैं। वह पुरुष रहे या खी। अतिकृपण = आखु । पति का बरण करने वाली अर्थ वाचक खरु एवं संयोगोपध शब्द्द से खीलिक्न में हीष्न नीं होता है। खरूः = पति प्राप्ति की इण्छा वाली कन्या। पाण्ड़ः = इवेतवर्णः, या केनडा की धूलि समान वर्ण $=$ पीत बर्ण आदि अनेकार्थक है। गत्यर्यक पडि धातु से कुपत्ययय एवं बृद्धि से पाण्डु शब्द बना है।

एस सूत्र में वचन ग्रहण से जो शब्द गुण को विशोषणतया कहते हुए गुणाश्रय द्रव्य को विशोष्यतया कहे इससे ही इससे हीष् होता है, केवल गुण वाचक से नतीं। गुण शब्द से मतुप् उसका लोप से गुणवान् अर्थ है, या गुण का गुणी में उपचार = लक्षणा है। उत एस विशेषण से 'अ एं ओ’ गुण संशक नहीं है । वर्णच्चय गुण कयन पूर्वंक द्रव्य वाचक नहीं हो सकते। अब यहां शङा हुई की गुण लक्षण क्या है ? समास-कृदन्त-तद्वितान्त-अव्यय-सर्वनाम-जाति-संख्या-संश्ञा शब्द घनसे अतिरिक्त अर्थ वाचक शाब्द की गुणवन्नन संज्ञा है। यही सिद्धान्त पक्ष है। अन्य मत गौरवग्रस्त एव दोषग्रस्त है। अतः उन एकदेशि मतों का आदर यहां न करना। यथा-

> सच्च्वे निविशतेडपैति पृथक् जातिषु हृश्यते। अधियश्याक्रियाजश्व सोडSसच्व्रपृतिर्गुणः" H? ॥

यहां चार विशोषण युक्त यद लक्षण है—द्रव्य रूप भाधार में उत्पन्न एवं विनाइयुक्त रहते हुए, जाति से भिन्न, एवं नित्य में, अनित्य पदार्यो में रहने बाला द्र०्य भिन्न को गुण कहते हैं। जाद्मणत्वारि भी उत्पन्न विनाशशाली है, विशिष्ट अधिकार प्रयुक्त। तपोडनुष्टानकर्ता में साह्मणत्व की उत्पत्ति एवं असत्कायंकर्ता में नाह्मणत्व का नाश होता है, "जातित्राह्षण एव सः"।

वोतो गुणवचनात् सूत्र में 'उव' गहण नहीं करने पर 'अजाघतः' से अतः की अनुवृष्ति से अकारान्त गुणनाचक से हीष् प्रत्यय त्रिधान से मृद्दी प्रयोग जो सूत्र का मुख्य उदाहरण है उसी की सिद्धि न होने से अंव्यात्ति दोष है, उस दोष की उपेक्षा कर 'शुचिः' में अतिव्यापि दोष का पदर्शान सरंथा अनुचित है ?, 'रोणाख प्राच्चाम्' नियमार्थ ही है, अतः वह व्यर्य होकर 'अतः' की निबृत्ति में प्रमाण नहीं हो सकता हैं। प्राचां मते एव छोषाव हीष्, इस नियम से अन्यतो हीप् की प्रवृत्ति न हुई अन्यत्र, शोणा में । वा की अनुवृत्ति नियमार्य 'शोणाए' वचन नहीं है, वह तो व्याख्यान लन्धविषय हैं। समाधान-कल्याण शब्द से इसी से हीष् होकर ‘कल्याणी’ की सिद्धि होती पुनः बाहादिभ्यश्ष में कल्याण के पाठ करण सामर्थ्य से यहां अतः की अनुवृत्ति नहीं है, मृद्दी में अव्यापि नहीं अतः जुचिः यहां अतिव्याप्ति दोष प्रदर्शान उचित ही हैं। अथवा खरु शब्द को वार्तिक से बीष् निषेध से अनुमान होता है कि इसमें अतः की अननुवृत्ति ही है। अन्यथा अप्रात्त स्थल में निषेध व्यर्थ होगा । यदि शुचि शब्द हन् प्रत्ययान्त किच्व युक्त है तव तो 'कृतिकारादक्तिनः' से विकल्प हीप् होता ही है तो यह प्रत्युदाहरण ठीक नहीं है किन्तु इयामा प्रत्युदाइरण देना चाहिये। श्री नागेश भद्द, ने 'धुका' उदाहरण दिया है किन्तु संयोगोपध होने से 'खरसंयोगोपधान्न' से निषेध वहां होगा। खरू साइचर्य से उकारान्त संयोगोपध में बार्तिक निबेध करेगा तो नागेशोक्त उदाइरण भी उचित है यदि साएचर्य नित्य है तो । किन्तु साहचर्य अनित्य भी द्रेंत एव दीध्यढ् वेठ्यढ़ धातु के साहचर्य से ह्ट् स्तुतौ धातु का वहां ग्रहण न कर सूत्र में इट् लागम का ग्रहण कर भवित आ वहां ल्यूपधगुण निष्षेष हुआ अतः 'ईयामा' यह प्रत्युदाहरण निर्विबाद है।

## ५०8 बहादिय्यश्य $81 १ 18 \% 1$

एम्यो वा जीषू स्यात्। बही, बहुः। \% कृदिकाराढ़क्तिनः \%। रात्री, रान्तिः। $\%$ सर्वलोडक्तिन्नर्थाद़ित्ये के । शकटी, शर्काटः। अक्तिन्नर्थातू किम्, अजननिः। च्किन्धन्तत्वाद्राप्ते रिवध्य पद्धविशब्दो गणे पध्यते। हिमकाषिहतिषु चेति पद्भाचः। पद्धती, पद्धतिः।

बहु आदि शब्दों से खीलिद में विकलप से बीप् होता हैं। वहु ई य यण् बही = वैपुल्यमुणयुक्ता खी। बहु:। क्तिण् प्रत्यय से भिन्न ₹कार वह है जन्त में जिसके ऐसे शब्दों से स्खीलिक में विकल्प से बीच् होता है। उत्सव (आराम) को देने वाली रान्तिई दीर्श रार्ञी। पक्ष में रात्विः। कोई काइते है कि अकिनर्थं इकारान्त से बीलिद्ध में हीष् विकरप से होता है। इकट ई राकटी पक्ष में शकटिः । थनि प्रत्यय निन्द में होकर नज् समास से अजननिः यहां न हुआ $=$ व्यर्थ जन्म वाली कन्या जिसमें कोई गुण नहीं है। पद्रति शब्द क्तिन् प्रत्ययान्त होने से अप्राप्त होप् को विधानार्थ यबादि गण में इसका पाठ है । हन् थानु से कर्म में क्तिन् प्रत्यय है पूर्वणाद को पदू आदेश होता हैं मार्गार्थक लीलिख्य यह शब्द है पडती। पहतिः। दो हूप है विधेय घटित रूप निर्देश प्रयम ऐोना चाहिये पद्धाए पाक्ष्किक रूप।

## 404 पुंयोगादा खुयायाप् $81 \% 18 \mathrm{Cl}$

या पुमाख्या पुंयोगात् बियां वर्तते तबो ङीष् स्यात्। गोपस्य खी गोपी। \% पालकान्ता \% । गोपालिका, अश्षपालिका। \% सूर्यदू देवतायां चाप् शच्चः: \% । सूर्यस्य ली देवता सूर्या। देवतायां किम् सूरी = कुन्ती, मानुषीयम्।

जो पुंबाचक शब्द पुरुष के योग से कीलिए में वर्तमान है, उससे बीष् होता है। गोप शब्द गोवाल में है, एसमें गोपत्व वास्तविक है, गोपत्व धर्म को प्रवृत्ति निमिस्त कहते हैं वह धर्म गोप से असवर्ण विवाहयुक्त की में जिसमें वास्तविक अगोपत्व है किन्तु पुंवाचक गोप झब्ट ख्यो रूप अर्य का अभिधान करे वहों हस सूत्र की प्रथृत्ति है वांं अगोप सी में गोप त्वारोप है। एवं अन्यत्र मी ज्ञान करना। यहां पूंयोग से दाम्पत्य (पतिपत्नी भाव। सम्बन्ध ही न लेना किन्तु केकय दुहिता = कन्या इस अर्थ में केकयी अदि प्रयोग होता हैं। उतः जन्यजनक भाव अदि सम्बन्धों का भी भाहण अवेक्षित है। पिता एवं पुगी का वह सम्बन्ध उपाध-उत्पादक भाब है। गोप की पत्नी गाँपी। गोपाल झब्द जहां अन्त में रहे वहां हीष् नहीं होता हैं। गोपालक की खी गोपालिका। अश्वपाहक की खी अंधपालिका रहांटप् प्रत्यय ही है। देवता अर्थ में सूर्य शब्द से सीलिक्न में बापू प्रत्यय छोता है। देवयोनि में उत्पन्न सूर्य पत्नी अर्थ में सूर्यां। अन्यन्न पुंयोगात् से सूर्य से जोष्प् 'सूर्यातिष्य' सू० से यकार लोप सूरी $=$ मानुषी पत्नी कुल्ती।

## ५०६ इन्ट्रवर्रणभवशार्शर्द्रमृड्हिमारण्ययनयवन मातुलाचार्याणा-

## मानुक्र 8191891

एबाम् आनुगागमः स्यान्जीष् च। इन्द्राढ़ीनां षण्णां मानुलाचार्ययोग्य पुंयोग एवेष्यते । तत्र कीषि सिद्दे आनुगागममान्रं बिधीयते। छृतरेषां चतुर्णामुभयमू । इन्द्राणी। \% हिमाएण्ययोर्महन्वे \% । महढ़ाधिमं हिमानि । महदरण्यम अरण्यानी। \% यवादू दोषे \%। दुध्षो यबो यवानी। \% चवनाक्किएयम \%

यबनानां लिपिर्यंननानी। $\%$ मानुलोपष्याययोरानुग् वा $\% ।$ मानुलानी, मानुली। उपाध्यायानी, उपाध्यायी। या तु स्वयमेवाध्याणिकां तन्र वा ऊीष् । उपाध्यायी, उपाध्याया। \% आचार्यादणत्वक्व $\%$ । आचार्यस्य सी आचार्यानी। पुंयोग इत्येव। आचार्या = स्वयं ठ्याख्यान्री $1 \%$ अर्यक्षात्रियम्यां वा स्वार्थो $\%$ । अर्शाणी, अर्या = स्वासमनी, वैश्या वेत्यर्थः। क्षत्रियाणी, क्ष्वत्रिया । पुंयोगे तु-अर्यी, क्षत्रत्री। कथं जह्नागीति? जहाणम् आनयति = जीवयति इति कर्म्मण्यण्।
 आगम एवं होप् प्रत्यय ब्बीलिक में होता है। इन्द से छः इबद्धों को एवं मातुल तथा आचार्य
 उसका अनुकाद कर के आनुक् इन आठों को होता है। अन्य चारों को उसय विधान $=$ अनुक्त् एवं होप हैं। एन्द्र की पत्ती सर्ष में इन्द्र आतुक्रक ( भान् ) हीप्, दीर्ष, पत्व सन्द्राणी = देवराजा परमेंभ्यंयुयक की पत्नी । महत्व अर्य में हिम एवं अरण्य शब्द को आतुक्त् तथा होप् होता है । अधिन हिमयुक्त अर्थात बर्फ का हेर में हिमानी। वढ़ा बन अर्य में अरण्यनी। दुह यव'=जव
 यवानी। लिपि अर्ष में यवन से आनुक् एवं बोप् होता है। यवन् आान् हीष्टीर्घ से यवनानी = इ्लेच्छों की वर्णमलल या बवन देश निवासियों की लिपि। मातुल एवं उपाध्याय शब्द को आतुक् दिकर्प से होता है। होप् नित्य। मातुल अान् ई मातुलनी, मातुली $=$ साता के भाई = साना उसकी पन्नो । या मामा की कन्या को भी मातुली कहते है पूर्वंच दाव्ष्त्य सम्बन्थ है। उत्तरज्न जन्य जनक माव सम्बन्ध है, दाक्षिणात्यों में कुछ माता की कन्या से विवाइ करने की भी पढति है । घर्म शारों में इस विष्य में अनेक मतमेद हैं। अन्यन्न यह रिवाज नहीं है, वह पदतः भगिनी अन्य लोग मानते हैं। बहन का भाई के साथ विवाइ नहीं होता है। उपाध्याय = गुर उनकी पत्नी अर्ध में उपाध्यायानी, पक्ष में उपाध्यायी। जो स्वयं अध्यापिका हैं वइं उपध्यायी, उपध्याया। आचार्य को विहित अनुक् के नकार को णकार नहीं छोता है। आबार्य पत्नी आचार्यानी। पुंयोग नहीं है स्वयं भाचार्यां हे बहां आचार्या= क्याख्यानक हों। अर्थ एवं क्षचिय से खीटिन में व्वार्थ में ( प्रकृत्यर्य) ही अनुक् एवं हीप् होता है विकलप्प से अर्याणी, अर्या = स्वामिनी, या वेर्या। अर्य = स्वामी पवं वैहय में है। क्षेत्रियाणी, क्षलिया पुंयोग में अयर्यों हीप् पुंयोगात्त से । अयीं क्षवियी = वँइय पत्नो, क्षवियपष्नो।

 अण् पत्य्यय कर उपपद समास मबान से 'टिड्ड' से बीप् अकार लोप, पूर्वपदाइ से णकार से से नक्षाणो = घक्षा के जीवन साधनभूता ।

## ५०0 कीतात् करणपूर्वात् 81 १1\%०।

कीतान्तादढन्तातकरणादौ ब्रियां खीष् स्यात् । बक्तीती। कचिक,

## धनकीता।

करण संबक्ष श्रब्ब है अवयव जिसका ऐसा कीतान्त प्रातिपदिक उससे लीप् प्रत्यब लीखिन में छोता है। वलेण कीता इस अर्थ में समास विभक्ति बुक् चाईं गतिकारकोपपदानों कृन्है० क्षए समास-

बथनं पाक् घ्वतुत्पत्तेः' परिभाषा से वस्न टा कीत का समास वस्न कीत से हीष् अलोप वस्कीतीत । मीत से विभक्ति टाप् पूर्व केवल कीत से ही समास हुआ है वस्न तृतीयान्त का। अजादि गण में धनकीज का पाठ है अतः यहां टाप् ही हुआा है।

## ५०८ क्नादल्पाख्यायाम् ४।१॥?।

फरणदे: क्त्वन्ताददन्तात् खियां खिष् स्यादल्पत्वे घोत्ये। अर्भलिमी घौौः। अल्पाख्यायां किम्, चन्द्नलित्ता अङ्नना।

अल्प अर्ष गम्यमान रहते करण है पूर्व में जिसको ऐसा कान्त अदन्त प्रातिपदिक से सीलिक में बीप् होता है। थोड़े से बादल से घिरा हुआ आकाश इस अर्थ में अभ्रहित्त ई, अकार लोप अभ्रकिसी, पूरे शरीर पर चन्दन का लेप युक्त खी में चन्दनलिता ।

## ५०९ बहुत्रीहेश्यन्तोदात्तात् ४1?1५२।

Фहुवीहे, फान्तादन्तोदात्ताददन्तात् ब्लियां खीष् स्यात्। जातिपूर्वादिति वक्तन्यम्। तेन 'बहुननूसुकालसुखादिपूर्वान'। ऊरूभिज्भी। नेह-बहुंकीता। \% जातान्ताण्न \%। दन्तजाता। \& पाणिगृहीती भार्र्यायाम् \%। पाणिगृहीता अन्या ।

कान्त अम्तोदाष्ष अद्नन्त बहुमीहि से खीलिद्ध में हीष्होता है। यह सूत्र जातिवाचक पूवं में रहे वहां दी प्रचृत्त होता है। बहुनज् सु, काल, सुखादि पूर्व में नहीं प्रवृत्त होता है। परस्पर संटे नहीं है जन्ना द्वय भिसका इस अर्थ में ऊहनिष्न से हीप् प्रत्यय हुभा है।

तृतीयार्थ बहुमोएि में न हीष् हुआ - बहूनि कीतानि अनया = बहुकीता। उत्पन्न दत्तों से युक्त अर्थ में जाता दन्ताः यर्याः यहां इससे होष् न हुजा टाप् दन्तजाता। जिसका शास्बीय मर्यदावा घुक्त अग्निकी साक्षि में हस्तमलाप हुआा हो वह ही हीप् पाणिगृहीती। यथा कथक्रित् इस्तप्यहण में टाप् पाणिम्यहीता री

## ५?० अस्वान्यूर्वपपदाद्वा ४।? ५३।

पूर्वण निल्ये प्राएते विकल्पोऽयन् । सुरापीती, सुरापीता।
ल्वाॠ वाचक से भिज्न पूर्वपद पर असंयोगोपध अनुपसर्जन स्वाङ वाचक जो शब्दद वह है अन्त में जिसको ऐसा अन्तोदाण अदन्तपातिपदिक से विकल्प होष् होता है बहुर्वाहि में।

 वक्ल अच्छादन है अतः यहां 'आतिकालयुखादिम्यः' से निष्षान्त उदाम्तान्त नहीं है यहां पूर्वपद प्रकृतिर्वर "बहुत्री पौ प्रकृत्या पूर्वपदम्" से उढात्त है, शोष निघात से छक कान्त उदात्त है। यतां इससे या पूर्व सूत्र से हीष् न हुआ।

## ५?? ₹वाअभ्ञोपसर्जनादसंयोगोपधात् $81 ? 1481$

असंयोगोपधमुपसर्जनें यत् ख्वां तद़न्ताद्दन्तात् प्ररतिपदिकाद्य त्रा्। केशान् अतिकान्ता अतिकेशी। अतिकेशा। चन्द्रमुखी चन्द्रमुखा। संयोगोपधानु सुगुल फा। उपसर्जनातू किम्, शिखा।

नईीं है संयोंग उपधा में जिसको ऐसा उपसर्जन स्वाङ्भवाचक शब्द वए है अन्त में जिसको ऐसा अदन्त प्रातिपदिक उससे दिकल्प होष् होता है। यहां बहुदीरि का सम्बन्ध नहीं है अतः तत्पुरुष एवं अन्य समास में भी इसर्की प्रवृत्ति होती है। अतिकेशा ई अलोप अतिकेशी। यहां द्वितीया तत्पुरुष है। पक्ष में अतिकेश आ दौर्ष अतिकेशा। चन्द्र के समान मुखयुक्ता यहां बहुद्नीहि समास युक्त चन्द्रमुख से ईे जलोप पक्ष में टाप् चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा। गुल्क शब्द संयोगोपध है अतः सुगुल्फा में हीष् न हुआ। चरण के सर्मापस्थ ग्रन्थी को गुल्फ काएते हैं।,
 किसी में विशेषण रूप उपसर्जन नहीं है अतः हीष् न होकर टाप् से शिखा। यही मल्युदाहरण उचित है। कोई सुरिखा, अरिखा आवि यहां प्रत्युदाहरण देते है उनका भाव यह है-"कल्याणं पाणिपादम् यर्याः सा" "कल्याणपाणिपादा" यहां इस़ सूत्र से हीष् म्राप्त है उसके वारणार्थ वे लोग यह् पयास करते हैं कि पूर्टूत्र से 'अस्वाध्वपूर्वपदार्शू' की यहां अनुवृत्ति है-अस्वाई वूँपद से पर रवाङ्तवाचक उपसर्जन तदन्त अदन्त भातिपदिक से विकलप बीष्तोता है, अस्वाऊ़पूर्वपदात् में दिग्योग लक्षण पश्यमी है अतः अब्यवहितोत्तर का यहां लाभ होता है अस्बान पूर्वपद से अव्यवह्टित उत्तर शब्द स्वाङ वाचक चाहिये- पकृत में कल्याण से अव्यवहित उप्तर 'पाणिपाद' समुदाय है वह़ खाध वाचक नहीं है प्रत्येक में स्वाधत्व है समुदाय में नहीं, खाङ़्व प्रत्येक में ही विश्रान्त है, काल्याण से अव्यवहित उन्तर पाणि है वह अन्त नहीं है, पाद अन्त है किन्तु कल्याण से अब्यवहित उत्तर नहीं है अतः ‘कब्याणपाणिपादा' में टाप् ही हुआ।

जब यह् परिस्थिति है तो शिखा में पूर्वपद कोई अस्वाङ वाचक नहीं ङीष् की स्वतः अप्राष्ति है पुनः सूत्र में डपसर्जन ग्रहण का क्या फल है ? अत: सुशिखा प्रत्युदाहरण वे लोग देते हैं। यहां अरघाङ सु उससे पर शिखा अनुपसर्जन है ङीप् न हुआ। यह् कथन ठीक नईीं है। यहां समास के पूर्व ही अन्तरह टाप् की प्रवृत्ति होकर बाद में सुमास से ह्रस्व अकारान्त रिख नहीं है यहां अकारान्त शिखा है। अतः सुरिखा अशिखा यह भी घन्युदाहरण नहीं हो सकते है। अतः रिखा हो ठीक है । अस्वाइ पूर्वपदात् में पर्युदादास से पृर्व अर्थ नहीं है। किन्तु यहां 'स्वाङ बाचक से बीष्' सवाद्भ वाचक से कोई पूर्ष में अस्वाङ वाचक रहे तो वहां ङीष् नहीं होता है। प्रसज्य प्रतिषंध है रिखा में दोष निबृति के लिए उपसर्जन ग्रह्रण है। अतः अस्य शिखा अशिखा अदि पत्युदाहरण असकत है।

## १-₹वां त्रिधा।

अढ्रवं मूर्तिंमस्स्बाब्न प्राणिस्थमविकारजम्।
सुख्वेदा, द्रवं्वात्। सुज्ञाना, अमूर्तंबबात्। तुमुखा शाला, अपाणिस्थत्वात् । घुशेफा, विकारजवात्।

## २—अतरथं तत्र दृष्टं च।

सुकेशी. सुकेशा वा रथ्या, अपाणिस्थस्यापि प्रार्णिन हृष्वात्।

## ३—तेन चेत्षत् तथापुतम्।

## सुस्तनी सुस्तना वा प्रतिमा, प्राणिकत् प्राणिसहोे म्थित्वात्।

स्वाछ तीन प्रकार के हैं । अद्रव मूतितरत् प्राणिस्थित अविकारज इनकी स्वा़्न संश्रा होती १० वै० सि०

है। अर्थाव वे ख्वान पद के बाज्य है। स्वएक शाब्द से के गुहीत होते हैं। जहां स्वाई वाचकत्व नहीं है वहां छीष् नहीं होता है। द्रव होने से 'Aुस्वेदा', मूर्तिरहित होने के कारण '‘ुश्ञाना’, अप्राणिस्थ के कारण ‘सुमुखा' शाला । विकारजन्य के कारण 'सुरोफा' यहां होष् नहीं हुआ।

प्राणिस्थ न होकर प्राणी में दृष्ट हो तो वह भी स्वाइ होता है। वहां होष् विकल्प से-यथा सुकेरी सुकेशा वा रथ्या।

अप्राणिस्थ होने पर भी प्राणी में देखे जाने के कारण वह भी ख्वाश्न है। अर्थाव जिस अह्ध से पाणी जैसा युक्त होता है, वैसे उस अऊ से अपाणी भी युक्त हो, तो वह स्वाङ होता है। सुस्तनी, सुस्तना वा प्रतिमा। स्तन रूप अवयन जैसा खी में दृष्ट था वैसा ही वह स्तन तसबीर (फोटो) में है। यहां सदृश में ताटपर्य है। वह तो नहीं ही रह सकत। है।

## 

एर्थो वा ङीष् स्थत्त्। आधयोर्बह्जज्लक्षणो निषेधो बाध्यते, पुरस्तादपवादन्यायात् 1 ओष्षादीनां पश्रानान्तु असंयोगोपधाढ़ति पर्युदासे प्राते ஏचनम्, मष्येऽचवादन्यायात्। सहननूलक्षणस्तु प्रतिषेध: परत्वादस्य बाधकः। तुझनासिकी। तुझनासिका इत्यादि। नेह-सह्नासिका, अनासिका। अन्न वृत्ति:- अझ्गात्रकण्ठेर्यो वक्तन्यम् \% । स्वझी, स्वझा इत्यादि। एतचननुक्कसगुच्चयार्थेन चकारेफा। संग्राह्यामिति केचित्। भाष्याद्यनुक्तत्वाद़प्रमाणसिति प्रामाणिका: । अत्र वार्तिकानि-\% पुच्छात्च \%। सुपुच्छी, सुपुच्छ्डा 1 \% कबरमणिविषशरेज्यो नित्यम \% $\mid$ कबरम् = चिंन्रं
 नित्यमित्येब। उल्रकपक्षी शाला। उल्डक्पुच्छी सेना।

बहुभीहि समास में खीलिक्न में वर्तमान नासिका उदर ओछ जब्ना दन्त कर्ण एवं भृक्न इनसे विकल्प हीप् होता है । सूत्र में आदि नासिका एवं उदर है वे दोनों अनेकाच् है यहां 'न कोडादिवहचः' से पात्त निषेष को सह सूत्र बाध्य विशेष चिन्ता पक्ष का अवलुग्बन कर ‘पुरसतात' न्याय से बाष करता है अतः निषेध की प्रथृन्ति न हुई । ओष्टादि पाँच को असंयोगोपधात से प्राप्त निषेध को यह् बाध कररता है 'मध्ये अपबादाः पूर्वा्् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्' इस न्याय से। अर्थाव् मध्य में पढ़ा हुआ अपवाद शार्ब पूर्व पठित शास्लों का बाधक है, उत्तर शार्त का बाधक नहीं है।

शिष्टोक्त व्याख्बानानुसार इन न्यायों की प्रवृत्ति एवं कदाचित् निदृत्ति करना होता है। 'सश्नक्' सूच्र हस सूँ्य का बाषक है पर होने के कारण, वह अपने विषय में इससे प्राप्त वैकल्पिक हीष् का निषेध करता ही हैं। उनत नासिका युक्ता ख्री इस अर्थ में तुऊनासिक यहां 'न कोडादि' से भ्राप्त निषेध को पूर्पठित यह अपवाद बाध करता है अतः वैकल्पिक हीष्-तुुननसिकी, तुक्रनासिका। विधमान नासिका घुक्त अर्थ में सहनासिक यहां 'सहनज्' ने इसको परत्वाए् बाध किया है अतः टाप् ही होता है सहनासिका। एवमेव अनासिका में भी निषेष प्रवृचि। माधवाचर्यं अन गात्र कण्ठ से विकल्प बोष् होता है ऐसा कहते हैं। उस पर सूच्रकार पक्षपाती आचार्य कइते ही कि इस सूर्य में अनुक्तार्थ का समुच्चायक 'च' से वृत्तिकारोक बचन गर्तार्ध है। किन्तु इस त्रिषय में भाष्यकार ने मौनदत का ही अवलम्बन किया है, अतः वृत्तिकारोक्त यह मत अप्रामाणिक है।

पुच्छ शब्द्द से ङंष् विकल्प से होता है। कबर अणि विष शर से हीष् विकल्प होता है। उपमान वांचक से पर पक्ष एवं पुच्छ से विकलप से निषेध होता है। सुपुच्छी । सुपुच्छा = अच्छे पुच्छ से युक्ता ख्लीवव युस्ता। चित्र वर्ण युक्त पुच्छों से युक्त मयूरी को कबरपुच्छी कहते हैं। उलुक सदृसा पुच्छ वाली सेना का अन्त्य भाग - उनुक के पक्ष सदृरी राला।

## ५? ₹ न कोडादिबह्तचः $81 ? 14$ है।

कोडादेर्बह्न्नचश्च स्वाझान डीष्। कल्याणकोडा। अश्वानामुरः = कोडा । आकृतिगणोडयम् । सुजघना।

कोडादिगण पठित शब्द एवं बहच्क्क स्वाइ वाचक शाब्द उनसे छीष् ्हीं होता है। कल्याणी कोडा यस्याः सा कल्याणकोडा यहां ूूर्व भाग में 'ख्लियाः' सूत्र से पुंबद्दाव से कल्याण हुआ है। '₹वाक्लाइ' सूत्र से प्राप्त बीष् का निषेध टाप् कल्याणकोडा = अच्छे शुभु लक्षण युक्त वक्षस्थल वाली बोड़ी = अभ्वा। झोभनं जघनं यस्याः सा सुजधना।

## ५?\% सइनजूविद्यमानपूर्वाच 81914ण1

## सहेत्यादित्रिकपूर्वात् न ङीष्। सकेशा। अकेशा। विध्याननासिका।

सह, नज् पवं विद्यमान पूर्वक स्वाइ वाचक से ही प् नहीं होता है। विद्यमार्थक सह शब्द है। सह केराः यस्याः सा = विद्यमानकेशावती सी, 'वोपसर्जनस्य' से सह को स भादेश है सकेशा। अकेशा = अविद्यमान केशावती सी 1 विद्यमाननासिका = नासिका युक्ता खी।

## ५१५ नखम्डखात्यंज्ञायम् 8191ヶ८।

ङीष् न स्यात् । शूर्पणखा। गौसमुखा। संज्ञायां किम् ?, ताम्रमुखी कन्या।
स्वाड वाचक नख एवं मुख शब्द वे जिसके अन्त में रहे ऐसे प्रातिपदिक से होष् नहीं होता है । यह सूत्र 'स्वाद्रात्' सूत्र प्राष्त हीष् का निषेधक है। सूप के सदृश नख वाली = रूर्प श्व नखो यस्याः सा 'रूर्षनख’ यहां 'पू६ेपदावं संज्ञायामग:' सूत्र से णकारादेश छीष् का निषे टाप् 'रूर्पणखा' = रावण भगिनी। यहां व्युत्पत्तिमात्र बोधन है व्यक्ति विशेष में संजा में ही इसका पयोग है। अन्यत्र नहीं। गौरमुखा किसी का नाम है, यहां गोरो मुह बाली यह केवल यौगिक अर्थ नहीं है, योग रूढ़ हों सकता है। लालमुख वाली इस अर्थ में केनल यौगिक है संजा नहों है अतः 'स्वाकाए' सून्न से होष् हुआ है —ताम्रमुखी कन्या।

## ५?६ दिक्पूर्वपदान्डीप् 81 १०००।

दिक्पूर्बपदात स्वाझन्तात् प्रातिपदिकात् परस्य ङीषो ङीबादेशः स्यात्। प्राब्मुखी । आद्युदात्तं पदम् ।

दिग् वचक शब्द पूर्व में हे जिसके ऐसे ख्वाकान्त प्रगिपदिक से पर हीष् के स्थान में हीप् आदेश होता है। पाह्मुखी में आधुदात्त है।

## ५? ज वाहः ४।?६?

वाहन्तार्पातिपद्विकात् ऊष् स्यातू। लिपेवानुवर्तंते न कीप्। 'डि़त्यवाट् च मे दिल्यौही च में।

बेद में वाह् राब्दान्त प्रातिपदिक से स्लोलिदू में छीप् होता है। यहां बीष की हीं अनुवृत्ति है बीप् की नहीं है, स्वरित्त्वत्वप्रतिशा के भभान से। दित्यवाह् से छोष् वाहः सून्न से ऊठ् 'सम्प्रसारणान्च' से पूर्वरूप 'एत्येधत्यू' से वृद्दि ‘दित्यौही'।

## ५१८ सख्यशिश्शीति भाषायाम् ४ाई।६२।

इतिशब्दः पकारे, भाषायामित्यस्यानन्तरं हृष्वः। छ्छन्द्स्यपि कचित्। सखी, अशिए्धी। आधेनेवो धुनगन्ताम् अशिश्बी: ।

सखि एवं अरिशु से भाषा में ( लौकिकप्रयोग में ) बीष् प्रत्यय होता है। सखि बीष् (ई)
 अरिथी = पुत्ररहिता खी । इस सूत्र में सादइयार्थक इति शब्द की भाषायाम् के अनन्तर योजना करनी चाहिये, भाषा में भी से वेदमन्त्र में भी हसके विषय में छसकी प्रवृत्ति होती हैं। अपि शब्द छन्द का संग्राहक है। वेदमन्न्र में अशिभी सिद्द हुआा। "सखा सपपदी भव" यइां वैदिक प्रयोग में छाष् को निवेधार्ध सूत्र में भाषायान् कहा है अऩ स्रीरूपार्ध में भी वेद में सखा रूप है, 'सखी’ रूप नहीं।

## ५१९ जातेरसीविषयाद्योपधात् 81?८३।

जातिवाचि यन्न ख्वियां नियतमयोपधं ततः श्रियां ङीष् स्यात्।
(क) ?-आकृतिग्महणा जातिः ।
अनुगतावयवसंस्थानव्यङ्न्येत्यर्थः। तटी।

(ग) ३--सक्टदाख्यातनिय्रीं्या।
असर्वर्लझ़्र्वे सति एकस्यां न्यक्तंत्रों कथनाट् ह्यक्त्यन्तरे कथनं चिनाऽपि सुमहा जातिरिति लक्षणान्तरम्। चृष्ली। सत्यन्तं किम् ?, शुकाँ। सकृदित्यादि किम्, देबदत्ता।
( घ ) 8-गोत्रश्न चरणึ: सह।
अपत्यप्त्ययान्तः शाखाध्येतृवार्ची च शबढ़ो जातिकार्य लभत इत्यर्थः। औपगवी, कठी, बहृवृची। जाह्यणीत्यत्र तु शाई्झरवाद्विपठात् ङीना ङीण् बाध्यते, जाते: किम, मुण्डा। अस्रीविपयात किम्, बलाका। अयोपधात् किम्, क्षत्रिया। योपधपतिषेछे हयग बधमुक्यमनुॅ्यम स्स्यानाम्रतिषेघः \%। हथी, गवली, मुकरी। हलस्तद्वितस्येति यलोपः। मनुषी। \% मत्स्यस्य ङ्याम् \%। मन्सी।

खीलिक में विघमान यकारोपधरहित जानिवाचक नियत खीलिक रहित अकारान्त प्रातिपदिक से हीषा होता हैं ।

विमर्श-? -जन्म के साथ ही जो प्राप हो विशेपणतया उसको जाति कहते है, जननेन या प्राप्यते सा जातिः। यदा जालगत्व-क्षत्रियत्व-वैँ्यत्व-हृद्वत्व आदि।

२-नित्य रहे अनेक में समवाय सक्बन्ध से रहे उसे जाति हैं। घटत्व-पटत्व, मठत्व आदि ।
₹—पदार्थ भिन्न रहें, पदार्थ उत्पन्न नष्ट हो किन्तु भिन्न जो नहीं है एवं जो नष्ट नहीं होती है वह जाति है, धनेक घड़ों में परख्पर भेद हैं वे अनेक है, एवं उनकी उत्पत्ति एवं विनाश होता है किन्तु घटत्व न भिन्न है न नष्ट होता है, वह जा़िस्वरूप है ।

૪-नैयायिकों के यहां कारणतावच्छेदकतया, एवं कार्यतावच्छेदकतया जाति सिद्धि प्रकार है यथा समवाय सम्बन्ध से गुण रूपकार्य के प्रति ₹वरूपसम्बन्धेन द्रण्य कारण है, कारण में कारणता एवं कार्य में कार्यता रहती है वह कारणता भी किसी धर्म से युक्त है, एवं कार्यता भी किसी धर्म से युक्त है अतः कारणतावच्छेदक द्रण्यत्व एवं कार्यतावच्छेदकगुणत्व जातिस्वरूप है।

५-वैयाकरण्णों के यहां अनुगताकार प्रतीति से जाति सिद्धि प्रकार वै० मन्जूषा में विस्वृत वर्णित है।

प्रकृत में भिन्न में अभिन्न प्रत्यय निमित्त को जाति कहते हैं। वह नित्य है। एक ही । है । अनेक में अनुगत है। उसे जाति कहने पर यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त है-"शुक्षा शाटी" यहां टाप् न होकर डीष् होगा। जन्म से प्राप्त हो उसे जाति कहते है, इससे पूर्वोक्त अतिव्यक्ति का निरास हुआ किन्तु 'युवति' इसमें अव्याप्ति हुई। अतः निर्दुष्ट अव्याप्त आदि दोष रहित लक्षण कह्ते हैं कि-अवयवव सन्निवेरा जिसका जान कराने वाली है उसे जाति कहते है। जैसे तटी। पूर्वोंक्त लक्षण करने पर भी वृषल शाब्द में अव्याति होगी। अर्धात ‘वृषली’ यहां हीष् न होगा। कारण कि जैसे झाह्मणादि में अवयव सन्निवेश है, वैसे ही वृषल में है। इसका कारण कहा है कि ( लिद्धानाम् .......) सम्पूर्ण लिक्षों को जो न मजन करे अर्थात् जो शब्द पुंलिक्न खीलिक्ञ नपुंसकलिक्न इन तीनो लिङ युक्त न हो, एवं एक बार उपदेश करने से जिसका सब जगह ग्रह्ण हो उसे जाति कहते हैं। यथा-षृषली । जैसे जाह्मण कहने से उसके पिता आदि में आाह्यणत्व जाति ज्ञात होती है। वृषल कहने से उसके सन्तान में वृषलत्व जाति का ज्ञान होता है। वैसे एक स्थांन पर हन्द्र कहुने से अन्यत्र उसका ग्रहण नहीं होता हे अत इन्द्रत्व जाति नहीं है।

जाति लक्षण में असर्वं लिद्धक कहने से तीन लिद्ध युक्त शुक्र में जाति लक्षण न गया। अतः शुकृत्वजाति नहीं तद्ववाचक शुक्ठ नहीं 'शुका शाटी' यहीं प्रयोग हुआ। यह सत्यन्त का फल है । एक बार उपदेशा से दूसरी व्यक्ति में ज्ञान न होने से 'देवदत्ता' यहां डीष् न हुआ। हन लक्षण करने पर र्भी तद्वितान्त औपगवी, कठी, आदि प्रयोग सिद्ध न होने से- (गोत्रश्य.....) यह परिभाषिक लक्षण है-अपत्य प्रत्ययान्त, एवं शाखाध्येत्र बाचक शाब्द भी जातिप्रयुक्त कार्य को प्राप्त करता है, धौगव से हीष् से औपगवी । एवं कठशाखध्यायिनी अर्ध में कठी यहां जाति लक्षण णीष् प्रत्यय हुआ है।

कठ से णिनि प्रत्यय उसका लुक् अध्येता अर्थ में अण् उसका भी लुक्। बहृतृची यहां भी हीष् बहुत सी ॠचायें जिसने अध्ययन विषयी भूत की है ऐसी ही। यहां समासान्त 'ऊक्' सूत्र से अच् प्रत्यय है । बाद में ङीष्। प्राचीन समय वेद का अध्ययन ख्तियाँ करती थी ऐसा यम ने कहा है-
"पुराकलूपे तु नरीणां मौधीजबन्धनमिष्यते"।
अध्यापनश्य वेदानां सावित्री बचनं तथा"।।
भाह्मण इब्द्ध का इाईरवादि गण में पाठ है अत हीन् ने हीष् को बाषकर छीन् हुआ 'झाह्मणी'। मुट्डत्वगुणयुक्त के कारण मुण्डा यह जाति वाचक नहीं है। अहली विषय कहने से

बलकाविसकण्ठिका घहों ही न हुआन। क्ष习 से घ इय्-क्षत्रियत्व जातिवाचक खी अर्थ में क्षत्रिय शब्द सीलिक्ध है किन्तु योपध है अतः टाप् हुभा-क्षत्रिया। योपधप्रतिषेध में एयादि शब्दों को होढ़कर निंबेध होता है। हयी आदि। मनुष्य से हॉप् अलोप 'हलः' से यलोप मनुर्षा। छीप्रत्यय पर रहते मत्स्य के यकार का लोप होता है-मत्सी।

शीघ गमन कर्तो को हय कहते हैं। गत्यर्थंक हि धातु से अच् गुण हैयः, खी चेत् हृय। गाय के सदृ़ जल्ञल में स्थित को गवय कहते हैं। चार पेर वाली स्रीव्व युक्त पशु विषयक मुकर्यी कहते हैं। कहयप पत्नी सनु सी के सन्तान में रहने वाली जाति मनुष्यत्व है तद्वती ख्री में. मनुषी, मर्स्य जलीय मान्छली वाचक को मत्सी कहते हैं।

५२० पाकซर्ण पर्णपुषप सूलबालोत्तरपदाच्च 81१।६४।
पाकाद्युच्तरपदाज्जातिवर्तचन: स्रीविषयादापि ङीष् स्यात्। ओढ़नपाकी, शह्कुर्णर्णी, शालपर्णी, शह्बपुष्पी, दासीफली, दर्ममूली, गोवाली। औषधिविशेषे रूढा एते।

पाक-कर्ण-पर्श-पुष्प-मूल बाल वे हैं उत्तरपद में जिसके ऐसा जातिवाचक प्रातिपदिक से कीजिए में हीछू होता है। अवयन शक्ति रहित वे शब्द है। ओदन के पाक समान पाक करने वाली ली को ओढनपाकी कहते हैं। शए कर्णी = औषधिया गदही। ज्ञालण की तरह पच्ती वाली
 त। दासी = चिणीं = काकजन्बा समान फल वाली औषधि । दर्भमूली=-दर्भ के समान मूलवाली। गोलाली गोबालसद्श बालवाली सफेद दूब = दूर्बा।

## ५२१ इतो मनुष्यजाते: 81१1६६१

## निष् स्यात् । दाक्षी। योपधाढ़पि-उदमेचस्यापत्यम् बी औदमेयी

 अनुष्येति किम् , तित्तिरिः।छकारान्त मनुष्यजाति वाचक से खीलिद्ध में बीष् होता है। प्रजापति विशाष-दक्ष है, उसी की ६० कन्या ये हैं। इक्ष की अपत्य कन्या अर्थ में षठ्ठ्यन्त दक्ष से 'अत' एञ्' से इन् प्रत्यय, प्रातिपदिक संशा विभक्ति लुक् आदि वृद्धि अकार लोप से दाक्षि हससे हीष हकार लोप दाक्षी। उदकं मैयें यस्य अर्थ में समास संश्ञा में उदक को उद आदेश उनमेय से अपत्यार्थक इ वृ वृध्यादिकार्य औद० मैयि से योपध होते हुए मी इससे छीष हकाए कोप औदमेयी = उद्ञमेय नामक ठ्यकि विशोष की कन्या । तितिरि: $=$ पक्षिविशेष है जिसकी तीड़ कहते । तित्तिर:=ॠषि भी है ।

## ४२२ उडुतः \&1१६६!

 कुरनादिययो ण्यः। व₹च्य "खियामवन्ति" इन्यादिना नुकू। अयोपधात् किम्,
 दुर्णान्त्तेय्य एव। अलाम्बा करंन्ब्वा। अनयो दीर्थोन्तव्बेडपि नो ्ड धत्बोरिरित
 रजनुः। । हनुं।

यकार उपधा में न रेे ऐेते मनुष्य जाति वाचक उकारान्त प्रातिपदिक से खीलिद्य में ऊब् होता है। यथा-कुलः। सुबन्त कुरा से कुरुनादिए्यः से ण्यप्रत्यय उसका कुक् ऊब्टीर्ध। अध्वर्यु शाखा वंश में प्रकट होने वाली अध्र्यु यहां योपघ है अतः ऊह्न नुआा है। अध्वर करंम उपपद में रहते या धातु से कुप्रत्यय आकार का लोप उपपद समास अध्वर्युः। अध्वर का अकार का "मृगय्वादयश्च" लोप धातु से कु प्रत्यय है । रण्जु अदि को छोड़ कर सीलिद्य में कृत्तुभान अप्राणि जातिवान्ची प्रातिपदिक से ऊढ् होता है *। रज्जु उकारान्त है तद् मिन्न भी उकारान्त शब्दों का ग्रहण करना उनसे अह् होता है। विप्रगोण भी अर्थ नियामक है, अवस्सा से वत्सरहित धेनु का आनयन होता है तथैन गहां भी। अलाम्बु ऊढ़ अा (टा) दीर्घ यण् अलाक्ब्या। कर्कोन्धू टा कर्शन्ध्वा। यह दोनों जब्द ऊह् की प्रकृतिमूत खवतः दौर्ध ऊकारान्त है, यहां उह् की क्या आवइयकता है ?, ऊह् ्या धानु सम्बन्धी यण से पर शसादि विभक्तियाँ उदात्त नहीं होती है-सून्न "नोढ्धात्वोः"। उदात्त प्रतिदेध ही इसका फल है। मोर या मुरगा वाचक कृक्वाकु शब्द्द प्राणि जाति वाचक है अतः ऊड् न हुआ । रज्बनादिका ग्रहण इस लिए है कि रज्जुः। हन्तुः। यहां ऊह् न हो । हनुः = कपोल का अवयव ।

## ५२३ बाह्वन्तात् संघायाम् ? ใ१।द्धी

## लियामूख्य स्यात्। अन्रबाहूः। संजायां किम्, जृत्तवाहु:।

बाहु है अन्न में जिसको ऐसा स्सीलिक्भ में विध्यानप्रातिपदिक से उढ्ह होता।
योगहढ का उदाहरण अद्रौ = कल्याणमदौ बाहू यस्याः सा भद्रबाहूः। कल्याणकारि वाहुयुक्ता की। वृत्तौ = वतुर्लै। (गोल ) वाहू यस्याः सा वृत्तवाहुः। यहां के..कल यौगिकार्थ प्रतीयमान है, संशा नहीं अतः ऊह् न हुआ ।

## 

 प्वादः: । लिकविशिष्टपर्रिभाषया स्वादयः। ग्वश़:।
 पीलिद्ध में ऊब् होता है एदं भ्भघुर का अवयव उकार एवं अन्त्य अकार का होप होता है।
 आति पदिकमएणेग परिभाषा से प्रातिपदिकत्व का सीपर्ययान्त में भारोप कर स्वादि विरक्तियाँ जला।

## ५२५ ऊरहत्तरपद्बदौौपर्ये 81 ? ह६९

उपसानवाचि पूर्वपद्मूरूत्तरपद़ं चत्रातिपढ़िकं तस्मादूं स्यातू । फरसारूँ:
में उपमान वाच्चक शब्द पूर्वपद हो और ऊरू शब्द उत्तरपद रहे ऐसे प्रातिपदिक से खीलिक जिंह होता है। करभ ऊह उह्ड सु करमोरूः। करभ की समान जद्धा वाली ही। मणिन्च से किर कनिष्टिका पर्यन्त हाथ के बाहरी भाग को कलम कहते हैं।

## ५२६ संहितशफफलक्षणवामादेश्य $81 १ 19 ० 1$

अनौपम्यार्थ सून्रम् । संहितोखः। सैब शफोूः। शफौ=खुरौ ताविव संम्तिप्रत्वादुपचारात्। लक्षणशब्दादर्श आघच्। लक्षणोरूः। वामोरू। $\%$ सहितसहाभ्यां चेति बक्तन्यम् छ हितेन सह सहितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरू। सहेते इति सहौ ऊरू चस्याः सा सहोखः। यद्धा विद्यमानबचनस्य सहशबद्दस्य ऊर्वतिशयप्रतिपादनाय प्रयोगः।

सीलिद्न में वर्तमान संरित, शफ, लक्ष या वाम वे शब्द है आदि में जिसको ऐसा ऊरूत्षर प्रातिपदिक से ऊह् होता है। उपमावाचक कोई पूर्वपद न हो उसके लिए यह सून्र है। उपमा बाचक पूर्वपद रहे वइां तो पूर्व सूत्र से ही कार्य ऊह् हूप होता है। संहित ऊरू ऊढ् सु संहितोर्: मिली जांघववाली ली । शफ ऊरु ऊह्. सु = रफोह: खुरकी समान मिली जंघायुक्ता खी। अर्द आदिभ्योडच् से अच् पत्ययान्त लक्षणवान् अर्ध में यहां अजन्त लक्षण शब्द है - लक्षण ऊरू ऊब् सु= उक्षणोरहः: = जिसकी जद्धा में जुभ लक्षण सूचक् तिल आदि का चिह्ह है ऐसी सी । वाम अरु कठ् स् वामोरू: सुन्दर जाब्छोवाली। सीलिद्ध में वर्तमान सहित एवं सह शब्द से पर जो करु तदन्त पातिपदिक से ऊह् होता है। हित से युक्त को सहित कहते हैं, सहितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरूः। सहेते अर्थ में सहौं यह़ पद सिद्ध हुआ है सहां ऊह यस्याः सा इसमें सहोरूः। अथवा विथमान वाची सह शाबद है वह ऊर की अतिशयता प्रतिपादनार्ध यहां प्रयुक्त है।

## ५२७ संझ्ञायाम् ४ا१ज१।

कद्रुकमण्डल्वोः संज्ञायां ख्रियामूङ् स्यात्। कद्ञः। कमण्डल्खः । संज्ञायां किम, कन्नु:। कमण्डलुः। अच्छन्द्दोरर्थ बचनम्।

खीडिन में कद्नू एवं कमण्डलु शाष्द को संश्ञा में ऊह् होता है। कदु ऊङ् स् कद्रू:। कमण्ड़ु ऊढ् स् कमण्डल्ःः। चतुष्पाद जातिवाचक है, संजा भिन्न में उड्का अभाव है छन्द में 'कद्रुकमण्डल्वोः छन्दसि' से संज्ञा एवं असंज्ञा में ऊड् सिद्ध है यह सूत्र वेदभिन्न लौफिक प्रयोगार्थ है।

## ५२८ शार्दरवाद्यनो ङीन् ४1?़ज़ ।

शार्दरवादेरेो योडकासस्तदन्ताँ्च जातिबाचिनो ङनन् स्यात् । शार्दरवी। बैदी । जातेरित्यन्तुवृत्तेः पुंयोगे ङीपेव । क नृनरयो र्वृद्धिश्चेति गणसूत्रम् \%। नारी।

जातिवाचक शार्शर रवादि शब्द से एवं अज् का अकार है अन्त में जिनको ऐसे शब्दों से बोन् प्रत्यश होता है। शा द्नरव ई अकार लोप शार्हरवी। म्रद्नरु मुनि के वंश की कन्या। विदस्यापत्यम् ब्री अर्थ में ‘अनृष्यानन्तर्ये’ से अज् प्रत्यय है बैद होन् बैदी विदवंश की कन्या। पुंयोग में जातिवाचक से छोष् ही होता है। * नृ एवं नर शब्द से हान् पत्यत्यय होता है पवं नृ एवं नर के अच् की वृद्धि होती है। नृ शब्द से 'ॠन्नेम्यः' से हीप प्राप्त था, नर से जाति लक्षण बीष् प्राप्त था दोनों को बाधकर यहां हीन् प्रत्यय हुआआ है। नृ छीन् ( ई ) ऋकी वृद्धि आर् नारी। एवं नर हीन् अकार लोप, आदि अकार की आकार वृद्धि नारी = पुरुष की पत्नी ।

## ५२९ यङश्षाप् ४।१।ज४।

चङ्नात् खियां चाप् स्यात् । थङ्ह्यड्डो: सामान्यमह्रण्। आए्बछ्या। करीषगन्ध्या। $\%$ बाद्य यनश्शापू वाच्य: \% पौतिमाध्या (शार्करान्द्या)।

यछन्त शब्द से उत्तर खी किस्न में चाप् ्रोता है । यढ्ण्यक््दोनो क यढ्ड से अहण है। चाप् में चदार 'फिष:' को बाधकर 'चितः' से अन्तोदान्तार्थ है। अम्बष्टस्य अपत्यं कन्या इस अर्थ बृछेत्कोसल राशेश७२। से न्यड् आम्बह्या। कारीषगन्ध्या-करीषस्य इव गन्धोडस्य करीषगन्धि:, उपमानाच सू० से इकार समासन्त आदेश है। उसाता गोत्रापत्य अर्ध में 'अणिलोः? से ऊ्यह् आदेश, यह् चाप् खीलिक्क में विहित तो भी हित् करणसामर्थ्य से तढन्त से भी होता है पौतिमाष्या यहां षकार से पर स्थित यड् को चाप् । वैइया में जाहणग से जात सुत $=$ अम्ब区्ड है। उसका गोत्रापत्य अर्थ में 'बृद्धेकोसलाइ’ से यढ्, न्यक् वृद्धि कर चाप् प्रत्यय है। सुखा हुआ गोबर को करीष कहते हैं। यहां करीष हाब्द लक्षणा से सुखा गोबर सटृशापरक है, करीष: गन्धो यस्या सा। शार्कराक्ष्या यह्ह भी उदाइरण है। किन्तु मूलग्रन्ध में प्राचीन पुस्तरों में अनुपलषध है।

## ५३० आवस्यूयाच ४।?1941

अस्माश्चाप् स्यात्। यनश्चेति ङीषोडपवाद:। अवटशब्दो गर्गाढ़ि:। आवट्या।

आवट्या शब्द से ख्रीलिद्ध में चाप् होता है। यह हीप् का अपवाद है। गर्गादिपठित यअन्त इससे ‘यअश्च से हीष् प्राप्त था। अवट् ्यन् चाप् आवट्या।

## ३३? तद्धिताः ช1१।७६।

आपद्चमपरिसमात्तेरधिकारोऽचम्।
पांचवे अध्यार तक ससका अधिकार है। यहां से आरम्भकर वक्ष्यमाण प्रत्यय्य तद्दित संश्रक होते है। यहां संशा विधायक है। प्रकृत्यर्थ के लिए हितकारक यह अन्वर्थ संशा है। इससे ग्रामटिका = छोटा ग्राम इत्यादि की सिद्ध हुई । यहां टिकन अश्पार्थक है ।

## ५३२ यून्नस्तः \&1१॥৩૭1

युवनशब्दात् तिप्रत्यय: स्यात् स च वद्धितः। लिक्ञविशिष्टपरिभाषया सिद्धे तद्धिताधिकार उत्तरार्थः। युवतिः। अनुपसर्जनादित्येव, बहवो युवानो चस्यां सा बहुयुवा। युवतींत यौतैः शत्रन्तात् ङीपि बोध्यम्। इति ल्लीपः्ययाः।

सीलिक्ष में युवन् शब्द से तिप्रत्यय होता है, इस तिप्रत्यय की तद्धित संबा होती है। भ्रातिपदिकत्व एवं प्रातिपदिकत्व का व्याप्य धर्म का लिद्भवोधक प्रत्यय विशिष्ट में अतिदेश छोता है-"पातिपदिकमझणे लिक्भविशिहस्यापि ग्रहणम्" परिभाषा से यहां युवन् शब्द शृष्ति प्रातिपदिंकत्व रूप धर्म युवति में आरोपित है। अतः विभक्ति की उत्पष्ति होती है पुनः तद्वितधिकार क्यों

किया ?, वह उत्तरार्थ हैं, उत्तर सूत्रों में इसकी आवइयकता है। युवन् से ति, नलोप से युवतिः = युवावस्था से युक्त र्बी।

यहां अनुपसर्जनाधिकार है -अनुपसर्जन जो युनन् शब्द तदन्त प्रातिपदिक स्रीलिन्ता में विद्यमान रहे वहां प्रातिपदिक से तिप्रत्यय होता है। अनेक नवगुककों से युक्ता नगरी-यहां अन्व पदार्थ नगरी में चुनन् शब्दार्थ युवक विरोषण रूप उपसर्जन है। अतः तिपन्यय न होकर बहुनुवा नगरी। यौति = का मिर्भीकरण अर्थ है पति के साथ सम्मेलन करने वाली इस अर्थ में सु धातु से वर्तमान में लट् ( ल ) उसके स्थान में शतृ ( अत् ) अदेशे उगितश्र्ष से छीप् उवड्, ‘गुवती’। दीर्घ इकार!्त शब्द हैं।

काशिकराजकीय संस्कृत महाविद्यालय-वाराणसेय संस्कृत विश्धवियालय के पूर्व प्राध्यापक
गुजरात प्रान्त निवासी प० श्री बालकृष्ण पद्धोलि विरचित सविमर्श रतनप्रभा में स्रीप्रत्यय प्रकरण समाप्त।

प्रश्नो भागः

## अथ कारकमकरणमू? ?

## ५३३ प्रतिपदिकार्थलिड्जपांसाणवचनसाने ग्रथमा २।३।४६।

नियतोपस्थितिक: $=$ प्रतिपदिकार्थः। 1 मान्रशबद्स्य प्रत्येक योगः। प्राति० पदिकार्थमात्रे लिङ्जमात्राद्याधिकरे परिमाणमात्रे सङ्ब्यामात्रे च प्रथमा स्यात्। उच्चि:, नीचै:, कृष्ण:, श्री, ज्ञानम्। अलिझा नियतलिझास्थ प्रातिपढिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम्।

अनियतालझ्झास्तु लिझमान्राय्याधिक्यस्य। तट:, तटी, तटम्।
परिसाणमात्रे-द्रोणो तीहि:। द्रोणरूपं यहपरिमापं तत्परिशिद्धन्नो ब्रीहिरित्यर्थः । प्रत्ययार्थे परिमाये पकृत्यर्थोडभेदेन संसर्गेण बिशेषणम् । प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदेकसावेन ब्रीहौ विशेषणमिति बिवेकः। बचनम् = सड्रूया। एकः, द्वौ, बहृवः। इह उत्कार्थत्वादू विभक्तेरपातौं बचनम्।

जिस पातिपदिक के उच्चारण करने पर वृत्ति (इक्ति-लक्षणा-व्यक्जना) से जिस अर्थ की प्रतीति होंती है उस नियतोपस्थितिक प्रातिपदिकार्थ माँ्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्ध से अतिरिक्त जाां केवल लिद्ध की अधिक प्रतीति छोती है, वहां मी प्रथमा विभक्ति होती है। परिचछेदक मात्रार्थक से प्रथमा, एवं केवल संख्या अर्थ के प्रत्यायक शब्दों से प्रथमा विभक्ति छोती है । यहां वचनान्तक का द्धन्द समास है, द्दन्द्द समास के समीप मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग है । यथा प्रातिपदिकार्थमाने इत्यादि । यहां बचन का अर्थ संख्या हैं।

परिमाणन्तु सर्वतः? यह यहां नहीं है केवल परिच्छेदक मात्रार्थक है। अधिकरण शक्ति प्रथान= उन्चत्वविशिष्ट स्थान अर्थ वाला उच्चैस से प्रथमा ऐकवचन का अव्यय छोने से लुक् सकार का इत्व विसर्ग, प्रत्यय लक्षण से पदत्व उचचै: का है । ग्रामः उच्चैः ते तब हुआ यहां 'सपूर्वायाः' से विकल्प आदेश है। एवमेव नोचैः। यहां केवल प्रातिपदिकार्थ का बोध है। कृष्ण शब्द नियतलिन्न पुंस्वव विशिए बसुदेव के पुन्न रूप अर्थ का प्रत्यायक है प्रथमा-कुष्णः = अक्तजनों के पापों को दूर करने वाणा। नित्य सीरिक्स किप् प्रत्ययान्त दोर्वत्व विशिष्ट विष्णुपत्नी रूप अर्य वाचक से प्रथमा-श्रीः। यहि को जान कहते है यइां भावार्थक ल्युट् प्रत्ययान्त केवल ज्ञान रूपार्थ नित्य नपुंसक से प्रथमा-छानम् । लिक्र विषयक प्रतीति जहां नहीं होती है के अव्यय एवं नियत किस्य वाले हाष्द प्रातिपद्विकार्थ मान्र के उदाइरण है।
 प्रतीति मी है वे लिझ्झमानाधाधिक्य के उदाइरण है, पुंतिसिए में तटः, बीलिक्र में जाति लक्षण बीषन्त तटी, नपुंसक में सु को अम् पूर्वंप से 'तटंग्'।

प्रथम लिख चुके हैं कि यहां परिमाण परिच्छेदक माधार्थेक है सांकेतितार्थक नहीं है। अतः विस्तः, पुरुषः, घृतम्, काण्डम्, द्रोणः आदि से पथमा विभक्ति उत्पध्न हुई है।

मूलकार ने परिभाणसान्र का उदाहरण द्रोणो वी़िः में द्रोण प्रातिपदिक से परिमाण रूप अर्थवाचिका प्रथमा उत्पन्न है। द्रोण परिमाणविशोष का बाचक है प्रकृत्यर्थ द्रोणरूपार्थ का

परिमाण रूप प्रत्ययार्थ में विनेष्य विशोषण भाव सम्बन्य (अमेदो वा ) से अन्वय है, वह सम्बन्ध अमेदस्वहुप है।

वास्तविक परिस्थिति का पर्य्यलोचन करने पर अभेद सम्बन्ध नहीं है, वह प्रतियोगी अनुयोगी पदार्थ स्वरूप ही होगा, सम्बन्ध इन दोनों से भिन्न होता है, एवं प्रतियोगी में एवं अनुपयोगी में रहता है एवं विशिष्ट ज्ञान का नियामक होता है विशोषण पदार्थ सम्बन्ध का पतियोगी एवं विझोष्यपदार्थ सम्बन्ध का अनुपयोगी हुभा करता है। 'राजपुरुष:' में राजपदार्थ ख्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध का प्रतियोगी है एवं पुरुष रूप अर्थ इस सम्बन्ध का अनुपयोगी है। शिष्टो ने कहा है कि-"सम्बन्धो हि सम्बन्धिम्यां भिन्धो दिषो निरिष्टबुद्धिनियामकः" इति। अकृत में जहां अभेद शब्द है वहां विशेष्य-विशोपण भाव रूप सम्बन्ध ज्ञान मानसिक करना चाहिए। द्रोणायिन्यं यद्ए परिमाणम् = अर्थाव द्रोण स्वरूप परिमाण, इस प्रत्ययार्थ = परिमाण का हीरिछूपार्थ में परिच्छेच-परिच्छेदकमावरूप सम्बन्ध से अन्वय है। नापने वाल को परिच्छेदक कहते हैं यथा घ्रकृत में दोण, जो वस्तु नापी जाय उसे परिचछेद कहते हैं। यथा-तीहि = धान । जीरिपद से उत्तर प्रथमा प्रातिपदिकार्थ ही है, जातिनिर्देश है अतः एकवचन है वस्तुतः ‘‘ीहायः’ यह निर्देश चचित था अनेक जीरियों परिचछेच है। एक नही।
?-द्रोणपदार्थ प्रत्ययार्ष परिमाण में अभेद सम्बन्य से विशेषण है, परिमाण रूप अर्ध में विशेष्यता है, एवं विशेषणता भी है परिच्छेध परिच्छेदक भाव से वीरि अर्थ में केशल विशेष्यता है = ट्रोणामिब्ध यत्परिमाणं तर्परिच्छेलो घीहिः अर्थ सम्पन्न हुआ।

यहां शह्षा करते है कि-पातिपदिकार्थ में ही द्रोण से प्रथमा सिद्ध थी पुनः परिमाण में प्रथमा करने के लिए सूत्र में परिमाण महण क्यों किया ?, द्रोणार्थ रूप प्रातिपदिकार्ध में द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति आने पर प्रत्ययार्थ मी नामार्थ ही हुआ उसका जीहिरूप नामार्थ के साथ अभेद सम्बन्ध होकर द्रोण स्वरूप चीहि = द्रोणाभिन्न हीहि यह अनिषार्थ की प्रतीत होगी। यह अर्ध परप्पर बाधित है परिच्छेदक एवं परिच्छेब का मेद है अमेद नहीं, नामार्थ = प्रतिपदिकार्थका नामार्थ = प्रातिपदिकार्थ के साथ अमेद्बान्वय ही है —"नामार्थनामार्थयोर मेबान्वयः"।

यदि नामार्थ का नामार्थ में मेद सम्बन्द्ध से अन्वय करना है तो प्रत्ययार्ध द्वरा ही होता है अर्थात् नामार्थ का प्रत्ययार्थ में अन्बय पवं प्रत्ययार्थ का नामार्थ में अव्वय, इस लिए सूत्र में परिमाण गहण किया है । 'नामार्थनामार्थयोरमेदान्वयः' नियम अस्बीकार करने पर 'राजा पुरुषः' पहां राजपदार्ध का स्वत्वसम्बन्ध से पुरूप में अन्वय होंने लगेगा। एवं 'भूतल घटः' यहां भूतल का वाधयेता सम्बन्ब सें घट में अन्वय होने लगेगा।

यह् परिमाण गहण सार्थक बादी ने कहा, खण्डनवादी कहता है कि पद संख्कार पक्ष में दोण से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कर द्रोण़ः सिद्ध कर पश्चात् हीहिः का उसके साथ संयोंजन करने पर अभेदान्बय प्रात्त है किन्तु वह्त बाधित है ( असम्भव) अतः यहां द्रोण का द्रोणपरिच्छन में लक्षणा करेंगे (दोणपरिच्छिक्ष का अर्थ द्रोणपरिच्छेदक से नपी हुई वस्तु) द्रोणपरिच्छिन्न का अमेद स जीहि पदार्थ में अन्वय करेंगे कोई दोष नहीं है, सूत्र मे परिमाण अहुण क्यों किया ?, उत्तरदोणशब्द अनेकाथ है यथा-मझ्रमारत में प्रसिद्ध दोणाचार्य, एवं द्रोण = काक को भी कहते हैं।

> के शबं पतितं छूर्रोणो हर्षमुपागतः।
> रुद़न्ति कौरबः सर्बो हा हा केशव केशव ! ।।

यहाँ जलस्थित शब को देखकर काक हर्ष से युक्त हुआ एवं जलस्थित शब अक्ष्य न होने से

शियार रोने लग्ग । द्रोण परिमाण मी है, अतः नियतोपस्पितिक नहीं है प्रातिपदिकार्ध में म्रथयमा अप्राप्त है परिमाणग्रहण सूत्र में किया है। यही समाधान उचित है। एवं प्रातिपदिकार्ध सूत्र में सिद्धान्तपक्ष में प्रवृतिनिमित्त (धर्म) एवं तदाश्रय (धरीं) दोईी प्रातिपदिकार्य से गृहोत है है। द्रोण शब्द द्रोणत्व द्रोण को जिस प्रकार बोधन करता है तथैव वह परिमाणत्व परिमाण का भी वोधन करता है। अतः प्रातिपदिकार्थ से अप्राप्त प्रथमा विधानार्थ सूत्र में परिमाण गहण है।

सूत्र में वचन शब्दार्थ:=संख्या है एक दि एवं बहु शब्द से एकत्वन्द्वित्व एवं बहुत्व संख्या उक्त है, अतः जो अर्थ प्रकृतिसे उक्त रहें तदर्थक विभक्ति यहां कमश, एकवचन-द्विवचन एवं बहुवचन अभाप्त रहा है 'उत्कार्थानामप्रयोगः' यह न्याय है। यह न्याय अपूर्व नहीं है किन्तु अनन्यलन्ध अर्थ ही शब्द (या विभक्ति) का वाच्य होता है, अपूर्व अर्थ बोधकता जहां न रहँ वहा अर्थतोधक प्रत्ययादिकी उत्पत्ति न होना स्वाभाविक ही है। तथापि इस सूत्र में बचनग्महण स।मर्थ्य से एकादि से कमखः विभक्ति तदर्थानुवादिका काई है। सर्वथा अनन्वितार्थक विभक्ति न लाकर प्रकृत्पर्थ में अन्वय योग्य विभक्ति की उत्पाष्ति हुई। यथा एकः। दी । नहव:, यहां एकत्व द्वित्व-बहुत्व अर्थोकी वाचिका प्रकृतियों है, विभक्तियां अनुवादिका है, विभक्ति का फल सुबन्त होकर पदसंश्ञा भादि है। एकः, तिBति यहां अतिइन्तपद एकः उससे पर तिष्टति को नि धात हुला। यह भाष्य वातिक है -तिए् का वोष्य जो कारक उसका बोधक जो रहे उससे प्रथमा विभक्ति होती है यथा रमेशः पठति, यडां ति कर्हरूपार्थका वाचक्र है कर्तरूप अर्थ वाच्य=बोध्य है उस अर्थ का वाचक रमेश् है चतः रमेश से पथमा। एवं कसलेशः पठुति, मीना पचति, वीणा गच्छति। वसुमती तीधैयाशां करोति यहां भी प्रथमा है। वार्तिंकस्वरूप "तिछ् सामानाधिकरणे प्रथमा"। सून्न में ‘अन्यसग्बन्धामाव’ रूप अर्थ का प्रत्यायक मात्र शब्द है एव एवं मात्र समानार्थक है। यथा पार्य एव धनुर्धरः पार्थ = अर्जुन में सद्वतीय धनुर्धरत्व है, अन्य में नहां, यहां पार्थ से भिन्न अन्य तद्भिन्न पार्थ ही है।

उसी प्रकार नियतोपस्थितक अर्थ भिन्न अर्थ का अभाव रहे वहां प्रथमा प्रातिपदिकार्थ से हुई + इसी प्रकार अन्य तीनों में ज्ञान करना चाहिये ) च्या० शब्देन्दुशेखर में पू० पं० धी नित्यानन्दर्जा पन्त के कोड पत्र में विस्तार इसका है।

## ५३४ सम्बोधने च श३ा४ज

## इह प्रथमा स्यात् । हे राम।

प्रातिपादिकार्थ की अपेक्षा जहां सम्बोधन रूपकी अधिक प्रतीति रहे वहां सम्बोधने में प्रति०पदिक से प्रथमा विभक्ति ऐोती है यथा-रे राम! यहां उत्पन्न विभक्ति का 'ए巨 हस्वार' से लोप हुआा है। जो सन्मुख नही हैं उसको सन्मुख करने के व्यापार को सम्बोधन कहते है $=$ "अनभिमुखस्य अभिमुखीकरणं सम्बोधनम्" यहां विभक्ति का अर्ध सम्बोधन रूप वह प्रकृत्यर्थ के प्रति विशोष है एव किया के प्रति विशोषण है। सम्बोधनार्थ का किया में अन्वयबोष होता है यह कारिका मी बोधन करती है- ( र्री पश्नोलि विरचित वै० भूषण की प्रभा में एस विषय की व्याख्या देखिए )।

## सम्बोधनपद़ं यण्च तत् क्रियायां विशेषणम् । <br> ब्रजा।ने देवद़्तोति निघातोऽन्र तथा सति॥

सिद्धबस्तु ही जहां रहे वहां यह विभक्ति होती है, वाल्याबस्था में ‘राजन् ! भव युष्चस्व’ तुम्र राजा हो जावो एवं युद्ध करों' सम्बोध्य राजर्व रूपार्थ प्रथमतः सिद्ध नही है अतः यहां सम्बोचन विर्भक्ति नही होती है। सम्बोधनार्थ का किया में अन्वय होकर एक वाक्यत्त सम्पादन द्वारा नजानि को निधात हुआा देवदत्त ! मेरें गमन का काल्राप्त हुआ है इसको तुय जानों-

## ५३५ कारके १।३।२३।

## इत्यधिक्टनंय।

यंह अधिकार सूत्र है । संशाधिकार के मध्य में पठित यह सून्र ₹वतन्न्रादिरूप अर्थो की सजाएँ होकर बाद में विशोष संशाएँ करनी चाहिये। कर्तृ कर्मादि ब्यपदेश में निमिन्त को कारक कहते है-"करोति कर्तृकर्मादिण्यपदेशान् इति काएकम्"। किया जनक एवं किया में साक्षात्र अन्वयी के कारक कहते हैं। इश्ञः पुरुष में षष्ठी में कारक की परिभाषा का समन्बय न होने से षष्ठी कारक विभक्ति नही है । कर्त, कर्म, करण, सम्घदान, अपादान एवं अधिकरण वे कारक है । अर्तृ हरि ने स्वग्रन्ध में इन्ही को कारक कहा है। वस्तुतः जिसका रूपान्तर हो सके विवक्षाभेद से एव वहां आगत विभन्ति अन्त में रहे उसको शिष्टगण साधु भाने उसको कारक कहते है, या कारकत्व व्याध्य कर्तृ त्वादि नियत नही है, स्थाल्याम् पचति यहां स्थाल्या, स्थाली उनके विवक्षा भेद से रूप परिवर्तन में भो उस कों साधुत्व है = "विवक्षातः कारकाणि अवन्ति" यह कारक के विषय में सिद्धान्त है कर्ता कर्म करण एवं अधिकरण हन चारों में रूपपरिवर्तन विवक्षा भेद से दिखा गया है किन्तु सम्प्रदान में विप्राय गां ददाति यहां विप्र में चतुर्थीं विभक्ति रहित अन्य विभक्ति लने पर वह असाधु एवं अप्रयुक्त होगा, यही वस्तु अपादान में है चृक्षात् पर्ण पतति यहां वृक्षसे पक्वमीं मिन्न विभक्ति आने पर असाधु एवं अप्रयुक्त होगा, इस से कर्ता कर्म करण अधिकरण चार ही कारक है, यह मत पण्डितेन्द्र महावैयाकरण प० भराराश्ञा पाण्डेय (रतसड़ बलिया) का मत है धात्वर्थ व्यापारसे उत्पद्ध जो फल उसका विशोषण जो मृदु एवं ₹तोकादि उन में भी कारकत्व है। अनुत्पन्न घट में वौद्ध पदार्थ मानकर बुद्विस्थ घट में कारकत्व है घटं करोति आदि स्थल में। पदार्थ दो प्रकार के है बौद्द एवं बाह्य। बौद्ध पदार्थ सत्ता वैयाकरणों ने मानी है पूज्य, मह्इ।वैयाकरण गुरुदेव शी सभापति शर्मा उपाध्याय विरचित वैयाकरण लघु मज़ूषा की रत्न प्रभा में इसका विस्तार है।

## 

कर्नु: कियया आव्तुमिष्टतमं कारके कर्म संज्ञां स्यात्र। कर्त्वै: किम्, माषेप्वशं बध्नानि, कर्मण ईप्पिता माषा न कतुं:। तमपूपहणं किम्, पयसा ओदननं भुण्फे। कर्मेत्यनुवृत्ती पुनः कर्ममहणमाधारनिवृत्त्यर्थम् | अन्यथा गेहुं प्रविशतीत्यथैब स्यात् ।

कर्ां में रइने वाला जो पधृतभावर्वर्य व्यापार उस व्यापार से उनवन्न जो फल उस फल का जो फलतावच्छेदक सम्बन्थ से अभ्रय उसते सम्वन्ध करने को जो अस्यन्त हृँ उसकी कारक संख्या पूंक्क कर्म संखा होती है। धात्वर्य दो है-फल एंे ब्यापार, व्यापार का जनक कर्ता आदि है, ब्यापार जन्य है, एवं जनक भी है, फल जन्य है वह व्यापार से उत्पभ्न होता है। व्यापार का अनाभ्य होते हुप जो फलाभय है उसकी कर्मसंश्रा होती है। अन्य कारक से अन्रीन उ्यापराश्रय की करूर्तुस्ता।
 संबोग है, सबोगाभध्रत्व से बतिशय सम्वक्य करने को दृ्ट गाम है उसकी कारक संश्रा कर फर्म संक्तार्ई, कर्म बाचक प्रातिपदिक से द्वितीया होंकर चैचों च्यामें गच्छति व्यापर का अनधिकरण संयोगाभय चैन्न नही, किन्तु भाम हो है। इस प्रकार अन्य ज्ञान करना चाडिये। यहां जिस वाष्य्य का घटक पद के अर्थ की कमें संब्रा अभिप्रेत है, उस वाष्य में

उचरित जो धातु उसका ही वाच्य व्यावार हेना चारिए, अन्य अनुच्चारित धाल्वर्थ क्यापार नहीं यहां गृहीत होता है।

सूत्र में ‘कर्तुः’ ग्रहण न करने पर माषेषु अश्ष बध्नाति, यहां अश्ष निष्ठ अर्षण किया जन्य फलाश्रयत्वेन सम्बन्ध करने को एट्ट माषों की कर्म संज्ञा होकर माषान् अभ्षं बध्नाति यह होने लगेगा। कर्तुः ग्रहण करने पर यहां बन्धन किया कर्ता क्षेत्र का स्वामी है। उसमें रहने वालो किया वन्धन है उसका फलश्रय अश्ष है, उसकी ही कर्म संश्रा हुई है अश्थ तो यहां कर्म है उसकां माषभक्षण इट्ट है। "कर्मगः ई़र्सिता माषा न कर्तु:" इसने यही सूचित किया।

तमप््रह्तण सूत्र में क्यों किया इस प्रइनकर्ता का रह अभिपाय है की ‘कतुंरहद्देखयं कर्म’ यही सूत्र करो ईटिसत युक्त तमप् म्रहण क्यों किया ? अर्थात् 'ईप्सिततम' क्यों किया ?, इस प्ररन के उत्तरदाता ईट्सित एवं तमप् दोनों की आवइयकता सिड्ड करें। जहां कर्ता भोजन कर चुका था किन्तु उसकां भोजनार्थ पुनः प्रवृत्त करने के लिए पयोलाभ की लालच अन्य कोई देता है उस स्थल में 'पयसा भोदनं भुङ.क्त' यहां भोजन कर्ता का उद्देइयभूत पय है उसकी कर्म संश्रा न हो एतदर्थ ईंटिस्ति ग्रहण किया है, फलश्र्त्व से सम्बन्ध को इट ओदन है पय नहीं। तमप् ग्रहण न करने पर वारणार्थानाम् ईंप्सितः एवं सून्र का समान विषय होगा ऐसी परिस्थिति में "अग्नेर्माणवकं वारयति" यहां अगिन की कर्म संज्ञा होगी, यदि अपादान संशा विशोष से इसकां बाध होगा तो माणवक की भी अपादान संश्ञ कर अग्ने म्मागवकात् वारयति यह अनिष्ट रूप रूप आपत्ति होगी, तमप् करने पर अतिहाय इष्ट की कर्म संघा, केवल द्ट की अपादान संश्रा यह विषय विभाग हुआ कोई दोष नहीं है । यहा फल पद से धातु वाच्य फल गृहीत है, अन्य नहीं ।
'अधिरीङ्' सुत्र सें कर्म की अनुवृत्ति यहां आती पुनः कर्म ग्रहण क्यों किया ?, वहां से कर्म आधार संयुक्त आता तो आधार भूत की कर्म संघ। होती गेहं प्रविशति वह गेह प्रवेशन क्रिया जन्य संयोग का अधार है। किन्तु हरि भजति, पुस्तक चैन्रः पठ़ति वहां हरि एवं पुस्तक आधार भूत कर्म नहीं उसकी कर्म संज्ञा न होगी अतः भाधारभूत अनाधार भूत फलाश्रय की कर्म संशार्ध कर्म ग्रहण सार्थक है। भीष्मं कटं कुरु, करिष्यति, स्थल में भी कर्मव्वाय यहां बर्तमानकाल ईप्सित में अविवक्षित है।

## ५३७ अनमिहिते २।३।?

## इत्यधिक्रृत्य।

यह अधिकार सूत्र है, विभक्ति विधायक अस्रिम सूर्गों में इसकी अनुवृच्ति होती है। अभिहित कथित को कहते हैं । अनभिहित $=$ अनुक्त $=$ अकधित समानार्थक शब्दद है । किन से अनुक्त इसका स्पष्टीकरण आगे किया जायगा।

## ५३८ कमणि द्वितीया २ा३।

अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। हरिं भजति। अभिहिते तु कर्मणि 'पातिपदिकार्थमान्रे' इति प्रथमैब। अभिधानन्डु प्रायेण तिज्कृत्तद्वितसमासैः। तिङ्-हरिः सेब्यते कृत्-लद्या सेवितः। तद्धितः-शतेन फीतः शत्यः समासः- प्रात्त आनन्दो यं स प्राप्रानन्दः । कर्चिश्निपातेनाभिधानम, यथा-विषवृक्षोडपि संवर्यां स्वयं हेतुत्वसाम्प्रत् । साम्प्रतित्यस्य हि युज्यत इत्यर्थः।

अनुक्त कर्मं संज्ञा वाचक शब्द् से द्वितीया विभक्ति उत्पन्न होती है। अक्त हरि की सेवा करता है भन्तो हरिं भजति, यहां अक्त निष्ठ ब्यापार से उत्पन्न मीति रूप फलाभ्रय हरि की कर्म संब्ञा है, तद् वाचक हरि शब्द् से द्वितीया विभक्ति हुई। कर्ष-कर्मादि संजाएं अर्य की होती है, उसकाई वाचक केवल शब्द है, उसी प्रकार कारक संज्ञा मी अर्थ की है शब्द वाचकं है (अर्धस्येयं संजा न शब्दस्य ) । जहां कर्मादि का असिधान रहे वहां प्रथमा विभक्ति ही होगी। प्रांय करके अभिधान तिढ् एवं कृत् तथा तडित एवं समास से छोता है एक-एक उदाह्रण का यहां पदर्शान ज्ञानवृध्घर्थ किया है, अन्यन्न खर्यं जानला नाहिये।

यथा-? तिब्-‘हरि सेन्यते’ ( चैनेने ) यह कर्मणि प्रयोग है। यहां लट् लकार कर्म में है जिस अर्य में जो छोता हे, उसका वह अर्थ है, लकार का कर्मे रूप अर्थ है उसके स्थान में जायमान 'त' पत्यय का मी कर्म अथे है, स्थानी के अर्थ बोधन करने में समर्थ हो वही आदेश होता है। इरि रूप कर्म त पत्यत्य से उक्त है अतः हरि से प्रथमा, यहां कर्ता अनुक्ता है अतः कर्ट्ट वाचक से तृतीया ( चैनेण)।

२—कृत्- 'लक्ष्य्या सेवितों हरिः' यहां लक्ष्मी कर्नीं है अनुक्त होने से उससे तृतीया सेवित में कृत्प्रत्यय का कर्म में विह्तित है उससे हरि रूप कर्म उक्त है बतः कर्म वाचक से प्रथमा।
₹—तद्धित-शतेन कीतः शत्यः यहां कयण (खरिद करने में) करने में शत प्रद्रम्ट उपकारक है बइ करण है 'शतेन' में करण में तृतीया है, तद्धित प्रत्यय यव् कर्मर्थक है उससे कयण कर्म अभादि उक्त 倉 अतः प्रथमा हुई है ‘क्फीतम् अभ्थम्' न हुआ ।

४-समास-‘पाप्तः आनन्दः यं सः' यद्धा प्राहि कर्म आनन्द समास से उक्क है अतः प्रासम् आनन्दम् न हुआ।

५-विषवृक्षोडपि यहां सवर्षन क्रिया कर्म विषचृक्ष से द्वितीया प्राप्त थी 'विषवृक्षम्' होना चाहिये किन्तु अपि निपात अनेकार्थक है उससे यहां कर्मरूप अर्ध उक्क है, अतः प्रथमा विभक्ति हईई है। विषबक्ष्त का पौधा लगाकर वह वृक्षाकार प्रवृद्र हुआ। उसका स्वयं काटना अनुचित है, वह राक्षस हमसे ही वरदान प्राप्त कर वृद्यिगत दुआा है उसका मैं कैसे नाशा करू यह तो सर्वेथा अनुचित है यह् श्री ₹क्कोक्ति तारकासुर सम्बन्ध में देवगण समक्ष पुरा कहीं गई थी। इसी पकार "कमादमुं नारद हत्यवोधि सः" इस प्रकार गुजरात प्रान्त के कविवर भाध कवि की रचना में च्यानाश्रय नारद की कर्मसंश्ञा न हुई इति निपात से कर्म अर्थ उक्त है ।

## ५३९ तथायुक्षं चानीप्सितम् ११४।५०।

ईंप्सितबमवदनीप्सितमपि कारकं ऋर्मसंज्ञं स्यात् । गामं गच्छन्त् तृणं स्पृशति । ओदनं भुछानो विषं भुछे ।

ईप्सिततम के समान किया युक्त अनीप्सिन कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। यथा गांव को जाता हुआ मार्गस्थ तृण का स्पर्श करता है, यहां तृण स्पर्श ईस्सित नहीं है किन्तु मध्यमार्ग स्थित छोने से उसका रपर्शं अनिच्छया मी हो जाता है-यथा 'खामं गच्छन् तृणं सृशति'। शत्रु के घर में धोखे से भात खाते विष भी खा लेता है, यह विष ईप्सित नहीं है तो मी कर्म संजा हुई, यथाओोदनं भुजानो विषं भुष्ते। जहां बसाध्य रोग से पीडित जन मरण को ही अपना श्रेयः साधन मान कर एच्छा से विष का पान करता है वएां तो विषं भुक्ते में विष ईच्सिततम ही है।

## ५४० अकたथित荧 ？1819？

## अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञ स्यात्।

 ＂दुघ्याचपचुपुण्डरधिप्रचिद्धचिलूशामुजिसथुमुणम्।कर्मयुक स्यादकथितं तथा स्याश्नीहृृषवहामू＂॥ १।।
दुहादी़ांा द्वादशानां नीप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा घधुन्यते तदेखक्षथितं कर्मेति परिगणनं कर्तव्यमित्यर्थः। गां दोगिध पथः। बलि याचते बसुधाम् । अविनीतं बिनयं चघते। तण्डुलान् ओदनं पचति। गर्गान् शतं दण्ड्यति। बजजवरुणद्धि गाम्। माणवक पन्थानं पृचच्छति। वृक्ष्षसरचिनोति फलानि। साणवक धर्स झूते शास्ति वा। शतं जयति देवदृत्तम् । सुधां क्षीरानिधि मथनाति । देवद्त्तं शतं मुर्षणाति। प्राममजां नयति，हरति，कर्षति，वहति वा।

अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा। बलिं भिक्षते वसुधाम्। साणवकं धर्म भाषते अभिधत्ते वक्ति इत्यादि । कारकें किम्，माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छ्धति। ॠ अंकर्मकधाठुभिर्योगे देशः कालो सावो गन्तनयोडध्वा च कर्मसंज्ञक इति बाच्यम् $\%$ कुरून् स्वपिति। मासमास्ते। गोढ़ोह्मास्ते। कोशमास्ते।

अपादान आदि विशोष से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। उन संश्ञाओं की विवक्षत जहां न रहे उसको अकथित कहते हैं। कर्ता में लकार करने पर कर्म अनुक्त होने से उस कर्म को भी अकधित कहते हैं उससे द्वितीया विभक्ति होती है। अकधित कर्म प्रदर्शानार्थ यह कारिका है－＇दुस्याच्＇

कारिका में उद्धिखित २६ धातुओं की वाच्य कियाए से उत्पन्न फलों के आश्रयमूत अर्थों की कर्म संजा तो＇कर्तुरीप्सिततम्＇करेगा। वह कर्म इन धातु वाच्य व्यापार्रो का प्रधान कर्म कह $T$ जाता है，उन प्रधान कर्मो से योग रखने वाला अपादादि विशोष से अविवक्षित कारक की कर्मसंश्ञा इससे होती है यह गौण＝अप्रधान कर्म कहा जाता है，इस ज्ञान की आगे आवइयकता पड़ेगी， किस कर्म में किससे लकार हो उस समय＂गोणे कर्मणि＂। गौ दुध्यते पयः। अजा ग्रामं नीयते ।
？－गाय से दूध दोहता है यहां अलगाव में पश्रमी अपादान से होनी चाहती थी किन तु कारक विनक्षाधीन है अपादानत्वेन गौ की विवक्षा न की इससे कर्म संशा－गां दोगिध पयः।
？－वलिराज से पृथ्वी मांगता है यहां वसुधा कर्म से सन्बड बलि का अपादानत्वेन अविवक्षा है，कर्म संज्ञा से द्वितीया－बलिं याचते वसुधाम् ।

३－अविनीत से विनय की याचना करना है，यहां अविनीत की अपादानत्वे न अविकक्षा से इससे कर्म संशा हुई । अधिनीतं विनयं याचते ।

४－चाबल से भात पकाता है，यहां तण्डुल की इससे कर्म संज्ञा तण्डुलान् ओोदनं पचति।
५－गर्गो से सौ रूपये दण्ड रूप में महण करता है，यहां गर्ग की अपादानत्वेन अविक्षा से एससे कर्म संशा कर＇गर्गान् शतं दण्डयति＇। वारत्तविक में महान् पूज्य गर्ग अदण्ड्य है किन्तु वैदुष्यप्रयुक्त वैमनस्य के कारण यह उक्ति एवं गगशतदण्डन न्याय हैं।

६－द्रज में गाय को रोकता है यहां मज वास्तविक में अधिकरण रहा किन्तु अधिकरणत्वेन विवक्षा न करने से इस सूत्र से कर्म संशा होकर जजं गाम् अवरणद्धि।

७－वालक से मार्ग पूंछता है यहां बालक की कर्म मंज्ञा－माणवकं पन्यानं पृच्छति ।

## १ 5 बै० सि०

<-वृक्ष से फलों को बटोरता है यहां वृक्ष की अपदान संशा की विवक्षा नहीं कर्म संज्ञा से बृक्षम् अवचिनोति फलानि ।

९-बालक के लिए धर्म देता है या उपदेश करता है यहां दानार्थ धानु है तो बालक को सम्पदानत्व की अविवक्षा, एवं कर्मत्वेन विकक्षा से द्वितीया माणवकं धर्म नुत्ते शासित इति वा ।

२०-देवदप्त को जीत कर उससे सौ रुपये लेता है यहां देवदत्त की अपादानत्वेन अविवक्षा है, कर्म संश्रा इससे शतं जयति देवदत्तम्।
$१ १$-सुधा = अमृत के लिए समुद्र का मन्धन करता है यहां सम्प्रदानत्वेन सुषा की अविवक्षा से कर्म संश्ञा—सुथां क्षीरनिर्धि मथ्नाति।

२२-देवदत्त को ठग कर सौ रुपये ग्रहण करता है यहां देवद्त्त की अपादानत्व से अविवक्षा है इस कर्म संज्ञा-देवदत्तं शातं मुष्णाति सुष्क्रा चारी करना भी अर्थ है।
$२ ३, २ ४, ~ २ ५, ~ २ ६-ग ा ं व ~ स े ~ ब क र ी ~ क ो ~ ल े ~ ज ा त ा ~ ह ै, ~ ग ा ं व ~ स े ~ ब क र ी ~ क ा ~ अ प ह ् र ण ~ क र त ा ~ ह ै, ~$ या कर्षण करता है, या गांव से हरण करता है। यहां अधिकरणत्वेन अविवक्षा कर्मंत्वेन विवक्षा, अजां ग्रामं नयति, हरति आदि ।

पूर्वोक्त ₹६ धातुओं के अर्थ के सम।नार्थक (पर्च्याय वाचक) धातुओं के योग में भी अकधितथ्य सूत्रविहित कर्म संशा होती है।

इसमें भाष्य प्रमाण है यथा—तद्राजस्य २ा४ाद२ सूत्र भाष्य में पृच्छ धातु के पर्य्याय चुद् धातु को द्दिकर्मक का गया है। "यो हि उभयोदोषो न तचैकश्धोधो भवति इस प्रसक्र को लेकर अचोचं मां त्वं चोदयसि, अहमपि त्वां किमचोघं चोदयामि। यहां चुद्द धात्वर्थ पृच्छार्थक है इससे याच् समानार्थमिक्ष, जूसमानार्थक माष, अभिपूर्वकवच्, इनके योग में भी एससे कर्म संशा हुई है। माणवकर्य यहां षही कारक विभक्ति नहीं है।

* अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, किया एवं गमन करने योग्य मार्ग की कर्म संखा होती है ।

१-कुरून् ख्वपिति, यहां स्वप् धातु शयनार्थक अकर्मक है । उसके योग में देश=कुरु नामक देशा की कर्म संज्ञा हुई पवं कर्म वाचक कुर शब्द से द्वितीया विभक्ति से 'कुरून्'। काल में मासमारते यहां मास की कमें संश्ञा, आस् धातु अकर्मक है। भाव का उदाइरण गोदो巨मास्ते यहां गोदोहन किया से स्थिति क्रिया का काल जान है। अध्वा का उदाहरण कोशमारते यहां कोश रूप मार्ग की कर्म संजा।

## ५8? गतिबुद्धिपत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम् अणि कर्ता स

## णौ ? 1814 शा

गत्याद्यर्थानां शब्दकर्मकाणाम् अकर्मकाणां चाणौ य: कर्ता स णौ कर्म स्यात्।

> "शत्रूनगमयत्स्वर्ग वेदार्थं स्वानवेद्यत्_ ।
> आशथचामतं देवान्म वेदमध्यापयेद्व विधिम ॥। १। आसयत्सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिर्गतिः।

गतीत्यादि किम् ?, पाचयत्योदनं देबदत्तेन। अण्यन्तानां किम्, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तं तमपरः पयुष्क्ते, गमयति देवदृत्तेन यब्ञदत्तं विष्णुमित्रः।
\& नीवझोर्न \&। नाययति वाहयवि वा भारं भृत्येन। \% नियन्तृकर्तकस्य वहेरनिषेधः \%। बाहयति रथं वहान् सूतः। ऋ अदिखाद्योर्न ऋ। आदयति खादयत्यन्नं बटुना।

ऋ अन्तेरहिंसार्थस्य न ऋ। भक्षयति बलीवर्दान् सस्यम्। \% जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम् \& । जल्पयति भाषयति पुत्रं देवदत्तः। \& हरोग्र \%। दर्शयति हरिं अक्तान् । सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव महणम्, न तु तढ़विशेषार्थानामित्यनेन ज्ञाप्यते । तेन स्मरति जिघ्रति हुत्याढ़ीनां न। स्मारयति घापर्यति चा देवद्त्तेन।
\% शब्दायतेन \% । शब्दाययति देवदत्तेन । धात्वर्थसंगृहीतकर्मत्वेनाकर्मकत्वात् प्रात्रिः। येषां देशकालादिभिन्नं कर्म न सम्भवति तेजत्राकर्मका न त्वविवक्षित कर्मोणोऽपि। तेन मासमासयति देवदुत्तमित्यादौं कर्मत्वं अवत्येन। देवदत्त्तेन पाचयतीत्यादौौ तु न ।

गति अर्थ वाले, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, श्वा्दलूप कर्मकारक वाले एवं अकर्मक इन धातुओं की कियाओं का जो प्रयोज्यकर्ता बह प्यन्त इन धातुओं के योग में कर्म संक्रक होता है। (निचि अनुत्पन्ने यः करां का अर्ध है डुद्ध धात्वर्थ किया का कर्ता = प्रयोज्य कतां )। "चग्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, तान् श्रीहरिः खर्वर्ग् अगमयत" यहां गत्यर्थेक गम् धानु बाच्य किया का कर्ता इत्रवः है वे भण्यन्तावस्था के कर्ा हैं, उनकी णिजन्त काल में कर्मे संज्ञा से श习्रून्।

से = ₹्वकीया वेदार्थम् अविदुः तान् भहरिवेदादार्थम् अवेदयत्। बहां शानार्थंक धानु के अण्यन्त कर्ता ( स्वे) है उसकी प्यन्त काल में कर्म संज्ञा ( स्वान्) हुई है है।

देवा अमृतम् आइनन् तान् आशयक्। यहां भक्षणार्य धाबु के अणिजन्तकर्ता देवा को णिजन्त काल में कर्म संख्रा से देवान् ।

विधिः वेदमध्येत तं वेदेमध्यापयव। यहां शब्द कर्म कारक बाले भातु के अण्यकर्ता विधि: है उसकी प्यन्तकाल में कर्म संज्ञा से 'विधिम्' हुआ है। पृथ्वी सलिते आासते तां इरिः आशयक्। खहां अकर्मक आस् धातु के अण्यन्त कर्रों पृच्ती की ण्यन्त काल में कर्म संज्ञा से पृथ्वीम्।

श्रोकार्थ-शत्रुणण खर्वर्ग गये उनको आहीरि ने पेरणा दी। आत्मीय पुरणों ने वेदार्ध का जान किया उनका भीहरि ने पेरणा दी, देवताओं ने अमृत पान किया उनको पान करवाया हरि ने, जक्षा ने वेद पढ़ा उसमें धी इरि पेरक रहे। पृथ्वी जल में डुकी थी, उसमू प्रेरक हरि ये वे हरि मेरे रक्षक हैं या में उनका शरणागत हूं।
1-गमधात्वर्थ संयोगजनक व्यापार है, व्यन्त का संयोगजनक व्यापारजनक व्यापार अर्थ है।
२—विद् धाव्वर्थ ज्ञानजनक व्यापार है, व्यन्त का ज्ञानजनक ब्यापारजनक व्यापार अर्य है।
३-अश् धातवर्थ गलविलाध: संयोगजनक न्यापर है, ग्यन्त का गलविलाषः संयोगजनक ब्यापारजनक व्यापार अर्य है।
$\gamma$-इत्तात्वर्थ अध्ययनजनक व्यापार है, च्यन्त का अध्ययन जनक व्यापारतुकृतल ब्यापार धर्य है।

4-आस्यात्वर्य स्पित्वनुकूल व्यापार है, ण्यन्त का सित्ययनुकूल व्यापार जनक ब्यापार अर्द से।

यहां धात्वर्ध के भीतर अनुकृल शब्द्द का अर्थ जनक है । झुद्ध गम् धात्वर्ध फल संयोग है। प्यन्त गमी का फल संयोग जनक व्यापार है। विद्धात्वर्थ फल ज्ञान है, पयन्त विद्ध का जानजनक ब्यापार जनक ब्यापारं है। उसका फल ज्ञान जनक व्यापार है। अशुधात्वर्थ फल गलविलाषः संयोग है। ण्यन्त अश् का गलविलाधः संयोग जनक ब्यापार फल है। हछ्धात्वर्थ फल अध्ययन है, प्यन्त इब् धात्वर्थ फल अध्ययन जनक व्यापार है। आस्त् धातु का फल रिथति है, प्यन्त शस् का फल स्थित्यनुकूक् व्यापार है। ण्यन्तर्धल में प्रयोजक व्यावार का फल प्रयोज्य निष व्यापार होता है सर्वंन्न ।

यहां शहाका करते हैं कि गिच् रहित शुद्ध धाववर्ध फल को कर्सं संशा 'कर्तुरीप्सिततम्' से होती है उसी प्रकार ण्यन्तस्यल में द्वितीय व्यापार का प्रथम व्यापार को फल मानकर प्रयोज्य
 क्यों किया ?, यह व्यर्ध होकर नियभार्थ है, नियम इस प्रकार है ण्यन्त व्यापार प्रयोज्य व्यापारशश्रय की कर्म संजा हो तो गत्याद्यर्धक वयन्त धातुओं जो सून्र में उचर्चरत है इनके योग में ही, अन्यन्र नहीं ।

इस नियम से ण्यन्त पाचि धात्वर्थ द्वितीय व्यापार का जो प्रथम व्यापार फल है उसका जो अश्रय प्रयोज्यकर्ता देवद्क्तादि है उनकी कर्म संशा न हुई अतः इस प्रकार के प्रयोज्य कर्ता से तृतीया ही छोगी यथा देवदत्तः पचति तं पचन्तं देवदत्तं चैन्नः प्रेर यति यहां पच् धात्वर्थ विक्कित्यनुकूलब्यापार अर्ध है ण्यन्त का विक्छित्यनुकूल ठ्यापार जनक व्यापार अर्थ है, यहां द्वितीय व्यापार का प्रथम व्यापाराश्रय देवदत्त पयोज्य कर्ता है नियम से कर्म संश्ञा न हुई 'देवदत्तेन' तृतीयान्त प्रयोग हुआा।

विमर्श-अण्यन्तानाम्म किमू-यक्षदत्त जाता है उसकों देवदत्त प्रेरणा करता है प्रेरक देवदत्त को विष्णुमिन्र भेरणा करता है। इस अर्थ में अणयन्तावरशा का कर्ता यक्ञद्त उसकी कर्म संज्ञा छोती है किन्तु ण्यन्ताबस्था का कर्ता देवदत्त की कर्म संझा न हो जाय इसके लिए सूत्र में अण्यन्त्र कहा है। यहां दो णिच्: है, अतः तीन व्यापार घटित धात्वर्थ हैं-संयोग जनक व्यापार जनक व्यापार जनक व्यापार यह णयन्त द्वय युक्त गम् धात्वर्थ हुआ, संयोगहूप फलाश्रय ग्रामादि होता है, द्वितीय देवदत्त निष्ठ व्यापार का फलाश्रय यज्नदत्त है, उसकी कर्म संच्ञा हुई है। तृतीय व्यापार का द्वित्ताय ब्यापार रुप फलाभ्रय देवदन्त है, किन्तु णिच् उत्पन्न होने पर वह् कर्ता है, उससे तृतीया हुई, तृतीय व्यापाराभय विष्णुमित्र है, उसकी कर्त संबा से भथमा हुई हसको संसकृत "यज्ञदत्तो गच्छति तं देवदत्तः प्रेरयति तं विष्णुमित्रः प्रंरयति सति यघद्ं देवदत्तेन गमयति विष्णुमित्रः।

इस सून्न में ईईप्सततम की अनुदृध्ति है अतः यह मी फलाभ्रय की ही कर्म संश्रा करता है, इस लिए देवदत्तादि को वृतीय व्यापार का द्वितीय व्यापार रूप फलगश्रय बनाने के लिए दो वार ण्यन्त-पर्यंन्त अनुधावन यहां किशा है। एक ग्यन्त से देवदत्त फलाश्रय नहीं होगा। विध्यर्थ नियामार्थ का अधिक विवेचन पद्धोहिकृत वै० सि० कौ० की संसकृत लक्ष्मी व्याख्या से अवगत करना।

* ण्यन्त नी एवं ण्यन्त वह इनके योग में प्योज्य कर्ता की गतिबुद्दि से कर्म संज्ञा नहीं होती है गति के विना मापण सम्भव नहीं है अतः हन दोनों को भी गत्यर्थंकःव मानना आवइयक है। सेवक भार को वह्न करता है, उसको चैच्न पेरणा करता है, यहां मृत्य प्योज्य कर्ता की कर्म

संशा न हुई सृत्यो भारं वहति नयति वा तं चैनः पेरयति इति नाययति वाहयति भारं भृत्येन चैन्नः

* पशु प्रेरक षयन्त क्रिया का कर्ता = प्रयोजक कर्ता रहे, वहां व्यन्त वह धातु के योंग में प्रयंगज्य कतर्ता की कर्म संज्ञा का निपेध का निधेध होता है अर्थव् कर्म संज्ञा होती है। 'वाहाः रथं वहन्ति तान् सूतः = पशुप्रेरणः पेरयति' = वाहयति वाहान् रथं सूतः। अश्व रथ को वहन वर्देते हैं उनको पशु प्रेरक रथ चलाने वाला प्रेरणा करता है ।
* ण्यन्त भक्ष्षणार्थक अद् धातु एवं अक्षणार्थ ण्यन्त खाद् धातु उनके योग में अण्यन्तावस्था का कर्ता = प्रखोज्य कर्ता उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। अतः प्रयोज्य कर्तृ वाचक से तृतीया विभक्ति होती है। बटुः अन्नम् अत्ति = खादति तं कमलेशः प्रेरयति इति आदयति खादयति वा अन्नं बडुना कमलेशः । अहिंसार्थंक मक्षधातु वयन्त के योग में यह प्रतिषेध लगता है अर्थात प्रयोज्य की कर्म संज्ञा नहीं होती है । हिंसार्थक ण्यन्त अक्ष के योग में प्रयोज्य की कर्म संज्ञा होती है। अहिसार्थक में बट्डना।

हिंसार्थक में यथा-बलीवदर्दः सस्यम् भक्ष्यन्ति तान् अन्यः प्रेरयति इति इसमें प्रयोज्य कर्ता बलीवर्द की कर्म संजा से बलीवर्दान् हुआ है। बैल घास खाते हैं उनको दूसरा प्रेरणा करता है। * जल्पति सदृरा ण्यन्त धातुओं के योग में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संश्ञा होती है। पुत्र धर्म विषयक बोलना है, या भाषण करता है उसको देवदत्त प्रेरणा करता है। यहां पुत्र जो प्रयोज्य कर्ता है उसकी कर्म संझा अप्राप्त रहो उसका विधान इस वारिंक ने किया है। \# प्यन्त दृश्धातु के योग में प्रयोज्य कर्ता की अप्राप्त कर्म संज्ञा को यह विधान करता है। भक्त इरि को देखते हैं उनको चेत्र प्रेरणा करता है। यहा प्रयोज्य कहा भक्त की कर्म संज्ञा से 'भक्तान्' हुआ।
15ह 'गतिबुद्धि' सूत्र में बुघ्घर्यक = जानारंक का जो ग्रहण किया गया है। वहां सामान्य ज्ञानार्थक धातुओं का ही ग्रहण है विरोष इन्द्रिय जन्य ज्ञानार्थक को ग्रहण नहीं है। इस विशोष वचन का चह वार्तिक 'दरोश्व' ज्ञापक है। अन्यथा यह व्यर्थ होगा। इस ज्ञापन का यह फल है कि-देवदत्तः स्मरति जिघति वा तम् चैत्रः भेरयति यहां देवदत्त प्रयोज्य कर्तो की ज्ञान विईेषार्थक स्मृ एवं घ्रा ण्यन्त के योग में कर्म संज्ञा न हुई देवदत्तेन हुआ। स्मरण, एवं सूंघना का व्यापार विऐोष ज्ञान र्वरूप है। क्योंकि चिन्तन एवं गन्ध ग्रह्पण विशोष इन्द्रिय से जन्य है। देवदत्तः शब्दं करोति यहां क्यह् से णिच् प्रत्यय से शब्द रूप कर्म 'शब्दाययति' शब्द के कुक्षिप्रविष्ट है, 'शब्दाययति' अकर्मक हे उसके योग में प्रयोज्य कर्ता देवदत्त की अकर्मक धातु के योग में गतिबुद्धि से कर्म संशा प्राप्त थीं उसका इस वारिक ने निषेध किया-शब्दाययति देवदत्तेन। देवदत्त शब्द की इच्छा करता है। उसको रमेश घेरणा करता है ।

गतिबुद्धि सूत्र में अकर्मक पद से किल धातुओं का ग्रहण करना ?, गत्यादि धातु सकर्मक है नियम सजातीय की अपेक्षा कर "सकर्मक ण्यन्त धातुओं के योग में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संशा हो तो गत्याधर्यक सूत्रोपात्त धातुओं के योग में ही" अकर्मक धातुओं में पूर्वसूत्र से एयन्त योग में पयोज्य की कर्म संश्ञा हो ही जावेगी। पुनः सूत्र में अकर्मक का ग्रहण क्यों किया ? वह च्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि देश, काल, माव, गन्तन्य अध्वा चन्को छोड़ कर द्रण्य रूप कर्म जिलका न रहे, वे गतिबुद्धि में अकर्मक धातु पद्र बोध्य है। अन्य नहीं, अतः द्रव्य कर्म है उसकी अविवक्षा करके अकर्मक धातुओ का वहां गह्रण नहीं होता है। अतः देवदत्तः पचति तं चैत्रः प्रेरयति यहां तण्डुलादि कर्म की अविवक्षा करने पर मी पच् अकर्मक नहीं अतः "देवदत्तेन पाचयति"

यही होता है। मास रूप कर्म रहते हुए भी अकर्मक कहा गया-अतः 'मासम् भासयति देवदत्तम् यह प्रयोग हुआ ।

## ५४२ हक्रोरन्यतरस्याम् १८।५३।

हृक्रोरणौं यः कर्ता स णौ वा कर्मसंज्ञः स्यात्। हारयति कारयति वा भृत्यं भृत्येन वा कटम्। \% अभिवादिद्होरोरात्मनेपदे वेंति वच्यम् \%। अभिवाद्यते दर्शयते देवं अक्तं अक्तेन वा।

ण्यन्त हृ एवं कृ भातु के योग में अण्यन्तावस्था का कर्ता = पयोज्य कर्ता उसकी कम संश ; विकर्प से होती है। यह प्रासाप्राप्त विभाषा है, उतपत्त्यक्नूल व्यापारनुकूल न्यापारार्धक ज्यन्तकारि के योग में गतिबुद्धि नियम से प्रयोज्य की कर्म संज्ञा अपस्स थो उसका यह कर्मंत्व विषान करता है। पापणा ( वहन ) नुकूल व्यापरानुक्कूल ब्यापारार्थक प्यन्त 'हारि' के योग में मी गतिबुद्धि नियम से ‘ऊरुरोप्तिततम्' से कर्मंख्य अभाप्त को यह कर्मंत्व विधायक है अतः ससको अपास विभाबाव्व सिद्ध हुआ। विकाराभेक कृथातु अकर्मेक है, एवं भम्यवहाई = भोजन अर्ष में अक्षणार्थंत्व होने के कारण ‘गति’ सूत्र से कमें संश्रा प्योज्य की ण्यन्त योग में. प्राप है। नियामक श्राब की विधि मुस से पृृत्ति होती है। निविभमुखेन प्रवृत्ति काचित्क अवतिकगति स्थल में जहां नियामक र्याब्ल की वैयर्य्य सम्भावना होती है वदां ही प्रवृत्ति है ।

इस प्रकार यह प्राप्त विभाषा दोनों पक्षों से प्रासाप्राप्त विभापात्व इस सूत्र में सिद्ध हुभा है। उदाहरण हारयति कारयति ना भृत्यं भुत्येत वा कटन् यहां भृत्य की कर्म संश्ञा विकल्प से
 विकर्प से छोती है। अक्तः देवं अभिवदति, प₹यति वा तं चैग्र मेरयति यहां भक्त जो प्रयोज्य कर्ता है उसको व्यन्त धातु़ के बोग में कर्मंत्व बैकल्पिक से अक्तम्, भल्तेन हुआ।

## ५४३ अधिशीड्स्थासां कर्म १।४।४६।

अधिपूर्वाणामेषामाधारः कर्म स्यात्। अधिशेते, अर्धितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः।

अधि उपसर्ग पूर्वक शी巨्, स्था पवमु आस् इन धाुुओं की वाच्य क्रियाइों का जो कर्म द्वारा भाधार कारक की कर्म संज्ञा होती है सूत्र में तीन धाुुओ का दून्दू समास है, दून्दू के पूर्वव्वेन समीप अधि का प्रत्येक धानु से यहां योग है, "दन्दान्ते ( दनन्दसमीपे) भ्रूयमाण पद्रद्रल्वेकममिसम्बध्यते" इससे। ₹प्ट सूत्रार्य इस प्रकार है -अधि पूर्वक शीट् अधि पूर्वक स्था एवं अधि पूर्वक भास् इनका वाच्य जो व्यापार उससे उपपन्न होने वाला जो फल, उसका जो आधारभूत आभ्रय उस कारक की अधिकरण संजा को वाध कर यह कम संज्ञा करता है। वैकुजठ में हैरि श्रान करते से, या रहते हैं, एवं विथमान है, कैकुण्ठ की कर्म संजा हुई है।

## ५४४ अभिनिविशशश ? 181891

'अभिनि' इत्येतन्स्ब्धातपूर्वस्य विशतेराधारः कर्म स्यात् । अर्भिनिविशते सन्मागम । 'परिक्रयणे सम्प्रदानम्' इति सूत्रादिह मण्डूकन्त्रुल्याडन्यतरस्यां महणमनुवर्त्य न्यवस्थितबिभाषाश्शयात् कचिन्न। पापे अभिनिवेशः।
'अभिनिवश' इस समूह पूर्वंक विश् धातु के आधार की कर्म संजा होती है । अभिनिवेश = आग्रह । सन्मार्ग विषयक आग्रह युक्त चैन्र यहां अधिकरण कारक संज्ञा न होकर सन्मार्ग की कर्म सुंज्ञा हुई है । यहां शाङा होती है कि पापे अभिनिवेशः यहां पाप विषयक आग्रहान् अर्थ में 'पापम्' ऐसा क्यों नहीं हुआा ?, 'परिक्नेे' सूत्र से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति एवं व्यवस्थितविभाषा से कचित् कर्म संशा का अभाव ही होता है। अतः पाप की कर्म संजा न होकर अधिकरण संजा से सप्तमी हुई है। किन्तु यह कथन ठीक नहीं है। भाष्यकार ने केवल छः स्थल पर ही ब्यवस्थित विभाषा मानी है।

## देवत्रताो गलो ग्राह इतियोगे च सदूविधि:। <br> मिथस्ते न विभाषन्ते गवाक्ष: संशितब्रतः ॥ ? ॥

अन्यन्र नहीं। तब यहां कर्म संजा क्यों नहीं हुई ?, समाध!न-"एषु अर्युपु अभिनिविष्टानाम्" (इन अर्थों के विषय में अग्रह युक्तों का) यहां कर्म संज्ञा न दिख कर एवं अधिकरण संज्ञा दिख कर यह् ज्ञापन इस भाष्य प्रयोग से होता है कि-"अभिनिविश्" इस प्रकार की आनुपूर्वं (वर्णमाला) का जहां अविकृत ( विकार रहित ) रूप रहे वहां ही इससे कर्म संब्षा होती है। भाष्य प्योग में शकार का पत्वष्टडव्व है, पापे अभिनिवेशः यहां वि के इकार का गुण से एकार रूप विकार है अतः कर्म संज़ा का अभाव यहां हुआ यही समाधान उचित एवं युक्कि सद्नत है।

## १४५ उपान्नध्याड्वमः १1818८i

उपाढ़िपूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्। उपवसति अनुवसति अधिवसति आवस्ति वा वैकुष्टं हरिः। $\%$ अभुक्त्यर्थस्य न । चने उपवसति। "उभसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिधु त्रिषु।
द्वितीयाम्रोडितान्तेषु ततोडन्यन्रापि हश्यते \% ।।

उसयतः कृषणं गोपाः। सर्वतः कृष्णम्। धिक् कृष्णाभक्तम् । उपरि उपरि लोकं हारे:। अध्यधि लोकम। अधोऽधो लोकम । अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि छ। अभितः कृष्णम्। परितः कृष्णम्। ग्रामं समया। निकषा लङ्ळाम् । हा कृष्णाभक्तम् । नस्य शोच्यतेत्यर्थः। बुभुक्षितां न प्रतिभाति किधित्वत्।

उप अनु अधि एवं आङ् पूर्वंक वस्, धानु वाच्य व्यापार जन्य जो फल तदाश्रय का आधार की कर्म संश्रा होती है । बैकुण्ड जो वासादि अर्थो का फलगभ्रय आधार है उसकी कर्म संज्ञा यहां हुई है一‘वैकुणठे’ न हुआ । वन में उपवास करता है। यहा उपवास रूप अर्थ के वाचक वस् धातु के आधार वन की कर्म रंज्ञा न हुई 'वने' यहां अधिकरण सप्रमी है, इसमें प्रमाण क्या है ?

विमर्श-भाष्य में "वसेरइइयर्धस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः" ₹स वार्तिक में अर्थ शब्द निवृचि परक है, यथा मषकार्थो धूमः यहां मषक की निवृत्ति के लिये धूवाँ है, उसी प्रकाइ यहां वारितक में भोजन की निवृत्ति अर्थाद उपवास अर्थ में बस् ध्रतु का आधार की कर्म सजा नहीं होली है। उती का भावार्थ (सारांश) "अभुक्य्यर्स्य न" यह संस्कृत वाक्य है। वातिक नहीं है। उभयतः सर्वतः षिक्, एवं उपरि उपरि, अधः अध:, घन आा््रेडितान्तों के योग में द्धितीया विभक्ति होती है। उनसे

अन्त्र (अन्य शब्दों के योग) भी हृ्ट प्रयोगानुसारिणी द्वितीया होती है। उदाहुरणों में कमशः ‘क्कृण्णम्’ ‘अभक्तम्’ ‘लोकम्' यहां इससे द्वितीया है। अभितः परितः समया (समीप में) हा निकषा (समीप में ) एवं प्रति इन शाब्दों के योग में द्वितीया होती है ( शब्द योग = शब्दार्थ
 योग में द्वितीया है = भूखे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। संसार में आकर जो कृष्ण अक्त नहीं वह चिन्तनीय है यहां अभक्त की निन्दा गम्यमान है। चेषां भमद्यदशोदा से आरम्भ कर कीर्तनस्थो मृदब्नः पर्यन्त कविवर ने ह्होक रूप में वर्णन किया है।

## ५४६ अन्तराडन्तरेण युक्ते राइ।४।

आर्यां योगे द्वितीया स्यात्। अन्तरi त्वां मां हरिः। अन्तरेण हरिं न सुखम्।

अन्तरा एवं अन्तरेण इनके योग में दितीया विभक्ति होती है। यहां अन्तरेण टाबन्न भिन्न है अतः साहचर्य से अन्तरा टाबन्त भिन्न का ग्रहण है, टाबन्त भिन्न अन्तरा शब्द तृतीयान्त भिन्न है अतः अन्तरेण तृतीयान्त भिन्न का गहण यहां करना हल प्रकार परखपर साहचर्य से दोनों अन्यय है उन्हीं का म्यहण होता है। अन्तरा आदि के अर्थ से योग रहे वहां ही द्वितीया अन्यत्र नहों यह 'योगे’ शाब्द बोधन करता है। अन्तरा त्वां मां वा कृष्णस्य मूर्तिंः यहां मध्यार्थंक अन्तरा पदार्ध के साध कृष्णपदार्ध का सम्बन्ध नहीं अतः कृष्ण से द्वितीया न हुई किन्तु पष्ठी। ‘अन्तरा त्वां मां च कमण्डलुः 'यहां प्रथमा। यहां प्रथमा ने इस उपपद विभक्ति का बाध किया. है। परस्पर शपथ खाते हैं कि तुम्हारे एवं मेरे मध्य में हरि ही है। हरि साक्षात्कार के बिना संसार में सुख नहीं है

## ५४४ कर्मप्रवचनीया: ? 1816 ई।

## इत्यधिक्रूत्य।

यह अधिकार सूत्र है, उत्तर सूत्रों में जाकर विधेय स्वरूप हस पद को यह वहां समर्पंण करता है। 'कर्मंप्रबचनीय' शब्द योगरूढ है = कर्म शब्द यहां कियाथंक है यथा 'कर्तरि कर्मव्यतिहारे’ सूत्र में कर्म = किया व्यतिहारे = व्यत्यासे अर्ध है । कर्म प्रोक्तनन्तः ये ते कमंपवचनीयाः यहां कर्म उपपद रहते प्रपूर्वं वच् धातु से भूत अर्थ में अनीयर् प्रत्यय होता है। मूतकाल में किया को कइ चुका हो, सम्प्रति किया का जो वाचक नहीं, घोतक भी नहीं एवं सम्बन्ध का वाचक नहीं किन्तु सम्बन्ध विशेष का जो घोतक है उसको कर्मप्रवचनीय कहते हैं।

## "क्रियाया घोतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः। नापि क्रियापढ़ान्ढेपी सम्बन्धस्य तु भेदेक:"।। <br> ५४८ अनुर्लक्षणे श181ट४।

## लक्षणे घोत्येडनुरुक्तसंज़ः: स्यात् । गत्युपसर्गसंज्ञापवादः।

जहां लक्षण अर्ध घोत्य रहे, वहां अनु की कर्मपवननीय संघा होती है। यह संब्या गति एवं उपसर्ग संज्ञा की बधिका है। अर्थात उक्ष्य-बक्ष्षण भाब समम्बन्ध में अनु कर्म प्रवचनीय ही है। गतिसंक्षक एवे उपसर्गसंक्षक नहीं है। संजाइय बाध रूप ही प्रयोजन है। अन्यया 'लक्ष्षतेय्यम’ से चहां कमर्पव्ननीय संखां सिद्ध ही थी।

## ५४९ कर्मपनचनीययुक्ते द्वितीया शाइ।८।

एतेन योगे द्वेतीया स्यात् । जपमनु पावर्षत् । हेतुभूतजपोपलक्षितं वर्षणमित्यर्थः। पराऽपि हेतौ इति तुतीयाडनेन बाध्यते, लक्षण्तन्थंभूतेत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थात्य।

कर्मप्रवचनीय संशक से घोत्य जो सम्बन्ध उस सम्बन्ध का जो प्रतियोगी तद्वाचक से द्वितीया विभक्ति होती है। सूत्र में धुक्त ग्रहण से सम्बन्ध प्रतियोगी अर्थ का लाभ हुआ है अतः विशेष्य भूत अर्थ रूप अनुयोगी तद् वाचक से द्दितीया नहीं होती है ।

जान का जनक जो ज्ञान उस ज्ञान का जो विषय उसको लक्षण कहते हैं-ज्ञानजनकशानविषयव्वं लक्ष्षणत्वम्।

यथा वर्षण ज्ञान काल का उत्पादक ज्ञान जपाधिकरण काल उस ज्ञान का विषय जप है वइ लक्षण हुआ। ज्ञान से जन्य जो जान उस ज्ञान की विषयता जहां रहे वह लह्ष्य है।

यथा जप काल ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान वर्षण काल का ज्ञान उस घान में या समान वर्षण $=$ थृष्टि वह लक्ष्य है । जानजन्य ज्ञानविषयत्वं लक्ष्यत्वम्।

एस प्रकार लक्ष्य लक्षण भाव सम्बन्ध का ज्ञान कर यहां 'जपमनु प्रावर्षव' जप पूर्वोक्त सम्बन्ष का पतियोगी है उससे द्वितीया विभक्ति की उत्पत्ति हुई है। यहां निश्दित जप ज्ञान काल था उससे अनिश्चित काल में हुई वृष्टि काल का निश्रय मी हुआा है। अवर्षण समय में वृष्टि निमित्तक जपानुष्टान हुआ यहां जप वृष्टि में हेतु है यहां हेतु में तृतीया प्रात्र थी किन्तु पर भी तृतीया को बाध कर 'अनुलंक्षणे’ ने कर्मप्रवचनीय संज्ञा विधान पुनः किया अतः यहां कर्मप्रबचनीय संशा पयुक्त द्विताया ही होती है। अन्यया एक्षणेत्थंभूत से लक्षण में संश्ञा सिद्ध थी पुनः 'अनुलंक्षणे' व्यर्थ ही होगा।

## ५५० तृतीयार्थे १।४८५५।

अस्मिन् घोत्येऽन्नुरक्तसंज्ञः स्यात् । नदीमन्वप्रसिता सेना। नद्या सह्द संबब्लेत्यर्थः। षिन् बन्धने क्तः।

तृतीया विभक्त्यर्थ का घोतक अनु की कर्मप्रवचनीय संक्षा होती है। यां वतीयार्थ्स्स इार्थ है। नदी के साथ सम्बदू सेना अर्थ में सम्बदार्धक अनु के योग मे नदी की कर्म प्र० सं० एवं द्रितीया। नदी प्रतियोगिक साहित्यवती सेना। अनु अव पूर्वंक बन्धनार्थेक बिन् धाठु से कघत्यय से अन्बवसित की सिड्डि है ।

## ५५? हीने श181द६ा

हीने घोल्येडनुः प्राग्वत् । अनु हरिं खुरा:, हरेंहीना इत्यर्थः।
जहां अनु का हीन = छोटा अर्य खोत्य रहे वहां अनु की कर्म्मपचननीय संशा होती है। देवता इरि से छोटे हैं यहां अनु की कर्म प० से इरि से दितीया विर्मति हुई।

## ५५२ उपोडधिके च १18ाट्ण

अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्राक्संज्ञां स्यात्। अधिके सप्रमी बच्यते । हीने-उप हरिं सुराः।

अधिक एवं हीनार्थ घोत्य रहे वहां उप की कर्मप्रवननीय संजा होती है। अधिकार्थक उप के योग में "यस्मादधिकम"" से समनी कहोंगे। बहां छीन अर्य में उदाइएँण है। हरि से देवगण हीन है। उप की कर्म म०, हरि से दि०।

## ५५३ लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनचः ? १८ा९०।

एफ्रर्थे विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसंज्ञाः स्यु:। लक्षण-चृक्षं प्रति पर्यनु वा विद्योटते विद्युत्। इश्थंभूतास्याने-सक्तो विधणुं पर्पति पर्यनु वा। भागेलचद्मी हरिं प्रति पर्य्यनु वा, हेरेरागग इत्यर्थः। वीप्सायाम् — वृष्षं वृष्ष प्रति पर्यन्ज वा सिक्घति । अनोपसर्गववाभाबान्न घत्वम्। एबु किम्, पर्सषिइ्वाति ।

पथम लक्षणार्थ कह नुके हैं। किसी ज्ञान को उत्पन्न करने वाबा जो ज्ञान उसका विषय उक्षणण, उवं्यंभूताख्यान $=$ किसी प्रकार को प्राप्त जो हो उसका कहना 1 वोप्सा भाग $=$ अंच, क्रिया द्वारा सकळ अभिप्रेत पदार्थ का सम्बन्ध = व्यात्ति, हस अर्थों के होने पर प्रति परि एवं अनु की कमंम्रवचनीय संशा होती है। लक्षण अर्थ में यथा वृक्ष म्रति पर्यन्नु का विदोतते विद्युत् यहां विजली विषोतन ज्ञान का उपपन्न करने वाला ज्यान हुआा वक्षजान, तद् विपय वृक्ष होने से प्रति आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है।

छक्ष के लामने, या ऊपर या पश्नाए विजली चमकती है ।
इलंयंसूताख्यान में यथा ‘भन्तो निष्णुं प्रति पर्यन्नु वा'। मक्ता विण्णु के प्रति किश्नित्पक्षार भक्ति आदि को पाया हुआ है । भागार्थे उद्षमी हैरिं प्रति पर्च्यनु वा- अध्षमी इरि का अंश है। क्रिया

 द्बित्व यहां हुआ है। अर्थाइ किसी भी पेढ़ को छोड़ता नहों हैं सबको जल से घुक्त करता है। जहां जहां उधान स्थित वृक्ष हृत्ति चृक्षल्ब है वहां वह़ं जल सेकल्व है यह च्यात्रि को वोप्सा बीप्तार्थंक पस्यादि का किया के साथ योग नहीं अपाप्त उपसर्ग संज्र यहां है अतः परिसिक्नति यहां ‘उससर्गास सुनोति' 'ूून्र से धाडु के भादि सकार को षकारादेश न हुधा । यहां अप्रापिमूलूक
 ही छोता है यहां अभाम उपसर्ग संब्रा का न होना यही अर्ध है।

## ५५४ अभिरमागे १।४ा९ ?।

भागवर्जे लक्षणाद़ावभिएक्कसंकः स्यात् । हरिम् अमि वर्तते। भक्तो हरिम् अमि। देवं देवमसिसिक्ञति। अभागे किम्, यढ़त्र मसाभिष्यात् तद् दीयताम्।

भाग से मिन्नर्थक अर्थाव लक्षण, इषंभू ताख्यान, और वीप्सा अर्ध में असि शब्द की कर्मप्रबचनोय संज्ञा होती है। कमिक तीनों अर्थ के उदाहरण हैं। भाग अर्थ में कर्मप्रवचनीय संज्ञा के अभाव में धात्वर्थ क्रिया के साथ योग होने से अभि की कर्मपवचनीय संज्ञा हुई है । अतः अभि स्याए यहां आदि सकाए का 'उपसर्गाव्व सुनोति' से घकार हुआा-अभिष्याव। हसमें जो मेरा अंश = हिस्सा हो वह्ट मुझे दीजिये ।

५५५ अधिपरी अनर्थकौ ? 1819 द।
उत्कसंजौौ स्तः। कुतोऽध्यागच्छछति। कुतः पर्र्यागच्छ्छति। गतिसंज्ञाबाधादू गतिर्गताविति निघातो न।

निरर्थक अधि एवं परि की कर्मे प्रवचर्नीय संशा होती है। अधि परि के प्रयोग से जहां किस्ती अर्थ विशोष की प्रतीति नहीं वे निरर्थक कहे जाते हैं। गतिसंज्ञा का कर्म प्रवचनीय संश्का ने बाध़ किया अत्तः यहां निघात = अनुदात्त नहीं होता।

## $५ ५ ६$ सुः ध्रूजायाम् १ 181981

सुसिक्तम् । सुस्तुतम् | अनुपसर्गव्वात् न षः। पूजायां किम्, सुषिक्तं किं तबात्र। द्रेपोऽयम्।

पूजा अर्थ में वर्तमान सुराब्द की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। सुसिक्तम् यहां उपसर्ग संजा के अभाव से घत्व न हुआ। अच्छी तरह सिब्बा हुआा अर्ध है। निद्रा में सुषिक्तम् यहां कर्म प्र० का अ० से उप० संशा घत्व हुआ है ।

## ५५ज अतिरतिक्रमणे च $21819 ५ 1$

अंतिकमणे, पूजायां चातिः कर्मप्रबचनीयसंज्ञः स्यात् | अतिदेदेवान् कृष्णः।
अतिक्रमण एवं पूजा अर्थ में अति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। कृष्ण सब देवताओं को अतिकमण करने वाले हैं, कृष्ण सब देवताओं की अपेक्षा पूज्य है, उमयार्थ में अति की कर्म श० सं० कृष्ण से द्वि० वि० हुई।

## ५५८ अपि: पदार्थसभ्मावनाडन्चवसर्गगहासमुन्चयेषु १।८।९६।

एषु घोट्येष्वपिरक्कसंज्ञः स्यात्। सपिंषोऽपि स्यात्। अनुपसर्गत्वाब्न षः। सम्भावनायां लिङ्। तस्या एव विषयभूते भवने कर्तदौौल्लेग्य्रयुक्तं दौर्लभ्यं घोतयन्नपिशब्द: स्यादित्यनेन सम्बध्यते । सर्पिष इति षष्टी तु अपिशबद् बलेज गम्यमानस्य बिन्दोरोरयवावर्यविभावसन्बन्धे । इयमेव बपिशब्दस्य पदार्थद्योतकता नाम। द्वितीया तु न पवर्तरते, सर्षिषो बिन्दुना योगो न व्वपिनें त्युक्तत्वत्र 1. अपि स्तुयाद्व विष्णुम् । सम्भावनम् = शक्त्युत्कर्षमाविष्कर्तुमित्युक्तिः। अपि स्तुहि । अन्ववसर्गः:= कामचारानुज्ञा । धिग् द्वेवद्त्तम् अपि स्तुयाद् वृषलम् = गहा। अपि सिख्ब, अपि स्तुहि = समुच्षये ।

सूत्र में नही पयुक्त जो पदान्तर उसका जो अर्ध वही यहां पदार्थ पद से गृहीत है। पदार्थ = अमयुज्यमान पद का अर्थ, अन्ववसर्ग $=$ कामचारानुजा, गईई $=$ निन्दा, एवं समुच्चय इन अरों में विषमान अधि की कर्म्रवन्चनीय संज्ञा होती है।

पदार्थ में यथा- "सरिषोड़ि स्याइ" "छृत का बिन्दु भी हो" यहां पदार्थ बोतक 'अपि' की कर्मपवचनीय संज्ञा होने से उपसर्गत्व प गुक्त पत्व नहीं हुभा, स्त स्पल में 'स्याइ' में सम्भावना में लिब् का पयोग हुआा है। सम्बावना ही का जो विष्योयूत भवन ( सका ) उसनू बिन्दु हस कंता की दुलंभतापयुक्त किया का दौलंम्न प्रकाश करता हुआ अपिशब्द स्याप क्ता किता के

साथ सम्बद्ध होता है। 'सरिंषः' यहां जो षष्ठी वह अपि शब्द के बल से गम्यमान जो बिन्दु उसके साथ सर्विष् के अवयव-अवयविभाव सम्बन्ध में हुई, यहीं अपि शब्द की पदार्थ घोतकता है।

इस स्थान में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है क्यों कि सर्भिष् का सम्बन्ध ( योग ) बिन्दु के साथ है, अपि के साथ नर्ही, यू बात कह दी गई है। अपि स्तुयाद्व विष्णुम् रह सम्भावना का उदाहरण है = शक्ति के उत्कर्ष प्रकाश के निमित्त जो अन्युक्ति उसको सम्भावना कहते हैं। अपि स्तुहि यह अन्वकसर्ग का उदाहरण है, = सुति कर। अभिलाषा के अनुकूल जो अनुज़ः उस्सो अन्ववसर्ग कहते हैं । गहो = निन्दा इद्र की स्तुति करे तो देवदत्त को धिक्कार है = धिक् देवन्त्तम् अपि स्तुयाद्व वृष्लम्।

समचचय-सिक्षो या स्तुति करो = अपि सिक्व अपि स्तुहि । यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा से उपसर्ग संश्रा न होने से धातु के सकार की बकार न हुआ।

## ५५९ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगो २।३।५।

इह द्वितीयां स्यात् । मासं कल्याणी, मासमधीते, मासं गुडधानःः। कोशं कुटिला नदी, कोशमधीते। कोशं गिरि:। अन्यन्तसंयोगे किम्, मासस्य द्विरधीते। कोशस्य एकदेशे पर्वतः।

विराम रहित संयोग को अत्यन्त संयोग कहते है। अत्यन्त संयोग में काल वाचक एवं मार्ग बाचक शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। मासं कल्याणी यहां मास शब्द काल वाचक है इससे दि० वि० हुई । मास पर्य्यन्त्त निरन्तर दु:ख का अभावपूर्वक सुख ही है। मासमधीते = एक मास में अध्ययन के उपयागी काल में व्यवधान रहित निरन्तर अध्ययन करता है । मासं गुडधाना। भुजे छुये जब को धाना कहते है, या घान मसाला का प्रसिद्ध ही है। एक मास पर्य्यन्त भोजन में बिरन्तर गुह से युक्ता धाना की प्राप्ति हो रही है। कोशां कुटिला नदी। एक कोस तक नदी वक्र हर्यातार। कोस तक अध्ययन करता है। एक कोस तक पर्वत है। अत्यन्त संयोग कहने से यहां महीने में दो वार पढता है वह द्वितीया न हुई, यथा-मासस्य द्विरधीेते। कोशरूपी मार्ग के एक कोने पर पर्वत है यहां कोशस्य हुआ। काळझाष्दार्थ विरेचन "कालविमर्श" लक्ष्मी व्या० co?, く०२ में पन्बोली कृत वै० सि० कौ० की न्याख्या देखिये। संस्कृत सा० में २७३ ग्रन्यों में कालपदार्थ का विवेचन किया गया है उसका संम्रए एकत्र- आवावयक है, हस विषय में स्वर्गीय यहावैयाकरण प० भी़ाराणचन्द्रमट्टाचार्य महोदय का प्रयास सुत्य है। कर्म सात प्रार के है, १-ईप्सित, २—अनीप्सित, ₹—ईप्सितानीप्तित, ४-उन्काकथित, ५-अनुक्ताकथित, ६अनुक्तकर्त्रकम्म, $\cup$-उक्त कर्तृकर्म। और भी चार अधिक हो सकते है-यथा, ८-अनुत्तेज्सित १-उन्तेप्सित, $२ ०$-अनुक्तानीप्सित, $२ १$-उत्कानीप्सित अनुक्तेप्सित का उदाहरण-द्वारकां गच्छति हरिः। उन्केप्सित कर्म का उदाहरण-द्वारिका गम्यते हरिणा। फल एवं व्यापार धात्वर्थ एक में रहे उसको अकर्मक धातु कहते हैं-फल्समानाधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वन्। फल अन्यञ रहे व्यापार अन्यन्न रहे वह्ह धातु अकर्मक. है-फलन्यधिकरणन्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् । किसी ने "ल्नासन्तास्थितिजागरणं बृद्धिक्षयभयजीवितमरणम्। शायनं कीडारचिदीप्यर्थ धातुगणं तमकमेकमाहुः" यह कहा है। अर्थात इन तेरह अर्थ वाचक धातु अकर्मक है, यह लक्षण ठीक नहीं है भूधातु सत्ता में अकर्मक एवं वही भू अनुभव अर्थ में सकम्मक, हसी प्रकार अन्य धातुओं भी हैं। संक्ष्केप से द्वितीया कारक यहाँ समाप्त हुआ ।

## ५६० सनलन्नः कर्ता श181५४1

## क्रियायां स्वातन्न्रेण विषक्षितोऽर्थ: कर्ता स्यात्।

स्वम् $=$ आत्मा तन्रम् $=$ प्रषानम् अस्य स्वतन्त्ञः $=$ स्वाधीन को लोक में कहते हैं। स्वतन्त्र के पाँच नाम हैं। ? स्वतन्त्र $२$ अपावृत्त $३$ स्वेरी $૪$ स्वच्छन्द $५$ निवग्रह् $=$ बन्धन या प्रतिबन्ध रहित। स्वतन्न्र शब्द्ध का अवयव तन्त्र शब्द भी अनेकार्थक है १ कुटुम्बकार्य २ सिद्धान्त ₹ श्रेष्ठ औषधि ४ प्रथान ५ जूलाइा ( तन्तुवाय में) ६ शाख्बभेद ט परिच्हुद। यहां स्वतन्त्र शब्द प्रधानार्थक है। सूत्र में 'कारकम् का अधिकार से किया का यहां लाभ हुआ है क्रिया का प्रधान आश्रयकी कर्तृ संश्ञा होती है। अन्यकारकों का व्यापार a J. व्यापाराधीन है, कर्ता का व्यापार अन्य कारकों के व्यापार के अधीन नहीं है यही पाधान्य कर्ता में है। अन्य कारकों का व्यापार कर्तृ उ्यापाराधीन है उनर्में परतन्⿻्रता $=$ परारीनता है। कर्ष्षा तीन प्रकार का है। १ शुद्ध २ प्रयोजक हेतु ३ कर्म कर्ता, धातवर्ध व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् = धातु का अर्थ जो व्यापार वह जिसमें रहे उसे कर्त्रा कहते हैं। विवक्षितपद से कारण विवक्षार्धान है—विवक्षातः काग्काणि अवन्ति । स्थाली पचति स्याल्या पचति, स्थाल्यां पचति, एन प्रयोग से कारक के विषय में को निभ्चित सिद्धान्त प्रदर्शान सम्भव नहीं है। विवक्षाधीनत्व कर्तृत्व कर्मत्वादि है। उदाहरण -कमलेशः पुस्तकं पठति। रमेशो विश्धनाथमन्दिरं गच्छति । वसुमती सिद्धपुरं तिष्ठति, वीणा वदति, मीना पठति आदि कर्तूकारक के उदाहरण है।

## ५६? साधकतमं करणम् 9181821

क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज्ं स्यात्। तमब्पहणं किम्, 'गझायां घोष:'।

यहां क्रियापद धातवर्थ जो व्यापार उसे उत्पन्न जो फल तद्वाचक है। अर्थात् फल सिद्धि में जो अतीव उपकारक (जिसके व्यापार के बाद फल सिद्धि होती है। यथा वाण) जो कारक उसकी करण संज्ञा होती है। उदाहरण में रामेण धनुषो वाणेन वाली हतः। यहां राम से कर्ता में तृतीया है, वाण से करण में तृतीया है, हतः मे कत्रत्यय से कर्म उक्त है अतः वाली से प्रथमा विभक्ति है, प्राण का वियोग रूप फल सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक बाण है, धनुष नहीं बाण की करण संज्ञा से तृतीया बाणेन । यद् व्यापारानन्तरं फलसिद्धिस्तत्रकृष्टत्वम् ।

विमर्श—तसब् ग्रहणम् किमर्थम्-इस सूत्र में कारक का अधिकार है, एवं कियते अनेन इति करणम्, इस करण महासंज्ञा से क्रिया सिद्धि में साधक यह अर्थ लाभ हो जायगा पुनः सूत्र में साधक पद व्यर्ध छोकर अधिक शब्द अधिक अर्थ का बोधन करता है उससे साधकतम = प्रकृष्टापकारक का लाभ हो ही जाता पुनः यहां तमप् ग्रहण व्यर्थ है-क्यों किया ?, गन्यनार तमप् का फल बताते हैं 'गङायां घोषः'। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार यहां करण मइसंश्ञा को अन्वर्ध मःन कर करण से ही साधक का लाभ किया।

उसी प्रकार "अधारोडधिकरणम्" वहां अधिकरण इस महासंज्ञा से ही आधार का लाभ होगा, पुनः आधारपद व्यर्थ होकर आधारतमार्थ अर्षात जिसके सर्वं अवयव जहां आधार रहें, वहां ही अधिकरण संज्ञा होगी यथा "तिलेबु तैलम्’ तिल के यावव् अवयव तैल का आधार है, गौण आधार में अब अधिकरण संजा नहीं होगी तब "गझ्नायां घोष"' यहां झोपड़ा का आधार तट है उसमें सामीप्य मूलक लक्षणा से गद्ना पद मुख्यार्थ को त्याग कर तटार्थ बोधक है। झापड़ा

का सर्वावयव से गद्ना आधार नहीं है। अधिकरण संश्ञा वहां भी हो एतदर्थ तमप् ग्रहण व्यर्थ होकर कर्पना ( शापन) करता है कि "अरिमन् कारकाधिकारे शब्द्यामर्थ्यंज्यार्थ्यकर्षों नाश्रीयते" = इस कारक प्रकरण में कोई शब्द व्यर्थ होकर अर्ध गत प्रकर्ष (यथा साधकतम यथा आधारतम ) का समशभ्रयण नहीं कर सकता है, तथाच मुख्य, गौण यदकिश्वित् अवयव से आधार सब की अधिकरण संज्ञा हुई यथा-गद्ञायां घोषः। तिलेषु तैलम्। बटे गावः। कटे चास्ते आदि ।

प्रकृत में साधक पद पूवं ज्ञापन से केवल उपकारक अर्थ को बोधन करेगा। क्रिया सिद्धि में उपकारक धनुष् मी है उसकी भी करण संज्ञा होने लगेगी। उसकी व्यावृत्ति के लिए प्रकृष्टार्थ लाभार्थ तमप् है। फल सिद्धि बाण व्यापारानन्नर ही है उसी की ही करण संश्ञा हुई। धनुप् देश से निकाल कर लक्ष्य देश में गमन रूप ग्यापार वाण में है, वेधनोत्तर प्राण वियोग उसमें प्रकृष्टोपकारक बाण । आभीर पही=द्रुपड़ी या झोपड़ा उसको घोष कहते हैं। शक्यार्थ का सम्बन्ध=सामीप्यादि रहे पवं जहां चक्यार्थ बाध रहें वहां लक्षणा वृत्ति का सगाश्रयण होता है-शक्यसम्बन्धो ऊक्षणा। अथवा झक्यता में रहने वाले धर्म का आरोप उसे लक्षणा कहते हैं "राक्यतावच्छेदकधर्मारोपो लक्षणा" इसी पक्ष में "गझायां मीनघोषो स्तः" यहां दून्दू समास की सिद्धि हुई है।

## ५६२ कर्त्वरणणयोस्वतीया २ा३।१८।

अनभिहिते कर्तार करणे च तृतीया स्यात्। रामेण बाणेन हतो वाली। ॠप्रकृत्यादिक्यि उपसड्खुयानम् । प्रकृत्या चारुः, प्रायेण याज्ञिक:, गोत्रेण गार्ग्य:, समेनैति, बिषमेणैति, द्विदोणेन धान्यं क्रीणाति, सुखेन दु:खेन वा चातीव्यादि ।

अनुक्ष कर्ला एवं करण में नृतीया होत़ी है। राम अनुक्त कर्ता है, वाण अनुक्त करण है, दोनों से तृतीया रामेण बाणेन वाली हतः अतः यहां वाली कर्म फप्रत्यय से उक्त है उक्त से प्रथमा। यहां हन् धात्वर्थं पाणवियोग का जनक न्यापार इस अर्थक बोधक है। फलाश्रय राम है । फलासिद्धि में प्र० उ० बाण है। प्रकृति थदि जिनमें ऐसे रब्दों से तृतीया होती है यथा स्वभाव से कोमल अर्थ में प्रकृत्या चाइः। आदि उदाहरणों में तृतींचा इसने की है। प्रकृत्या अभिरूपः यहा कृयात्वर्थ कियानिरूपितफरणस्व से ही तृतीया सिद है इसी प्रकार अन्य भी इस वार्तिक की आवइयकता नहीं हैं।

## ५६३ दिवः कर्म च १।

दिव: साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्, चात् करणसंज्ञम्। अक्षैरक्षन्त् वा दीव्यति।

दिव धातु वाच्य व्यापार से उत्पन्न जो फल उसकी सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक उसकी कर्मसंघा एवं करण संश्रा होती है। यहां चकार समुच्चायार्थक हैं, अतः एक ही समय में साधकतम में करणत्व एवं कर्मंत्व हन दोनों का समावेश है। पर्य्यायतां नहीं है। मनसादेवः यहां समास एवं अलुक्त् है यहां कर्मण्यण् से अण् प्रल्यय हुआा है। एवं करण में वृतीया भी हुई है।

यथा अक्षैः अक्षान् द्धीव्यति, यहां करण संश्रा से तृतीया कर्म संश्ञा में द्वितीया। पासों को अक्ष कहते हैं। अक्ष के तीन मेद है, देवनक्ष, शकटाक्ष, विभीतिकाक्ष। यहा देवनाक्ष का चप्रहुण है।

## ५६ध्ठ अपवर्गे तृतीया २।३६।

अपवर्गः = फलपाप्रिस्तस्यां घोत्यायां कालाधननोरत्यन्तसंयोगे वृतीयह स्यात्य । अह्ता कोशेन्त वा अनुवाकोऽधीतः। अपवर्गे किम्, मासमधीतो नायातः।

फलसमाप्ति होने पर काल वाचक एवं अध्व (मार्ग) वाचक से अन्यन्त संयोग में तृतीया होती है। अपवर्ग का अर्थ त्याग या मोक्ष। किया की समाप्ति में एवं साकल्य अर्थ में भी अपवर्ग हमकोश से है। फल प्राप्ति होने पर किया की समापि होती है। काल बाचक एवं मार्ग वाचक से तृतीया का उदाहरण-यथा सह्ना कोशोन वा अनुवाकः = ऋक्यजुःसमूहः, अधीतः । यहां अध्ययन जन्य ज्ञान प्राप्तिरूप फल प्राप्त है, अतः अहन् एवं कोश से तृतीया हुई है ।

मासपर्यन्यन्त अध्ययन करने पर भी अनुवाक के अध्ययन जन्य चान प्राप्तिरूप फल न हुआका वहां 'कालाध्नरों' से द्वितीया ही हुई यधा 'मासमधीतीतो नायातः'।

## ५६५ सहयुक्तेडप्रधाने २।३१९।

सहार्थन युक्के अगधाने तृतीगा स्यात्। पुत्रेण सहागतः पिता। एवं साक सार्ध समं योगेऽपि। विनाऽपि तदूयोगं तृतीया, वृद्धो यूनेत्यादिनिन्देशेशात्।

सहश्राब्दार्य युक्त अपषान कर्त वाचक शब्द से वृतीया विमक्ति होती है। पुश्रा सहित निता आयें । यहां आगम क्रिया का प्रथान कर्ता पिता है, किया में अनन्वयी पुत्र अपधान है, पुन्त से वतीया, प्रान कर्ता से प्रथमा कारक विभ्भक्ति हुई है। सह शघ्द के समानार्थक शर्द्धों के योग में भी सस सूक्र की प्रवृत्ति है, यहां अप्रधान न कहते प्रधानकर्ता पिता ( पिन) से वृतीयापत्ति होतो। वस्तुतः अपधाने उ्यर्थ है प्रभान कर्ट वाचक से कारक विभक्ति बल्लनी है, वह उपपद तृतीया विभक्ति को बाध करेगी उपपदविभक्तः कारकविभक्ति बंलोयसी’ यह परिभाषा है। ब बुद्यो यूना में वृतीया निर्देश से वह सिद होता है कि सहार्य योग न भी रहे वहां भी तृतीया विभक्ति इससे होती है । सह शब्द विघमान भी है। "सहैव दशभि: पुन्रै भारें वहति गर्दभी" यहां भी वृतीयां इससे हुई है।

## ५६६ येनाङ्ञविकारः २।३।२०।

येनाほेन विकृतेनाङ़िनो विकारो लद्यते ततस्तृतीया स्यात्। अद्णा काणः। अक्षिसम्बन्धिकाणत्वरिशिष्टः। अङविकार किम्, अक्षि काणमस्य।

सूत्र में अवयव नाचक अद शून्द 'अर्श आदिभ्योडच्' से मत्वर्थीय अच् पत्ययान्त है। यहां

 प्रतीयमान रहे वहां विक्त अवयव वाचक राब्द से वृतीया विभक्ति होती है। नेत्र सम्बनि काणत्व विरिष्ट में अक्ष्त शब्द से तृतीया होकर ‘अक्षणा काणः' की सिद्धि हुई है। लेखामान भी दर्शंन राहित्य ही काणत्व है । इस पुरषष की आंख कानी है यहां स्सकी प्रधृत्ति नहीं है, यहां इरार हूप अढ़ी का विकार पतीयमान नहीं है । यहां प्रातिपदिकार्थ में पथमा ही है।

## ५६७ इत्थंभूतलक्षणे च २।३।२?।

किश्विस्पकारं प्राप्पस्य लक्षणे तृतीया स्यात् । जटाभिस्तापसः। जटाज्ञाज्यतापसत्वविशिष्ट इत्र्यर्थः।

इत्थंभूत अर्थाव इस प्रकार का वह है, इस अर्ध का जनाने वाला जो सर्ध उसके बोधक प्रातिपदिक से तृतीया विभक्ति ह्रोती है। जटाभिः तापसः यहां जटा से तृतीया = जटाओं से वइ तपस्वी है, यहां लक्षण जटा है।

## ५६८ संज्डोडन्यतरस्यां हर्मणि २।इए रें

सम्पूर्वस्य जानते: कर्सणि तृतीया वा स्यात् । पित्रा पितरं वा सझ्ञानीते।
सम् पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म से तृतीया विकलप से होती है। जा धात्वर्थ कर्म पिता है तृतीया, पक्ष में द्वितीया पित्रा, पितरम् ।

## ५६९ हेतों २1३12३।

हेत्वर्थ तृतीया स्यात्। द्रण्यादिसाधारणं निण्यापारसाधारणं च हेतुत्वम्। करणत्बन्तु क्रियामात्रविषयं उयापारनियतं च। द़ण्डेन घटः, पुण्येन हष्टो हरि:। फलमपीह हेतु:। अध्यनेन वसति। गस्यमानापि किया कारक्चविसक्तौं प्रयोजिका। अले श्रमेण, श्रमेण साध्यं नास्तीतयर्थः। इह सत्यनक्रियास्प्र ति श्रम: करणम्। शतेन शतेन बत्सान् पाययति पयः, शतेन परिच्छेद्येस्थर्थः।। \% अशिष्ठठ्यवहारे दाण: प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया की। दुख्या संयच्छते कामुकः। धर्म्य तु भार्याचै संयचछ्धति।

हेतु अर्थ में तृतीया होती है। द्रव्यादि साधारण और निव्यापार साथारण का नाम हेतु है। अर्थाव जो द्रव्य, गुण, और कर्म व्यापार रहित होकर क्रिया का सम्पादक है, वह हेतु होता है। और जो द्रव्य गुण और कर्म व्यापार से युक्त होकर किया का जनक हो, वह् करण है। यथा दण्डेन घटः, यां दण्डनिएपित हेतुश्ववान् दण्ड है हस कारण तृतीया हुईं। पुण्येन दृध्टो हरि:यद्रां हरि दर्शान हेतु पुण्य से तृतीया हुई़ है। कोधेन रक्तः यहां रक्तत्व में कोध हेतु है कोध से तृतीया हुई। यहां हेतु से फल का मी चंहण होता है। अध्ययनेन वसति = अध्ययन हतु वाष करता है, यहां वास का फल अध्ययन है वही हेतु है।

वाक्य घटक शब्द से अवाच्य अध्याहारादि से लक्य किया को गम्यमान क्रिया कहते हैं वह भी कारक विभक्ति के उत्पष्ति में हेतु है । यथा अलं श्रमेण = यह कार्य श्रम से साध्य नहीं है, यहां क्रिया की ऊहा की जाती है हस उदित क्रिया का श्रम करण है, तर्कित क्रिया साधन है उस साधन किया निरूपित करणत्व श्रम में है श्रमेग यहां तृतीया हुई। श्रेन शतेन वत्सान् पाययति पयः $=$ सौ सो बछड़ों को जल पिलाता है यहां तर्कित परिच्छेदन कियानिहूपित• करणतव शत में है शतेन परिकिछघ अर्थ है। शाख्न पवं धर्म विहित आचारवान् को रिष्ट कहते जो रागदि व़श से अन्यथा वादी नहीं है, एवं सकल पदार्थ के तर्त्व को पूर्ण हूप से जाने वह भी शिष्ट है। दुराचारी को अशिष्ट कहते हैं। अशिष्ट व्यवहार में दाण् धातु के प्रयोगस्थल में चतुर्थी के अर्य में तृतीया होती है। यथा दास्या संयच्छते कामुकः = कामी पुरुष रति फलक दासी को दान देता है, दासी संगम निन्दित कर्म है, संयच्छते में दाण् को यच्छ आदेशा है, यहां अधर्मार्य दान होने से चतुर्थी न हुई किन्तु इस वार्तिक से तृतीया हुई है रिष्ट उयवइार में धर्माथ्थ दान को करें वहां चतुर्थी होती है भार्यायै संयच्छते। तृतीया समाप्त है।

## ५७०, कर्मणा यमगिप्रौत स सक्रद्रानम् १।४।३ २। <br> दानस्य कर्मणा यमभिभ्रेति स सम्प्रदानसंज्ञ: स्यात्।

लाघवार्थ संज्ञा का करण है, यहां महती सम्पदान संज्ञा करने में आाचार्य तात्पर्य यह है कि जिसको उद्देइय करके अच्छी तरह दान दिया जाय उसको सम्प्रदान कहते हैं। इससे वृत्ति में 'दानस्य' का लाभ हुला है। दा धातु का जो कर्म उससे सम्बन्ध कराने के लिए जो हष्ट है, अर्थाव जिसको उद्छेखय करके दान किया जाय उसकी सम्पदान संजा होती है। सम्यदान तीन प्रकार
 मुक्ति के लिए करता है तब राम भक्त को मुक्ति देते है-रामो भक्ताय मुर्ति ददाति । २—अनु० मन्त्वृंक वह है जिसमें न प्रेरणा की जाय, न निराकरण किया जाय यथा तापसः वने रामाय फलमूले ददाधि । यहां राम फल एवं मूल की प्राति के लिए न प्रेरणा करते हैं न मना करते हैं। ३—अनिराकर्तृक वह है जिसमें पेरणा, निराकरण, थौर अनुमति भी न हो यथा पुरुषोत्तमाय पुष्पं ददाति, यहां प्रेरणा, निषेध, एवं महण विषय निश्वय नछीं प्रतोयमान है ।

## ५७? चतुर्थी सक्पदाने र३३। १।

विप्राय गां ददाति । अभिहित इन्येव। दानीयो विप्र:। छ क्रियगा थमभिप्रैति सोडपि सस्प्रदानम् \%। पत्ये शेते। \% कर्मण: करणसंज्ञा, सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा \%। पशुना रुं यजते, पशुं रहार्वाय दढातीतिर्यः।

सम्पदान में चतुर्थीं होती है। विप्र यइा दान कर्म का उद्देइय है, वह कर्म सम्बन्ध से ₹ष्ट है, अतः विप्राय यहां चतुर्थी हुई। विप्र को उछेशय कर गाय को चैत्र देता है। सम्पदान रूप अर्थ घन्य से अनुन्त रहे वहां चतुर्थीं होती है। दानीयो विपः यहां दान का उद्देरय विप छृत्रत्यय थर्नीयर् से उक्त है अतः विप्र से प्रथमा विभक्ति हुईे । चतुर्थी की यहां पाप्ति नहीं है ।
-क्रिया से जिसका सम्बन्ध की इच्छा की जाय उसकी भी सम्पदान संश्ञा होती है। यथा पत्ये शेते यहां खी शायन क्रिया द्वारा पति प्राप्ति की हच्छा करती है पति से चतुर्थीं। यज धातु के कर्म की करण संश्ञा होती है एवं सम्पदान की कर्म संजा होती है। यथा पशुना रुद्रें यजते, यहां रद्र को पशु देता है, पशु यज का कर्म या उसकी करण से पशुना, रुद्र सम्प्रदान था उसकी कर्म संज्ञा हुई रुद्रम्।

## ५७२ रुच्यर्थानां भीयमाणः १1४।३३।

रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थ: सक्प्र दानं स्यात्। हरये रोचते
 किम्, देवदृत्ताय रोचते मोदकः पथि।

रुच्यर्धक धातुओं के प्रयोग में हृप्त होने वाले कारक की सम्पदान संज्ञा होती है। यथा हरये रोचते भन्ति: = इरि को भक्ति अच्छी लगती है। अभिलष् धातु के कर्ता से भिन्न कर्ता रुच् धातु का होता है अर्थात् अभि पूर्वक लष् धातु का कम्म जो भक्ति है, वह यहां रुच् धात्वर्थ क्रिया की कर्श्री है । इस पकार रुच् धातु एवं अभिलष् धातु में भेद है अतः अभिल्् ध्तु के योग में सम्प्रदान संबा न हुई यथा-इरिः भक्तिम् अभिल्रषति, यथा इरि से प्रथमा, भकि से कर्म में द्वितीया हुई है।

यहां किसी की भ्रम था कि दोनो धातु एकार्थक है, उस अ्रम को दूर करने के लिए प्रन्धकार
 १ह बै० सि०

भेद अपने प्रतियोगी में नित्य सान्काक्ष है किं प्रतियोगिक भेद, ₹व्रतियोगिक मेट तो ख्व में रहता ही नहीं, क्यों कि प्रतियोगी की सत्ता तद्र अभाव विषयक बुद्धि में प्रतिबन्धक है, अतः प्रकृत में अभिल्रष् धातु का जो कर्ता, त्वकर्तृकपतियोगिक भेदवव् जो कर्म उस धातु का वह है कर्ता जिसका ऐसा रुच् धातु है। हरि निष्ठ प्रीति की अक्ति कर्नीं है। प्रीत्याध्रय इरि हैं, हरि के अन्तःकरण में समवाय सम्बन्ध से प्रीति विद्यमान है। प्रीत्याश्रय पुरुष अर्भीष्ट वरदाता होता हैं। अतः भक्त भक्ति = पून्य में अनुराग करता है । प्रतट्याश्र्य न होने से मार्ग वाचक की सम्प्रदान संज्ञा न हुई 'पथि’ यहां अधिकरण में सप्रमी हुई = देवदत्त को मार्ग में लड्डू अच्छा लगता है। हर्षायक सुद्दू धातु से णनुल् प्रत्यय से मोदक शब्द $=$ हर्ध देने वाला की सिद्धि. हुई है"वाझणो मोदक प्रियः" "अलछ्ञारप्रियो विण्णु:" 'नमकारप्रियो भानुः' जलधारापियः शिवः।

## ५७३ इलाघहुलुस्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमान: ? $181 ३ 81$

एपां प्रयोगे बोधयितुमिष्टः सम्प्रदानं स्यात्। गोपी स्मरात् कृषणाय प्लाघते, हुते, तिष्तेते, शपते वा। ज्ञीर्स्यमानः किम्, देवदद्तस्य श्लाघते पथि।

रहाध्-हु巨्-स्या-एवं शप् श्र धातुओं के योग में जिसको जनाया जाय उस की सम्रदान संज्ञा होती है। यया गोपी समराव कृष्णाय इलाधते हुते, तिहते इपते वा गोपी काम के वश होकर कृषण की परूंसा करती है, सपत्नी से दूर करती है, स्थिर होकर अपना अभिप्राय प्रकट कहती हैं, और कृष्ण की उपाल़म देती है। इनसे कृष्ण विषयक ख्वानुराग को जनाती है, कृण की सम्पद्वान संश्रा बहां हुई। जिसको जनाया जाय = यद् विधयक अनुराग का व्यक्तीकरण किया जाय यह कहने से 'देवद्तन्त्य अाघते पथि' यदां मार्गाकार्थिक की सम्पदान संशा न हुई 'पथि' में अधिकरण में सेममी नुई।

## ५७४ धारेरुत्तमर्ण: ११४ا३५।

धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्ण उत्कसंज्ञः स्यात्। भक्ताय धारयते मोक्षं हरिः। उत्तमर्ण: किम् ?, देवदढ़्ताय शतं धारयति मामे ।

ॠण देने वाला उत्तमर्ण कहाता है एवं ॠण का गहीता अधमर्ण कहाता है। णयन्त धृ धातु का प्रयोग हो वहां उत्त्रमण की सम्रद्रद्न संज्ञा होती है। मक्त ने प्रथम भक्ति रूपी छुण (कर्ज) इरि को दिया, कण के धारण करने वाले हरि जो अधमर्ण है वे उत्तमर्ण भक्त को छण चुकाने के लिए मोक्ष पदान करते हैं। भक्ताय वारयते मोक्षं हरिः = हरि भक्त के लिए मोक्ष को धराते हैं। ग्राम यहां उत्तमर्ण नहीं है अतः सम्पदान संज्ञा न हुईे। किन्तु अधिकरण में सम्तमी है।

## 

स्प्टह्यते: प्रयोगे इश् सम्प्रदानं स्यात्। पुषप्पेग्यः स्प्यहति। ईपितः किम्, पुज्पेयो वने स्प्हयति। ईप्सितमाने इयं संज़ा, प्रकर्षविचक्षायान्तु परत्वारकम्ससंज्ञा-पुद्पाणि स्पृहयति।

ण्यन्त स्वृ् धातु के योग में हैंटित की सम्घदान संज्ञा होती है। यथा पुषपेम्यः स्पृह्यति = फलों के निमित्त ₹च्छा करता है। यहां हैर्सित पुष्प हैं। बन की सम्पदान संश्ञा न हुई क्यो कि वे ईप्सित नहीं है 'वने’ यहां सक्रमी । वे फूल अत्यन्त अच्छे लगते हैं इस प्रकार को इच्छा में

ईंप्सिततमत्व कां विवक्षा है यहां परत्व के कारण "कर्तुरीप्सिततमम्' से कर्म संश्रा से पुष्प से द्वितीया ही होती है। यथा-पुष्पाणि सृह्यति।

## ५७६ कधनुदेर्ण्यामूयार्थानां यं प्रति कोपः १८ا३Ө

कुधाद्यार्थाँ प्रयोगे यं प्रति कोपः स उक्तसंज़ः स्यात् । हरये कुध्यति,
 द्राक्षीदिति $\mid$ कोध: = अमर्षः 1 होहः $=$ अपकारः 1 ईर्ण्या = अक्षमा। असूया= गुणेपु दोषाविष्करणम्। नुहाहादयोडपि कोपप्रभवा एव गृह्यन्त्त। अतो विशेषणं सामान्येन य य्रति कोप इति।

कुष्, हुह्, हुर्यें, असूय, रन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोष किया जाय उस कारक की सम्पदान संज्ञा होती हैं। यथा हरये कुष्यति आदि, $=$ हति के अर्थ कोष करता है, अपकार कऱता है, ह़र्णां करता है, एवं गुगों में दोष निकालता है। यहां हरि के प्रति कोषादि की अभिव्यक्ति है। अतः हरि की सम्पदान संज्ञा एवं चतुर्भी उसने ऐोकर 'धुष्णाय’। अन्य पुरष के दर्शेनवती अपन्ग ल्ली को धमकाता है कि इसको अन्य पुरष न देखें। यहां वात्तव में ही के प्रति कोध की अभिव्यक्ति वह पुरुप नहीं करता है किन्तु उसका अभिषाय अन्य पुसुप दर्श्राभाव में है अतः 'भार्याम' यहां कर्में में कितीया ही हुई है ।

मूत्रोक्त चारों का भिन्नार्थल्व है । एकार्थंत्व नहीं है उसकों स्पष्ट कर दिया गया है। अमर्ष को कोध कहते हैं। अपकार को द्रोह फहते हैं। अक्षमा को ईंध्या कहते हैं। गुरों में दोध देखना उसको असूया कहते हैं। हुहादि भी मोध से उतन्न हैं अंतः सामान्यत सभी धाववर्षो का विश्रेषण ‘यग्रत्रत कोप"' कहा है, "न हि अभुपितः कुष्यति" आदि।
 सोपसर्गयोरनयो थ्य प्रति कोपस्तटकारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। छकरूमभिक्रुध्यति अभिद्दुछ्यति।

उपसर्ग पूर्वक हुध् एवं तृह के योग में जिसके प्रति कोप गम्यमान रहे उस कारक की कम संक्ञा होती है। यह सूत्र पूर्ँ सूत्र का बाधक है। क्रूमіभनकुध्यति न्दुद्धति = कर पुरुष पर कोध एवं द्रोए करता है, यहां कूर की ूूर्न सूत्र से प्राम्त सम्पदान संजा निष्यू पूर्वक इससे कर्म संज्ञा है।

## ५७८ रधीक्ष्योर्यंस्य विप्रइनः ใ।४।३९।

एतयोः कारकं सम्प्रदानसंज्ञां स्यात्। गदी़ोयो विविधः प्रश्नः क्रियते। कृष्णाय राध्यति, ईक्षते वा। पृ्रो गर्गः झुुभाझुरुं पर्गालोचयतील्यर्थः।

राध् पवं हंक्ष् धानु के प्रयोग में जिसका विविश (नाना प्रकार ) प्रकार का पर्न हो उस कारक की सम्पदान संज्ञा होती है। यथ कृष्णाय राष्यति इक्षते = नन्द ह्वारा कृष्ण के विषय में
 आलोचना करते हैं, यहां कृषण की सम्पदान मंश़ हुई है।

## 

आभ्यां परस्य श्रृणाते र्योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपन्यापारस्य कर्ता सम्प्रढ़ानं

स्यात् | विप्राय गां प्रतिश्टृणोति, अस्षृणोति वा। विप्रेण मलं देहीति प्रवर्वतित: प्रतिजानीते इन्यर्थः।

प्रति पूर्वक एवं भाड् पूर्वक श्रुणातु के योग में जो दूर्व प्रेरणा रूप व्यापार का क.ती है उसकी सम्प्रदान संजा होती है। यथा-‘विमाय गां ददाति' यहां यजमान को जाहलण ने प्रेरणा गोदानार्थ दी थी तदनन्तर वह झाल्सण को उद्देइय कर गाय रूप कर्म का दान करता है। प्रतिजानीते $=$ दान देने की प्रतिज्ञा करता है।

## ५८० अनुप्रतिगृणश्य १1818?

अभियां गृणातेः कारकं पूर्वव्यापारस्य कर्तथभूतम् उक्कसंज्ञं स्यात् । होत्रेनुनु० गृणाति प्रतिगृणाति=होता प्रथमं शंसति, तम् अध्ययु: म्रोस्साहृयतीज्यर्थः।

अनुपूर्वक एवं प्रति पूर्वक गृधानु के योग में पूर्व व्यापार के कर्तृकारक की सम्प्रदान संश्ञा छोती है। यथा होत्रेज्नुगृणाति, प्रतिगृणाति = होता प्रथम कहता है पश्चाब अध्वर्यु उसको उस्साहित करता है । वहां पूर्र्व व्यापार का कर्ता होता है, उसकी सम्पदान संज्ञा, चतुर्थीं से ‘होने’।

## ५८? परिक्रयणे सम्यदानमन्यतरस्याम् १।४ا४४।

नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्यणं तस्मिन् साधकतमं कारकं सम्पद्ध़नसंक्षं बा स्यात्। शतेन शताय वा परिक्रीत:। छ तादर्ध्ये चतुर्थी वाच्या \%। मुक्तये हरिं अर्जात। \&क्लूपि सम्पघ्यमाने चঞ। अर्तिर्श्रानाच कल्पते सम्पद्यते जायते इत्यादि। $\%$ उत्पातेन ज्ञापिते च \%। वाताय कपिला विद्युत् । हहितयोगे च \% । जान्मणाय हितम्।

नियत समय तक धनादि देकर जो भृत्य $=$ सेवक को अत्यन्त स्वाधीन कर लेना वए परिक्यण कहलाता है, उस परिक्रयण में अट्यन्त्त साधक की सम्भ्रदान संजा विकले से होती हैं। सौ रुपये देकर ख्वीकार किया हुआ सेवक यहां परिकयण़ में प्रकृष्ट उपकारक शत है उसकी सम्पदान संशा हुर्द, चतुर्थों से शताय, सन्प्रदान के अभाव में करण में तृरीया से शतेन ।

* जिस कार्य के लिए कारण वाचक शब्द का प्रयोग किया हो उसको तादर्थ्य कइते हैं, उससे चतुर्थी होती है। यथा मुक्तये हरिं भजति = मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, यहां मुक्कि रूप कार्य के निमित्त हरि का भजन है मुन्ति रूप कार्यार्य मुन्ति की सम्पदान संज्ञा से चतुर्थी 'मुक्तये'। * क्लूप् धानु के योग में उत्पन्न हांने वाला कारक है उसकी सम्पदान संशा होती है। यथा भक्तिर्शानाय कल्पते सम्पधते जायते $=$ भक्ति ज्ञान के अर्थ होती हैं, यहां क्रृप् धातु के समानार्थक संपूर्वंक पद धातु और क्षा धातु है ।-वार्तिक में पर्य्यायवाचक धातुओं के ग्रहण निमित्त अर्थ शाब्द है। जानाय यहां चतुर्थी। * अधुग घटना का सूचक को उत्पात कहते हैं। जहां उत्पात से जो जाना जाय तद्वाचक से चतुर्थी होती है यथा वाताय कपिला विद्युत्व=पीत वर्ण की विजली से आंधी बहुत आाती है। यहां वात से चतुर्थी हुई है। अातपाय अतिलोहिनी = अत्यधिक लाल वर्ग कर्ग बिजली धूप के निमित्त होती है। कृषणा सर्वविनाराय = काली विद्धुत सन के नाशा निमित्त है। दुर्भिक्षाय सिता भवेत $=$ सफेद षर्ण की ( छुग्र) विद्युत् दुर्भक्ष ( अकाल) के निमित्त होती है। यहां उत्पात वांक्य से चतुर्था हुई है। हित शच्द्य के. योग में जजसका हित प्रतीयमान रहे उससे चतुर्थीं विभक्ति होती है। साल्सणाय हितम् ( अध्ययनमू ) यहां 耳ाधण के

लिए अध्ययनादि शुरुभ कर्म हित सम्पादक है। चतुर्थी से जाह्नणाय। यह वार्तिंक अषूर्व नहीं है। तर्पुरुष समास में 'चतुर्थी तदर्थ' सून्र हित सुदन्त का चतुर्थ्यन्त्त से साथ समास संश्रा बोधक है उससे ही शापन होता है कि हित शब्द के योग में कारक से चतुर्थीं होती है। अन्यया चतुर्थ्यन्त मिलेगा नहीं हित के साथ समास न होने पर उस सूत्र किया गया हित ग्रहुण व्यर्ध होगा अतः उससे लब्धार्थ का यह अनुवादक मान्र ही है। 'हितयोगे च'। यह संस्कृत भाषा में वाक्यमात्र है फात्य।यनादि की कृति नहीं है।

## ५く2 क्रियार्थोपपद्य च कर्मणि स्थानिनः रा३।?४।

क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मंणि चतुर्थी स्यात्। फलेक्यो याति। फलान्याहत्तुं यातीत्यर्थः। नमस्क्रुर्मो नृसिंहाय। नृसिंहमनुकूलयितुमित्यर्थः। एवं ‘स्वयंभुवे’ नमस्कृत्येत्याद्वावपि।

गुणत्व का अनशभ्रयण एवं विभाग का असमवायी जो कारण उसको किया कहते हैं। संयोगजन्यसंयोग पवं विभागजन्य विभाग उसमें क्रिया लक्षण अतिव्याप न हो एतदर्थ यहां विरोषण दिया गया हैं। यहां किया अर्थ: प्रयोजनं यस्या सा क्रियार्था = किया के निमित्त किया के अर्थ जिसके उपपद किया हो ऐसे स्थानी = अप्रयुज्यमान तुमुन् प्रत्यायान्त के कर्म से (तद्वाचक से) चतुर्थी होती है। यथा फलेम्यो याति = फलों को लेने के निमिन्त वह् जाता है, यहां अाहर्तुम् का कर्म फल है। फलों का आहरणार्थ यानक्रिया है। जिस किया का फल कर्म है उस क्रिया वाचक शब्द 'अाहर्तुम' का यहां प्रयोग नहीं है, किन्तु अध्याहारादि से उसकी मानसिक प्रतीति यहां गम्यमान है। क्यों वह जाता है ? आहरण के लिये, किस का आहरण ?, फल्लों का। 'नसस्कुर्मो नृस्सिहाय' = नृसिंहावतारधारण करने वाले भगवान् को इम लोग नमर्कार करते हैं।

यहां अप्ययुज्यमान 'अनुकुलयितुम् का कर्म नृसिंह है, चतुर्थी हुई । नृर्सिहत्व विलक्षण जात्यन्तर है। यह शाब्दिक सिद्धान्त है वै० मन्जूषा में विस्तृत इसका वर्णन रत्नप्रभा में है। हसी प्रकार स्वयंभु भगवान् को अनुकूल करणार्थ इम लोग प्रणाम करते हैं वहां भी 'खवयंभुके चतुर्थी' हुई है। यह सूत्र कर्मार्थक द्वितीया का बाधक है।

## ५८३ तुमर्थाच भाववचनात् श।३१५।

भाववचनाण्ब (३-३-११) इवित सूत्रेण यो विहितस्तद़न्ताचतुर्थी स्यात्। यागाय याति = यष्टुं यातीत्यर्थ:।

भाववचनाश्न' इस सून्र से विहित जो प्रत्यय तदन्त से चतुर्थी होती है। यागाय याति यक्त करने के निमित्त वह जाता है, यहां याग शब्द 'यजनं यागः' भाव में घन् प्रत्ययकर उपधा वृद्धि कुल्व से बना है अतः याग से चतुर्थी होकर 'यागाय' बना है भावार्थक प्रत्ययान्त एवं भावप्रत्यय की प्रकृति का ही अर्थ है। किन्तु यहां तुम् का अर्थ घोतक है।

## ५८४ नमःस्वस्तिस्वाहास्चधाऽलंवषड्योगाच २।३।?६।

एभिर्योगे चतुर्थी स्यात् । ह्रये नमः। उपपद़विभक्ते: कारकविभक्तिबरलीयसी। नमस्करोति देवान् । प्रजामयः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा। पित्टूयः स्वधा। अलमिति पर्य्याँ्यर्थम्यणम्। तेन दैद्यभ्यो हरिर्लं प्रभुः समर्थ०

शक्त इत्यादि। प्व्वाड़ियोगे षफ्यपि साधुः। तसमैप्रभवति स एषां ग्रामणीरिति निर्देशात्। तेन प्रभुर्वुभूष्ड स्षुबनन्र्यस्येति सिद्धम । वषट् इन्त्राय। चकार: पुनविधानाय। तेनाशीरिंक्षायां परामपि चतुर्थी चाशिषीति बर्छीं बाधित्वा चतुर्थ्येव अवति । स्वस्ति गोम्यो भूचात् ।

नमः ₹वस्ति, खाहा, ख्वधा, अलम्, वषट् इनके योग में उद्दे३य वाचक शब्द से चतुर्थी होती है। हरये नमः यहां हरिको उद्देश्यकर नमस्कार विधिय है। जहां एक समय एक कारक की उपपदनिमित्तक विभक्ति प्राप्त है एवं कारक विभक्ति भी प्राप्त है वह कारक विभक्ति बल्लवती होकर उपपद विभक्ति को बाध करती है। यथा-नमरकरोति देवान्, सुनित्रयं नमक्षृत्य। यहां भाष्यवार्तिंक प्रामाण्य से 'अलम्’ केवल पर्याप्ति अर्थ वाचक का गृण है। अन्यार्थ—भूषण, अलंकारनिषेधादि का नहीं हैं।

अल्रम् के पर्च्याय बाचक यदपि प्रभु समर्य शक्त मी है किन्तु प्रभु आड़ के योग में वही विभक्ति मी होती है यथा- 'तरसें' 'एवाभं' द्विविध सौन्रपयोग हैं। इससे यह सिद्ध हुआा कि प्रसु के योग में घही से तीनो भुवनो का खामी बनने की इच्छा वाला अर्थ में 'भुुवनच्चयय्य प्रभु:’ यह सुसझत है । सूत्र में चकार योगविभाग द्वारा उसी अर्थ जो सूत्र प्रतिपादित है उसका विधायक है पृथक् ‘च’ योगविभाण बाधक बाधनार्थ है अतः आर्शावादद अर्थ में रवस्ति गोफ्यंः भूयाब् यहां पर भी ‘चतुर्थीं चाईिघि’ कों वाधकर घही न हां कर चतुर्थी ही गो से होकर ‘गोग्यः’ बना है।

## 

प्राणिवर्जे मन्यतेः कर्मणि चतुर्थी वा स्यात् तिरस्कारे। न व्वां तृणं मन्ये तृणाय बा। इयना निर्देशात् तानादिकयोमे न। न त्वां तृणं मन्यें। अप्राणि-ष्विस्यपनीय- छनौकाकान्न अन्ं वा मन्ये इत्यत्राभाणितंवऽपि चतुर्थी न। न व्वां शुने श्वानं वा मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेडपि भवत्येव।

प्राणी को छोड़कर तिरसकार अभ्थ में दिवादिमन् धातु का जो कर्म तद्वाचक से चतुर्थी होती़ है। पक्ष में द्वितीया। मैं तुम को तृण के समान भी नहीं मानता हूं यहाँ तृणाय 'हृणम्' हुआ प्रे यदि सूत्र में दिवादि एवं तनादि उभय मन् का ग्रहण अवेक्षित होता तो ल।घवार्थ मन् कर्मंणि घह् आचायं कहते पुनः मन्य यह् गुरूभूत निर्देंश से इ्यन् विकरण दिवादिगण पठित ही मन् का यहां ग्रह्दण है, वह इयन् निर्देंश तनादि कीव्यावृत्ति करने में उपलक्षण है विशोषण नहीं अतः दिवादिका मन् लट् लोट् लड्, विधि में इयन् विकरण है अन्य लकारो में इयन् विकरण नहीं है वहां मी यह् चतुर्थी का विधान करेगा। उपलक्षण को ख्वयं रह्ने की आवश्यकता नही है तो भी छतर का व्यावर्तक हो सकता है अविघमानं सत् व्यावर्तंकन् उपलक्षणम् यथा काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः'। यहां अप्राणिघु इस पद्ध को निकाल कर उसके सथान में यह् पठना चाहिये। बौ, काक, अन्न, शुक श्रृगाल इनसे मिन्न मन् धातु का कर्म से चतुर्थी वि० होती है। अतः न त्वां 'बावम्' अन्नम्' यह् अप्राणी होते हुए भी निषिध से दितीया ही हुई है। तुम को मैं कुतेते के समान मी नहीं समझताता ह्रूं यहां श्थन् से शूनम् शुने प्राणी होते हुए भी हुआा।

## ५८६ गत्यर्थकर्मण द्वितीयाचतुथ्यौं चेषायामनध्वनि २।झ।?२।

अध्वभिन्ने गत्यर्थानां कर्मणि एते स्तश्रेष्टायम । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छ्धति । चेश्वायां किम् मनसा हरि ब्रजति। 'अनध्वनि' इति किम् पन्थानं गच्छुति। गन्जाधिश्रितिऽध्नन्येवायं निषेधः। घढ़ा तूत्पथार्पन्था एवाहमितुमिष्यते तदा चतुर्थी अवत्येव। उत्पथेन पथे गच्छति।

अध्व वाचक शाब्द भिन्न गायर्धक धातु के कर्म से चेष्टा अर्थ में द्वितीया एवं चतुर्थी होती है। गाब को जाता है यहां ग्रामायं ग्रामम् हुआा है शररीर का व्यापार को ही चेष्टा कहते हैं = प्राणिनां हिताहितपरिहारार्था चेटा'। मनसा इरिं व्रजति' यहां चेट्टा अर्थ नहीं, अतः यहां केवल हरि से द्वितीया कर्म में हुई है पन्यानम् यह मार्गाथ्थ से केवल द्वितीया ही हुई है गमन कर्ता से अधिघ्ठित मार्ग में यह अनध्धनि' निषेध की प्रवृत्ति है किन्तु जब उत्पथ $=$ कुमार्ग से सत्पथ $=$ श्रेष्ठ मार्ग में जाने की चच्छा हो तो वहां चतुर्थी ही होगी यथा उत्पथेन सत्पथे गचछति $=$ उन्मार्ग से सुमार्ग में जाता है, इस विशोषार्थ बोधन में भाज्यकार का वार्तिक ही प्रमाण है ।

यहा अधिहित शब्द से "शब्दप्रयोग काल में कर्तृ वृत्ति व्यापार में जन्य जो फल उसका घहण करना उचित हैं। कुद्धोडघ्यापकः=खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटाज् (चप्पत ) ददाति, रजकाय वसं ददाति, शिण्याय मंतिं ददाति, रोगिणे औषधं ददाति। मैनावरूणाय दण्ड्रदानम्’ यादि स्थलों में दाधात्वर्थ भिन्न भिन्न है, वैयाकरणभूषण की श्रीपश्चोलोकृत प्रभा में इन सब विषयों का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थी समाप्त ।

## ५८७ ध्रुनमपायेऽपादानम् १।४।२४।

अपायः = विश्लेषस्तस्मिन् साधये धुरवम् = अवधिभूतं कारकम्, अपादानं

## स्यात् ।

यहां धुव पद स्थिरार्थक नही है, किन्तु विभाग का जनक व्यापार का आश्रय न रहते हुये विभाग का जो आश्रय तदर्थक है। चल एवं अचल से दो प्रकार का अपाद।न है, "धावतोइश्षाइ पतति" = दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है यह चल अपादान है। अचल अपादन-यथा पर्वताब् पतति $=$ पर्वत से गिरता है। वृक्षात् पर्ण पतनि $=$ वृक्ष से पत्ती गिरती है मेड़ आपस में टकर से हटते है 一मेषौ परस्पराद् अपसर्पतः।

## ५८८ अपादाने पश्चमी श३।२८।

ग्रामादायाति। धावतोऽश्वात् पतति। कारकं किम्, वृक्षस्य पर्ण परतति। \% जुगुष्साविरामश्रमादार्थांनामुपस स्स्यानम् \%। पापाज्ज़ुग्सते, विरमति। धर्मास्र्रमाद्यति ।

अपादन में पश्धमी विभक्कि प्रातिपदिक से होती है ग्रामाव आयाति $=$ गाँव से भाता है जिस स्थान से वह चला उस रथान से चलने वालो का विभाग हुआ विभागाश्रय यहां ग्राम है, विभागजनक क्रिया का अभ्रय कर्ता है, भतः विभागाश्रय की अपादानसंश्ञा पूर्वंक यहां पश्षमी है। धावतोड\{्षात् पतति $=$ दौड़ते हुए धोड़े से वह गिरता है यहां पतनका विभागाभ्रय घोड़ा है तदू. वाचक अभ्ष से पल्रमी अभ्व का विशेषण शवृभत्ययान्तार्थ है तदू वाचक धावत् से मी पश्रमी

विशेष्य विशेषण की समान विभक्ति हो अभेदान्ब्य बोध में धावनक्कियाश्रयाभिन्न अभ्ष यह हन दोनों पदार्थोका अर्थ है। यह चल अपादान का उदाहरण है। वृक्षसम्बन्धवत् पर्णकर्मक वर्तमानकालिक पतन एतदर्धक = वृक्षस्य पर्ण पतति यहां वृक्षकारक नही है अतः सम्बन्ध्में पष्ठी हुई है वहां सम्बन्ध ‘अवयव-अवयवी’' है । * निन्दा, विरति एवं प्रमाद्र बोधक धतुुओं के कारक की अपादान संश्ञा होती है। यथा पापात् जुगुप्सते $=प ा प$ के कारण संसारमें निन्दा का पात्र वह होता है, गुप् धानु से सन्प्रत्यय निन्द्दा अर्ध में है ।

पापाइ-्विरमति यहों पापाइ अपादाने प*्जमी है। पापसे विरति है। धर्मात् प्रम/दति वह धर्म कार्य में आलास्य लक्षण प्रमाद करता है। यहां इस वारीक की आवस्यकता नही है यहां भी ‘भुवमपाये’ सूत्र से ही अपादान संज्ञा होकर अपादान कारक से पश्वमी सिद्ध ही है। यथा जो मतुष्य जिस कार्य से निन्दित खोक में होता है उस कार्य से वह पृथक् होंता है यहां पापविभागाश्रय है अपादानख्व सिद्ध ही है। पाप से विराम को प्राप्त करने में भी पृथक् करणार्य की यहां स्पघ्रतीति है । जो जिससे प्रमाद करता है। वह उससे अलग होता है अतः धर्म की भी विभागाश्रयव्वेन उसका भपादानत्व सिद्द ही है वार्तिक अनावइयक है अतः इसका अनारम्भ ही उचित है। इसी प्रकार उत्तर वणिंतसून्रोंका भी बुड्रिकृत अपादत्वका आश्रयण से खण्डन है।

## ५८९ भीव्रार्थानां भयहेतुः ११८ا२५।

भयार्थानां छ्राणार्थानां च प्रयोगे अयहेतुरपादानं स्यात्। चौराद्द (चोरादू) बिभेति । चौरात् ज्रायते । भयहेतु: किम्, अरण्ये बिभेति, त्रायते वा ।

भय अर्थवाले एवं रक्षा अर्थवाले धातुओं के प्रयोग में अय का जो हेतु = कारण उसकी अपादान संश्ञा होती है। चोर से डरता है, चोर से रक्षा वह अपनी करता है यहां चौर से अपादान संशा पूर्वंक पन्चमी हुई है 'चैराए'। अरण्य = वन उसमें हरता है यहां अरण्यभयका कारण नहीं अतः अरण्य से सप्तमी हुई है। यहां भी जिससे जो हरता है या जो जिससे रक्षार्थ अलग होता है यहां विभागाश्रय चोर है पूर्व से अपादानत्व सिद्ध है छस सूत्र की आवावइयकता नहीं है।

## ५९० पराजेरसोढः ११४ا२६।

पराजेः प्रयोगेऽसझ्योऽर्थोऽपादानं स्यात्। अध्ययनात् पराजयते, ग्लायतीत्यर्थः। असोढ: किम्, शन्रूनू पराजयते = अभिभवतीत्यर्थः।

परा उपसर्ग पूर्वंक जिधातु के योग में असद्य कारक की अपादान संज्ञा होती है। यथा अध्ययनाव पराजयते $=$ पढने से ग्लानि $=$ सुस्तता का अनुभव करता है । अध्ययन से पन्चमी विभक्ति हुई। यद्वां मी जो जिससे ग्लानि का अनुभव करता है वह उससे अलग होता है सामान्य सूल्न से यहां अपादानत्व सिद्ध है हस सूत्न की आवइयकता नहीं है। शन्रुओं का तिरस्कार करता है यहां ‘रान्रून् पराजयते’ में असाध्य अर्थ शत्रु नहीं अतः कर्मार्थक द्वितीया शत्रु से हुई है। ययपि जिधातु परस्मैपदी है किन्तु वि या परा उपसर्ग पूर्वक वह आत्मनेपदी होता है। सूत्र'विपराभ्यां जे:'।

## ५९? बारणार्थानामीप्सितः ? १४।२ण।

प्रवृत्तिविधतत:=वारणम् | वारणार्थानां धतूनां प्रयोगे ईईिस्सितर्थोडपादानं स्यात् | यवेक्यो गां वारयति । ईंत्सितः किम ?, घवेय्यो गां वररयति च्चेन्ने ।

कुछ काम करने में प्रघृत्त वहां से छठा देना उसको बारण कइते हैं। वारणार्षंक धातुफो के योग में ए区 कारक की अपादान संखा होती है। अर्थाव वारणार्थ धातवर्थ ठ्यापार जन्य जो फल उसके भाश्रम की अपादान संज्ञा होती है। यवेम्यो गां वारयति $=$ यवसक्षणरूप कार्य सं वए गाय का निवारण करता हैं। यहां ईत्सित यव है उसकी अपान्दान से पक्षमी＇यकेम्य：＇। क्षेत्र＝ खेत ईप्सित नही है अतः क्षत्र की अपादान संघ्ञा न हुई，－अधिकरण में सप्तमी क्षेत्रे’ है। जारवर्द यांां पृृत्ति $=$ संयोग जनकव्यापारूप है। विधात पूर्बोक व्यापार का अभाव है।

दोनों अंश मिला कर यह अर्थ हुथा कि संयोग का उत्पादक ठ्यापार का अभाव जनक ब्यापार। गाय की इच्छा है की यन मेरे उदरस्थ हो जाय，एतदर्थ गाय की प्रवृचि है，बेत के मारिक ने उस व्यापार से गायको अलग किया，अलग करने वाले को ईप्सित यव है，वह्ट यव रक्षार्थ दी रोकने में प्रवृच्त है। संयोगरूप फलाभ्रय गाय है अत，＇गाम्＇यहां कर्तुरीप्सिततमम् से कर्मच्व प्रयुक्त द्वितीया हुई है।

संयोगजनकव्यापाराभाव हूप फलग्रय यन हे उसकी एससे धपादान संगा से पल्वमी ‘यवेन्यः’＇अतिश्या ईप्सित में कर्म संघा，सामान्यत，ईट्सित की अपादानसंज्ञा से कर्म एवं अपादान का संघर्ष नईीं है। विषय विभाग है। अन्यथा विझेषसंशा＝अपादान से कर्मत्व रान्ति का वाष छोता एसी हिए कर्म संजा में केवल ईप्सित न कह कर ‘ईप्सिततम＇का गहण किया है। कन्नेर्मा－ णवकं बाएयति यहां अभ्नि की भपादान संश्ञा से पश्वमी ईप्सिततम माणवक कर्मसंज्ञा हुई है।

## ५९२ अन्तर्धौ येनादर्शन मिच्छति १।४।२८।

ठ्यवधाने सति यत्फर्तृकस्यात्मनो दर्शनस्याभावमिच्छुति तद़पाबालं स्यात्। मावुर्निलीयते कुछणः। अन्तर्धौ किम्，चौराल्न दिहृ्धते। इचहुति अहणं किम् ，अदर्शानेच्छारां सत्यां सत्यपि दर्शने यथा स्यात्।

छिप जाना अर्थ को अन्तार्ध कहते हैं। छिपा उस से जाया जाता है कि जिसको अपने नहीं दिखने को ₹च्छा हो। अर्थाव व्यवधान रहने पर जिससे अपना अदर्शंन की इच्छा मान प्रतीय－ मान हो उसकी अपादान संघा होती है। मातु निलीयते कृष्णः＝कृष्ण की एच्छा यहों यह्ह है कि माता मुझ को न देखें एतदर्थ वए उससे छिपता है। मात्त की अपादान से पघ्रमी＇सातु：＇।

व्यवधान न छोने पर अपादान संजा नछीं छोती है－सामने से तर्फर（चोंर）का रहा है किन्तु उसको भय से देखने की शच्छा वए नहीं करता है यहां चँ र की कर्म संघा से द्रितीया होकर ‘烏रान्＇यह द्वितीयान्त शब्द प्रयोग हुथा है। सूत्र में इच्छति ग्रहण इस लिए किया है कि देखने की एच्छा न डो और कदाचित् दिख भी पड़े वएं मी अपादनार्थ व्ट है ।

## ५९३ आख्यातोपयोगे १।४ा२९।

नियमपूर्वकविच्यास्वीकारे बफ़ा प्राक्संकः स्यात् । उपाष्यायाए् अघीते । उपयोगे किम्，नटस्य गाथां श्रृणोति।

नियमपूवंक विधाका ₹वीकार（उपयोग ）में प्रवक्ता को अपादान संखा होती है। पढाने वाले की प्रवक्का कहते हैं। उपाध्यायात् अधीते $=$ उपाध्यय से पठता वह है। नटसम्बन्धिनी गाथा भवण में गुरशिष्य परम्परा गम्यमान नहीं है धतः नटरी अपादान संश्रा न हुई। इस सूत्र की भी आव० इयकता नहीं है उपाध्याय से निः सरण शब्द को शिष्यय्याण करता है यहां उपाष्याय विभागा० श्रय 変 पूर्व से ही अपादानत्व सिद्ध है। भाष्यकार में काता भी है－अयमपि योगो कक्तुमशक्यःः इत्य।दिना।

## ५९४ जतिकतुः प्रक्रति: १181३०।

## जायमानस्य हेतुरपादान संकः स्यात् । जह्यणः प्रजाः प्रजायन्ते ।

जन् धानु वाच्यक्रिया के कर्ता का जो हेतु उसकी अपादान संश्रा होती है नक्षणः प्रजाः प्रजायन्ते = म्का से प्रजा उत्प्न होती है। यहां उत्पत्त्यर्थक जन् धातु के कर्तृभूत भजाएँ है उनका उत्पादक इह्ला है अतः पब्लमी से इह्षण: हुआ ।

## ५९५ स्युचः স्रयंवः १18ाइ?।

भवन्ं भू: । भूकर्कत्वः पभवस्तथा। हिमबतो गछ्ञा पभबति। तत्र प्काशते स्त्यर्थः। छ ल्यब्लोपे कर्सण्यधिकरणे च छ। प्रासदातप्रेक्षते, आसनात्रेश्षेते। प्रासादमारह्य आसने उपबिएय प्रेक्षत इत्यर्थः। ग्वसुराज्जिहेति, ग्वसुरं वीच्येत्यर्थः। \% गग्यमानाडपि किया कारकविभच्तीनां निलित्तम् \%। कस्माश्वं
 का छालास्सतमी वक्तक्या \%। बनादू चायो योजनं योजने वा । कार्तिक्या आघहायणी मासे।
 का कारण ऐो उस उत्वादक की सपादान संश्रा होती है। स्या हिमवतः गझा़ पभवति = दिमाब्य
 है। जहां ल्यबन्तार्भ की पतीति रहे किन्तु ल्यक्तार्य प्रतिपादक किया, बाचक शब्द अपयुक्त रहे वहां कमीं एव्व अधिकरण कारक की अपदान संज्ञा होती है। महल पर चढ़ कर देखता है,
 उपनिश्य भापयुत है, उसका कम्म प्रासाद एवं अधिकरण आसन दोनो से अपादान पयुक्त पब्घमी भासनाइ एवं प्रासादाद।
 क्रिया का बलिकरण अातन है यहां सम्बन्प स्व ( असनन ) वृत्ति ( चैन) चृत्ति मेक्षण स्ववृत्ति-
 साक्षाप नहीं। पतनी या पति उसका जनक को भहुर कह्ते हैं। पुर्ष के लिए खी का पिता उसका भ्युर है, पलन्नी के बिह पति का विता उसका भुस्रु है। यहां भी बीध्य ल्यक्त का अपयोग है उसका अध्याहारादिना गभ कर उसका अर्ष का कर्म बसरर की कपादान संखा से श्भदुराव जिहति भ्युुर को देखकर लजित होता ते।

अध्याइएरदि से तुक्ष किया भी कारक विभक्ति की उत्पधि में कारण से, यया बुल कहा ते आये ? पभ्न के उन्चर में 'नघाँ' यहां गुम्यमान किया आगत ते जिसका घयोग नहीं है। नदी से पक्षमी 1 ज जां से मान्ग एवं कालके निर्माण में पक्रमी की है है से युक्त भार्ण वारी शब्द से
 गामों योजनं योजने वा। यहां अधवपरिमाण बन से हुआा है, रस कारण वन से पक्रमी, तथा मार्ग
 कारण कातिकी से पज्ञमी, और कालवाचक मास से समकी।

## 

 मिल इतरो बा कृष्णात्र । आरादू बनात्, घृते कृष्णातू । पूर्बो पामात्। ड़िशि
 त्यूर्च: फा फगुनः ।

अवयववार्चियोगे तु न, तस्य परमाह्धिड्तिरिति निर्देशात्। पूर्व काथस्य।

 अवाढ़ाने पउख्रमीति सूचे कातिक्याः प्रभृतीति आध्यपयोगात्पभृत्यर्थयोगेडपि पअ्बमी। भबाद्रभ्वृति आरम्य चा सेध्यो हरिः। अपर्पराहाहरिति समासविधानाज्जापनात् बहिर्योगे पउब्री प्रामाह्य बहि:।

अन्याथं, आराइ, सतर, फहते, दिशा वाचक शब्द, अश्वूत्तरपद, झाचृ्रत्ययान्त, थहि० अंत्यग्यन्त शब्दों के योग में पक्यमी विभक्ति पातिपदिक से होती है। अन्य में शब्द वृत्ति वर्ण माला ही केवल न लेनी किन्तु अन्यार्थ से उसके पर्यांय वाचक शब्द्धो का मी घ्राएण होता है। यथा अन्य मिन्न प्तर आदि ।

सूत्र में इतर ग्रहण व्यर्य है केवल स्पष्ट अर्थ जापनार्थ है। वरतुतः हतर स्त्बन्यनीचयो:" कोशा से नीचार्थक इतर के योग में पश्धमी विधानार्थ इतर ग्रहण आवइयक है। च्यर्ध नहीं है, हतर शब्द योगरुढ है, ए: = कायः तेन तरति ईति हतरः कामप्रधानत्वात् ईथभर्रभक्ति बडिर्सुखंखाद् नीच इत्यर्थ। 'घट पटो न' या़ां नज् भी मेदार्थक है पश्घमी निवारणार्थ वाचक शब्द योग में पश्रमी होती है नव् चोतरक है, वाचक नहीं है। दिक् शब्द से करी दिशा में देखा गया शब्द का घहण है। सक्प्रति देश या काल बोधक दिक् शब्द रहे तभी उसके योग में पल्वमी होती है। यथा चैनातू पूर्व: फाब्गुनः। यहां पूर्व शब्द काल वाचक है। 'तर्मात्परम्' न कह कर सूक-' कार ने 'तส्य परमाश्रेडितम्' कहा अतः अवयव वाचक दिक् शब्द के योग में पश्नमी नहीं होती है पूर्द कायस्य यहां काया = घ्घरीर उसका पूर्ववयन यह़ं पूर्व शब्द अवयवार्धक है, अतः धारी हुई है। प़ा़् आदि शब्द दिक् बाचक है बनका दिक् शब्द से कार्य निवाह" छोता पुनः सून्च के
 खहां $\begin{aligned} & \text { gी } \\ & \text { न } \\ & \text { हुई । }\end{aligned}$

आचुप्तन्ययान्त दक्षिणा के योग में काय से पज्रमी। यथति प्रभृति शब्द योग में पब्वमी अभाष थी किन्तु कार्तिक्याः प्रमृति इस भाब्यपयोग से पसृति पवं प्रशृत्रर्थ = पर्याय बचचक शब्द उनके भी योग में पश्यमी होती है चथा भवात्व प्रभृति। पझ्๗र्यन्त का बरिः सुबन्त के साध समास विधान के सामर्थ्य से बहि: के योग में पश्धमी मी होती है, न्यायतः प्राप्त षही तो सिद्ध ही है अत० यऱं अपि $=$ भी गर्भित ब्याख्यान करना ऊचित है। एससे 'करस्य करभो वहि:' यहीं छछो हुर्से।

## ५९७ अपपरी बर्जने \$181661 <br> एतो वर्जने कर्मम्रचचनीयौ स्तः।

वर्जन अर्ध में अप एवं परि श्राब्द की कममंप्रवनतीय संख्या छोती ।

## ५९८ आड्डू मय्यंद्धावचने १181く९।

## आख् मर्याद़ायाभुक्कसंबंः्रः स्यात्र।

 बचनघघण करने से अलिविधि ंभर्भ ंमें आह् की मी कर्ममवचनीय संख्या होती है।

## 

एतैं: कर्मश्रवचनीयै र्थोगे पश्वमी स्यात्। अप हरे?, परि हेंेः संसार:। परित्र बर्जने। लक्षणाढ़ौ तु हरिं परि। आ मुक्तेः संसारः। आ सकलाद्य जहा।

कम्म प्रवननीय संत्ञक अभ् आह् पवं परि के योग में पज्ञमी होती है। अप शब्द सादि दोनों

 संसार में स्थिति यहां युत्ति क्षण छुट गया है अतः ‘तेन विना मर्यांद’ यहां आा巨 मर्यादार्षक है।
 की स्थिति न रहं वहां आह् अभित्रि विधि में हैं "तेन सह्द अभिविधि:"। यहां सकलात में पज्रमी अभिविधि में अं्ड्योग में हैं।

## ६०० प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः १181९ श।

एतथोर्थंयोः प्रतिर्क्तसंक्षः स्यात्।
किसी के स्थान में वैसा ही गुण युक्त की स्वापना करना उसको प्रतिनिधि कहते हैं। एक चस्तु के बदले दूसरी बस्तु को देना उसको प्रतिदान कहते है । इन अर्थ में उनकी कर्मभवचनीय संखा छोती है।

## ६०? प्रतिनिणिशतिदाने च यरममत् २।झ।? ?।

अन्र कर्ममबचनीयै र्योगे पक्वसी स्यात्र। प्रधुन्नः कृष्णात् प्रति। विलेम्यः: प्रतियच्छझति साषान्।

जिस से पतिनिजि और प्रतिदान हो उससे कम्मघबचनीय योग में पज्वमी होती है। प्रयुम्नः कुष्णाह्र पति $=$ कुण के प्रथुम्न प्रतिनिधि है, यहां प्रतिनिधि अर्ध होने पर कर्मघव्ननोय प्रति के योग में कणण से पज्नसी हुर। प्रतिदान अर्ष में यया-लिल्रेम्यः प्रतियछ्छति माषान् = तिलों से उबटों को देता है, यहां प्रतिदान अर्ष में प्रति की कम्भरवनीय संज्ञा उसके योल में तिलने पश्षमी तिक्तेयः।

## ६०२ अकर्तर्यृणे पश्ध्रमी २।़१२४।

कर्त्वचर्जितं चद्ध पृ्टणं हेत्ठुमूतं वतः पद्वमी स्यत्र्। शताद्य बद्ध:। अकर्तरीति किम्, शतेन बन्धितः।


शताद् वद्ध:=सौ रवृये के कारण बन्धनयुक्त वए हुआ है। यदां धत जो ऋण है वए कर्ता नहीं


## 

गुयो हेतावलीलिके पঞ्वमी बा स्यात्। जाज्याजाड्येंन वा बद्धः। गुणेति किम्, धनेन कुलम्। अधियां किम्, बुद्य या मुच्कः। बिभाषेति थोगषिभागादगुणे खियाख्घ ऊरित्र । घूमादमिमान्य । नास्ति घटोऽनुपलब्बेः।
 पक्ष में वृतीया होगी। जब्बाव जाए्येन बा वद्ध $=$ जहता से नषा हुणा। नहां गुण
 जाड्येन।

धनेन कुबम् यहां धन शब्द गुण बम्चक नहीं, द्रव्य वाचक है अतः तृतीया ऐेतु में है।
मुक्ति में बुद्धि तेतुभूत है किन्तु बह लीखिद्ध है अतः एसकी थप्रवृत्ति से हेत मे वृतीया से गुख्या मुक्तः। यही विभाषा योग विभाज फर क्षेतु अर्थ में तृतीया एवं पल्भमी डोती है यह अर्ध करे गुणवाचक से मिब एवं द्रव्यवाचक से मी तृतीया एवं पश्रमी। धूम हेतुक बड्रिक्तु पर्वताएि यएई धूम द्रव्य है तो भी प⿴्खमी हुई । वहीं घड़ा नही है, उसकी यइां उपलम्बि नहीं है, यदि छोता यहां तो वह थवहय मिलता, नहीं मिलता है, अतः नहीं है। इस अर्ध में-अम्न घटो नास्ति बनुपलब्चेः। यहां अनुपलव्धि शब्द खीटिए है तो मी इससे पश्रमी हुई।

दार्शंनिकबोग ६ प्रमाण मानते है-प्रत्यक्ष-सनुमान-उपमान-शब्द-अर्थापच्ति एवं अनुपलण्धिः। नैयायिक चार मानते हैं।

५-अर्धस्य आपन्तिः कल्पना-अर्थापत्तिः = पीनो देवcशं। दिवा न अुए्त अर्थाव रणित्रि में वए भोजन करता है। उपपाध्ध जो पीनत्व उससे उपपादक जो राण्ति भोजन उसकी कल्पना हुई।

## उपपाघज्ञानेनोपपादकक्ञानकल्पनम् = अर्थापत्तिः।

६-भूतले घटो नासित, अनुपलंध्धं, यदि स्याव्त्वांँ उपलम्येत, नोपलम्येते अतो नास्त=पृथ्वी में घड़ा नहीं है क्यों कि वह मिलता नहीं है यदि होता तो मिलता, नहीं मिलता है, धतः नहीं है यहि अनुपलविध का उदाहरण है। नैयायिक अर्थापत्ति को अनुमान में अन्तर्भाव मान कर उसको स्वतन्च भ्रमाण नहीं मानते हैं अनुपलठिध का अभाव में अन्तर्भाव है चार ईी प्रमाण है। प्रत्यक्ष ज्ञानादि की प्रक्रिया दार्शानिकों की भिन्न भिन्न है वैयाकरणों की वए प्रक्रिया वै० ए० मशूपा में श्री नागेश भदृ ने प्रदर्शित कर व्याकरण को स्वतन्त्र दर्शान का महचव पूर्ण स्थान दिया है। अचनार्य चरण भी सभापति शर्मोपाध्याय महोदय ने उसका विशद़ व्याख्यान रत्नप्रभा में जो fकया है वह उलकृृष्टतम वैदुष्य सूचक है उसको देखिये-रत्नप्रभा वै० ल० मक्षूषा की।

## ६०४ पृथर्गाबिनानानाभिस्वृतीयाइन्यतरस्याम् २।झ।३२।

एभिर्योगे तृतीया स्यात् पश्चमीद्वितीये च। अन्यतरस्यां शहुं समुसयार्थम्, पझझमीद्वितीये चानघर्तेते। पृथगू रमेण, रामात् रामं वा। एबं बिना, नाना।
 अन्यतरस्याम् पद समुच्चयार्थक है, पब्घमी एवं द्वितीया की यहां अनुवृष्चि । उदाहरण रुष्ट है एवं रामेण रामाद रामं विनां नाना।

## 

 मुक्रः। द्रठच्ये बु स्तोकेन विषेण हतः।

अद्रव्यवाची स्तोक; अल्प, कृचछ्ह एवं कतिपय श्न झव्दो से करण में वृतीया एवं पव्नमी छोती है। यथा स्तोकेन यह सतोक अट्रव्यार्धक है जहीं स्तोक शब्द विष शष्दार्थ के साध अभेदान्वयी है वहां स्तोकट्वदिशिष्टि विषरूप रूव्य का बोधक है वहां इसकी अप्रवृत्ति से करण में केवल च्वृतीया से स्तोकेन विषेण हत़ः = विनाएँं गतः।

## ६०६ दूरान्तिकार्थेम्यो छ्वितीया च शझाइ५।

एस्यो दितीया स्यात्, चाल्प््रमीतृतीये। प्रातिपद्धिकर्शसाने विधित्यम्। अामस्य दूरं दूरत् दूरेण वा। अन्तिकम्, अन्तिकात्, अन्तिकेन वा। असत्व-बचनस्येत्यनुवर्तनाफेह-वूरः पन्थाः।

दूर एवं अन्तिकार्ध शब्द से द्धितीया विभक्ति छोती है, चकार से पअरी पव तृतीया भी होती है। दूरं दूरात दूरेण, धादि।

इन विभक्तियां का कोई पकृत्यर्थ से अतिरिक्क अर्थ नहीं है अतः प्रतिपदिकार्धमान में हुई है जडां दूरशब्द द्रव्यार्थंक है यथा दूरः पन्धः यांं एसकी प्रवृच्ति इस किए नहीं है किशस सूत्र में पूर्व सूत्र में असत्ववचन की अनुवृष्ति है।

अपादान तीन प्रकार का है १ निदिध्टविषय, २ उपानत्तविषय, ₹ अपेक्षितक्रियक ।
विलर्शं-?-जडां साक्षाब् धानु से गति का निर्देश रहे उसको निदिष्ट विषय कहते हैं। यथा अव्वाट पतति। २-जां धात्वन्तरग्गभित विषय रहे उसको उपान्तविषय कहते हैं। यथा वलाइकात्
 पाटाहिपुनाइ। यहां भागमका अध्याइार करके अर्थ करना। पन्चमी समाप्त।

## ६०ण ॠष्टी ऐोषे रा३乡ण।

कारकभातिपदिक्कार्थठ्यतिरिच्तः इबस्वामिभावादिसन्बन्ध; शेषस्तन्र ष््धी स्यात्। राइः पुरुषः। कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविनक्षायां षष्धथेन। सतां गतम् । सर्पिषो जानीते । मातुः स्मरति। एधो दकस्योपस्कुकृते। अजेः शम्भोअ्यरणयोः । फलानां तृप्तः।

कारक एवं प्रातिपदिकार्ष से भिन्न अर्थ जो ख्वस्वामिभावादि सम्न्ध है वह शेप है उस खेष अर्थ में प्रातिपदिक से षठठी होती है। राइः यहां ख्वरप सम्बन्ध में षछठी हुई है। राजपदार्थ एवं परुष पदार्थे का स्वामि सेबकर्व समम्बन्ब है या खवर्वंभिमावसम्बन्ध है यहां हस सम्बन्ध का प्रतियोगी राजपदार्थ है। अनुयोगी पुरुपदार्थ है, सम्बन्थ के प्रतियोगी वानक

शब्द से धषठी होती है, अनुयोगी से नहीं अतः राजा का पुश्ष इस अर्ष राशः पुशुण या राजपुरूष होता है इसी अर्थ में पुरुषस्य राजा नईी छोता है। इससे मिन्न अर्ध में हो सकता हैं।

प्रकृति का अर्य एवं प्रत्यय का अर्थ ने दोनों जां एक साय अर्थ दांधन करें बड़ी प्रत्ययार्थ की प्रधानता=विशेष्यता रहती है -"पकृतिप्रत्ययार्यों सइार्थ झूत्त्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानस्" ल्नतः राजन् शब्द से इी षण्ही होती है। यदि पुरुष चब्द से षण्ठी लायेगें तो प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययांध्र सम्बन्धार्थ विशेषण ऐोकर पूर्वोंत नियम मन होगा। राजपदार्थ का प्रत्ययार्थ स्वत्व में निरुपितत्व सम्बन्ध से अन्वय है, प्रत्ययार्थ स्वत्व का आभ्रयता सम्बन्ध से पुरणार्ध में अन्वय है "राजनिलूपित जो स्वत्व, तदाश्रयः पुरुष" यह् अर्ष है। अधवा स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से राजप्रकारकपुरुषविशेष्यक वोध है।

राजपुरष:-निएपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नराजत्वावचिछ्छम्न प्रकारता निरुपित र्वत्वत्वावच्छिक्न विशेष्यत्वावच्छिन्न ख्वत्वत्वावच्छिन्नाश्रयत्वत्वसम्बन्धावचिछ्छन्न प्रकारता निहपित पुंस्तवविशिएिकर्वविशिष पुरुषः यह् राजपुषुषः से पकारतावादि मत में श्ञाब्दबोध है। राजपदार्थ का निरुपितत्व सम्बल्ध से ख्वत्व में स्वत्व का आभात्ता सम्बन्ध से पुरुष में अन्वय है। समवाय सम्बन्ध से बत्टत्व एवं पुंस्त्वका पुरुषार्थ में अन्वय है। संसर्गतावादि के मत में स्वस्वाफिभाव सम्बन्धेन राजविशिष्टपरुषः यह बोध होता है।

संसर्ग का प्रकारता से भान या संसंविधया भान एवं उनमें गुण दोष विवचनादि प्रकिया श्री गदाधर अट्टाचार्य विरचित व्युत्पत्तिवाद में विस्तुतदर्णन है।

कर्वादि कारक की भी सम्बन्ध विफक्षा में बही होती है, यथा सतां गतम् $=$ सज्जन सम्बन्धि पुरुष सम्बन्धि गसनम् । यहां कर्म की सम्बन्ध विकक्षा है सर्पिषो जानीते = सरिं: सम्बन्धिधान। मातरं ₹मरति अर्थ में सातुः रमरति। एधस् शब्द सान्त है दक शब्द उदकार्थक है। एधस् दक का समाहार दून्द्ध है। एधोदक से सम्बन्ध विवक्षा में घष्ठी है। उपस्कुरते यहां गुणाधान में आत्मनेपद है।

शह्रर सम्बन्धि चरण सम्बन्धि भजन यह्ध कर्मत्व की अविवक्षा से षष्ठी। फल सम्बन्धिनो तृप्तिः यहां करणत्व की अविवक्षा से फलाली तुपः।

पह्य्यर्ध सम्बन्ध ययपि अनेक है भाष्यकार ने कहा है कि "एकशतं षष्ध्यर्याः घहचाम् उन्चरितायां ते सर्वे प्राध्नुवन्ति" किन्तु प्रथान सम्बन्ध चार है।

स्वस्कामिजन्यजनकाथवाड़ी तुतीयकः।
स्थान्यादेशः विशेयः सम्बन्धोडसौ चतुर्विध: 11
२ स्वस्वामिभाद २ जन्यजनकभान ₹ अवयववावयविभाव ४ स्यान्यदेशेशाव।
साधो धरंन पितु. पुत्नः पशोः पाद़ ज्रुवो वचिः।
उदाहता अनुर्धो च: कविसि: परिशीलितः ।
पूर्वो प्रधान सम्बन्धों के उदाहरण उसमें वांणित है ?-साधोः धनम् = सज्जन का धन यहां ₹वरवाभिभाव सम्बन्य है। २—ीितु: पुत्त्रः = विता का पुत्न वहां जन्यजनकसावसम्बन्ध है। ३—पशो: पाद: $=$ पशुका चरण यहीं अवयन-अवयविभाव सम्बन्ध है $\gamma$ —जुवः वचिः ज्रूकों बच् आदेश होता है यहां स्थान्यादेशभाव सम्बन्ब है।

> ६०८ 母ष्ठी हेतुभयोगे शझ।२६
> हेतुशबढ़प्रयोगे हेतौ घोत्ये बर्ही स्यात्। अकस्य हेतो कसति।

छतु वाच़क शब्द के घयोग में हेतु बोत्य होने पर पही विमक्ति होती है। 'अनस्य हेतो: वसति' = अन्न के निमिन्त निवास करता है। घहों अन्नस्य।

## ६०९ सर्बनाम्नस्त्वतीया च २।इ३ण

सर्वनान्नो हेतुशबन्दस्य च प्रयोगे हेती घोल्ये तृतीया स्यात् बछ्ठी च। केन हेतुना वसति। कस्य हेतोः। \% निमित्त्पर्थायद्ययोगे सर्बासां प्रायदूर्शन मू \%। कि निमित्तं वसति केन निमित्तेन, कस्सै निलिन्तायेयेयाद्वि। एबं किं कारणं को हेतु: किं प्रयोजनमित्यादि । प्रायमहणादसर्बनलाम्न: प्रथमर्द्वितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरि: सेव्यः। ज्ञानाय निमिन्तायेल्यार्दि ।
 इरणों में स्पह अंर्य समन्वय है 10 निलित्त के पर्याय जो शब्द कारण हेतु उनके प्रोग में हेड कर्थ बोत्ब होने पर प्रायः स्व विभक्तियाँ छोती है। वार्तिंक में भायः श्रव्द से असर्वानाम से
 प्राति का शाश्य साषनरूप इरि है।

## ६?० बচ्छ्यतसर्थमत्ययेन २३।३०।

एतदूयोगे बह्धी स्यात्। दिक्शशब्देति प३्यम्यापवाद़ः। सामस्य दाक्ष्षणतः, पुरः, पुरस्तात् । उपरि, उपरिष्टार्।

अतबबूद् प्रृ्यय के अर्ष में जो प्रत्यय होते है तबन्त के योग में षही होती है। यह सूस्न ‘दिक्
 मतड़ुत् पाशइ२८। से समम्बन्त दक्षिण शब्द से अतनुन् प्रत्यय हुआा है। पुर: में 凶सि प्रत्यय है । पुरस्तात में अस्ताति प्रत्यय है उपरि के रिक् प्रत्यय एवं रिधातिब् स्ते उपरिधात् बना हुआा है के स्रू सततुर् के समानार्थक प्रत्यय है।

६?? एनपा द्वितीया शाइ।३? ।
एनपन्त्रेन योगे द्वितीया स्थात्। एनपेति योगविभागात् बष्ड्याि । दक्ष्बिणेन आामं ग्रामस्य बा, एबमूत्तरेण ।
 अनुवृ्ति से एनप् पत्ययान्ती के योग में षही विर्भक्ति छोती है ३स अर्य से ग्रामं धामस्य उ्तरेण प्रयोग की सिदि हुई है, उत्रेण आदि में 'एनकन्त्तरस्पामू' से एन प् है।

विमर्श-जब एनप् प्रल्ययान्तो के योग में शाब्लकार ने द्रितीयान्त भयोग को ही साधुत्व नोधन
 पति गृहाष्ट यद्वां पश्खमी विभर्ति किस प्रकार रुछ ?

दूराछक्ष्यं उरपतिषज्नभारणा तोरणेन यछ़ं वृतीयान्त तोरण का वह समानार्थंक तुतीयान्त विदेषण है एनप् प्रत्ययान्त नहीं है 'उन्तरण तोरणेन' यह अभिभाय है।

## द१२ दूरान्तिकाँ्थः घष्ट्यन्यतरस्याम् २।३३४।


दूर पबं समीप अर्ष वाचक्त घण्दों के योग में पप्रनी एवं पही विमक्ति रोती है।

## ६१३ ज्ञोऽविदर्थ干्य करणे २३३1५१।

जानातेरझ्ञानार्थस्य करणे शेषत्वेन बिक्शिते बही स्थात्य। सर्पिषो क्षानम्।
 विभक्ति होती है। यथा समिंचो ज्ञानम् करणमूत़ घृत से अधि प्रज्वलित क्षोता है। यहां घ्या $=$ का
 अर्ये में घही हुई है। घृत सम्वन्धि प्रज्बलन अयं हुका है।

## ६१४ अधीनर्थदयेशां कर्माणि रा३३२।

एषां कर्मणि शेषे षश्ही स्यात् । मातुत् स्मरणम्। सर्पिषो दयनम् ईशनं बा।


 में स्मृत्यर्थ लिख सकते ये किन्तु ए्, हक् सदा अधि पूर्वंक रहते हैं इस ज्ञान की छढ़ता सम्पाबनाथे आाचार्य ने अधीगथ्ध कहा है। दयनम् ईशतनम हलके मी योग में सपिष् से बही विभक्ति हुर्द है।

## ६?५ कृनः ग्रतियने २३३।५।

कृनः कर्मणि शेषे षष्टी गुणाधाने। एधो द़कस्योपस्कुकते ।
प्रतियल का अर्थ है दूसरें के गुण का गईण करना है। प्रतियलः = गुणाभनन्म । गुणाधान『र्य में विघमाज कृज् धातु का कर्म यदि शेषत्व से विवक्षत रहं तब पही होती है एषो दकस्य
 कर गन्बनावक्षेपण से कृज् को गुणाधान अर्ध में चातमनेपदी बनाया गया है। उदकार्क यहां नक्ष वास्तविक कर्म था किन्तु कर्मव्वेन अविवक्षा है एवं शेषल्लविवक्षा से षही ऐोकर दनस्ब है।

## ६१६ रुजार्थानां मावचचनानामज्वरेः २।३८५४।

भावकर्त्वेकाणां ब्वरिवर्जितानां रूजार्थानां कर्मणि शेषे षश्ठी स्थात् । चौरस्य रोगस्य रुजा। \% अन्वरिसन्ताप्योरिति वाच्यम् \%। रोगस्य चौर्बरः। चौरसंतापो बा। रोगकर्तृक चौरसम्बन्धिन्बरादिकमित्यर्थः।

जिन धातुओं के कर्ता में धातु का अर्थ विरेषणता से रहता है हते रजार्थक धातुर्ओ में से ज्वर धातु को छोड़कर उनके शेष कर्म मे षहो होती है यहां भाब बचन्न शब्द से कर्टर्य भावक रजां धातुकों का महण है । चौरस्य रोगस्य रजा, यहां रुजा = पीढा उसका कर्ता रोग है रोग शब्द घनन्त है रोग से कर्ता में कर्करमणोंः कृति से षही है। चौरस्य यहां रस सून्न से पही है। चौर कर्मं की यहां श्रेष्वविवक्षा है। चौर सम्बन्धिनी रोगकहृंका पीडा यए अर्ध है। सूल में 'अज्वरे:' के स्थान में 'भज्जरिसंताप्यो;' ऐस्सा पढ़ना चाहिये। जिससे ज्वर एवं संपूर्क तथ् में इस सूत्र की अपवृष्ति हो जाय। जिससे रोगर्य यहां तो कर्तरि पही है किन्बु चौरस्य यहों इससे ज्वर के योग में' घही नहों है किन्ड 'रुषे’ सूत्र से पही कर समास हों गया जिससे चौर्जरः बना हैं इससे पही जहां होती है वहीं षही विधान सामर्थ्य से समासाभाव रहता है। इसी पकार
 हुआ है। रोग कर्ता है जिसका ऐसा चोरसम्बन्धि क्वर या सन्ताप यह अर्थ है।

२० जैं० सि०

## ६१७ आगिति नाथ: २|३|५५|

आशीरर्थस्त्र नाथतेः शोषे कर्मीणि बह्ठी स्यात्त । सर्पिषो नाथनम्। आशिषि किम्, माणबकनाथनम् = तत्सम्बन्धिनी याच्येत्यर्थः।

आाशीवादार्थ नाय् घतु का कमें शोषत्व से विवक्षित होतो षही होती है। सर्पिषो नाथनग् = घृत्त सम्बल्दी भाशीवांद। साशीर्चाद न रहे वहां इससे पही नईी ही किन्दु 'शेषे' से घही कर
 धातु है।

## 

हिंसार्थानामेबां शेषे कर्सणण षष्ही स्यात्। चौरस्योजासनम्। निपौ संहतौ बिपर्यझ्तौ व्यस्तौ वा। चौरस्य निप्रहणनम् । प्रणिहननम् । निहननम् । महणनं वा। नट अवस्कून्दने चुरादि:, चौरस्योनाटनम्। चौरस्य क्राथनम्। वृषलस्य षेषणमू । हिंसायां किम्, धानापेषणम्।

इंसार्थकजास्, निप्र पूर्वक हन् , (नि पूर्वक, प्रपूर्वक, प्रनि पूर्वक या निप्र पूर्थक हन् यधा भुत उल्लानकम, केवङ एक एक पूर्वक हन्) नाट्, काथ, एवं पिष धातु इनका कर्म यदि रोषत्व से विकक्षित रहे तब पही छोती है हिंसा अर्थ में । कमिक उदाहरण है।

चोर को मारना = चौरस्योब्लासनंम् यहां चौर में कर्मंत्व अविवक्षित है, सम्बन्धव्वरूप रेषत्व विवध्धित है, चौरसम्बन्धिनी हिंसा। निप्र संघात, या उलटे, या पृथक् पृथक् श्न सब जगए इससे घष्ठी होती है। बृषलस्य = ₹द्धस्य पेषणम्=हिंसा। इिसा अर्थ जहां न हो वहां षह्ठी ₹ससे नहीं, किन्तु सामान्य 'शेते' से पह्ठी एवं समास $=$ धानापेषणम्।

## छ१९ Бचुल्ट्रपणोः समर्थयो: राइाभज

शेषे कर्मणि बही स्यात्। घ्यूते, फयविक्रयन्यवहारे चानयोस्तुल्यार्थता। शतस्य व्यवह्रणं पणनं वा। समर्थयोः किम्, शलाकाष्यदहार: = गणनेस्यर्थः 1 बाह्यणपणनम = स्तुतिरित्यर्थः ।

तुष्यार्थंक वि अद उपसर्ग पूर्वक हृ एवं पण इनका कर्म यदि शेषत्व से विवक्षित हो तो षष्षी छोती है। सम $\times$ अर्थ यहां शकन्घ्वांदि होने से दीर्धको बाधकर परूूप है। घूत $=$ जुवां एवं हेन देन = ऊय विभय एन अर्यो में छनकी तुल्यार्थता रहती है, जहां गणना $=$ गिनती अर्थ न्ववहार का छोता है वहां इससे पहीं नहीं होती है-वहां शेषे पही एवं समास होता है सी रूपेये का व्यवहार करना या पण लगना यद्धां पष्धी होती है । ना्धाणपणनम् = नाल्वण की स्तुति यहां इसकी अपवृत्ति है। इलाका की गणना यहां इलककाव्यवहारः ही होता है।

## ६२० दिबस्तदर्थस्य २।श८८।

घतार्थस्य फ्यविक्रयरूपत्यवहारार्थस्य च दिल: कर्गाण षष्धी स्यात्त्। शबस्य दीव्यति। तदुर्थस्य किम्, आाह्यणं दीवयदि = स्तौलीट्यर्थ:।

घूत एवं कयविक्मय व्यवहारार्धक दिव् घातु का शेफत्व से विवक्षित कर्म रहे यहां बही होती है स्तुति अर्थ वाला जहां दिव् रहें वहां ‘आद्धाणणं दीव्यति' यही छोता है।

## ६२१ विभाषोपसर्गे राइ३५९।

## पूर्वरोगागापवादः । शतस्स्य शतं वा प्रतिदीव्यति।

उससरं पूर्वक दिव्त् भातु का कर्म शेषल्ल से विवक्षित रहे एवं घूत्त या कयविकय अर्य पतरीयमान रहे यहां विकलप से पही होती है, पक्षे दितोया। यह नित्य भास शूर्वूत्न का ाायक है ।

## ६२२ प्रेष्यनुवोर्हविचो देवतासम्भद्ढाने श३ः६?

देवतासम्पद्धालेऽर्शे वर्तमानयो: प्रेब्यनुबो: कर्मणो $=$ हविर्विशेषस्य वाचकाच्छ्धब्दात्त बष्ठी स्थात्। अभये द्धागस्य हविषो बपाया मेद़सः प्रेष्य अनुघूंह्ति वा।

देवताओं को उद्देशय कर दान अर्थ में मेंण्य एवं गू धानु का जो इविषाश्न रूप कर्म उसके चाचक शब्द से पही विभक्ति होती है।

यहां त्यज्यमान आहवनीय द्रव्य का उदे़र्य अनि है वह देवता है उसको उद्देरय कर वैध अभ्रि कुण्ड में हविषान्न अादि का प्रक्षेप है, कर्म वाचक सरी से $ह 8 ी$ हुई है यथा-इविष:, वपाया:, मेदसः। प पूर्वक दिवादि ₹ष्का लोट् मध्यम में प्रेष्य रूप है, प्रेष्य एवं भृके योग में ही इसकी प्रवृष्ति छोती है। अन्यन्र नहीं वहां "अझये छागस्य ( वकरा) इवि वपां मेदो जुहुधि" यही प्रयोग होता है। पक्षेपणीय द्रव्य इविः चाहिये वहां बही। अन्यन्न नहीं, यथा 'गोसयानि’ कर्म रहे वांं एससे पही न हुई । जहां कमलेशाय पुरोढाशान् मेष्य अनुभूहि है वहां देवता सम्पदान नहीं है दितीया हुई है ।

## ६२₹ कुत्वोऽर्थ्ययोगे कालेडधिकरणे शा३६६्धा

छल्बोडर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शोषे षष्ठी स्यात । पद्वछृत्वोड० हो भोजनम्। द्विरहो ओजनम् । शेषे किम्, द्विरहन्यहययनम् ।

क्रिया की आवृत्ति के अर्थ में संख्या वाचक शब्द से विधीयमान कृत्बसुचु एवं उसका काधक सुच् म्रत्यय वे दोनो अन्त में रहे ऐसा प्रातिपदिक के प्रयोग में काए बाचक या अधिकरण वाचक शेषत्व से विवक्षित रहें वहां वष्ठी होती है यथा पश्वकृत्वः अह्हः भोजनम् । यहां काल बहन् से 'अहानि' अधिकरण में प्राप्त सत्तमी थी, किन्तु शोषत्वविवक्षा से षही में 'अह्ं' हुआ । दिवससम्बन्धि पांच वार भोजन यह अर्थ है, यहाँ भोजन किया गत पश्नत्वपत्यायक पक्लन् से कृत्वसुच् प्रत्यय है -"संख्यायाः कियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वनुच्" कृत्वोडथं का किया में ही अन्वय होता है। यथा ‘द्दिः अह्हः भोजनम्’ यहाँ कृत्वसुच् का वाधक सुच्पूत्यय है द्टिः सुजन्त है-"द्वित्रिचदुर्भ्यःः सुच्" से सुच् प्रत्यय कृत्वसुच् का बाधक है, अहन् से पषीं 'अह̈:'। दिन सम्बन्दि दो वार मोजनम्। जहाँँ काल वाचक अधिकरण कारक वाचक ही है, शेषत्वविवक्षा नहीं है वहाँ सत्रमी यथा द्रि: अहति अध्ययनम् = दिवस में दो वार पढाई।

## ६२४ कर्तृक्सणोः कृति २३३६५।

कुद्योगे कर्तरि कर्मणि च षछ्ठी स्यात् $\mid$ कृष्णस्य कुतिः। जगातः कर्ता
 सद्विते मा भूत्। छकतपूर्वी कटमू।

सूत्र में कृति सत्सपमी है, औपइलेषधिकरण सक्तमी नहीं है चतः तर्सिम् परिभा耳न के विधियाइः अन्यवश्रित्व, पूर्वत्व, पहीयंश, की यहाँ सनुपस्थिति है । सत्सकमी में प्रमाणोपन्याल अप्रिज सून्न में छोगा। कृत् यहाँ अत्यय बोधक पद है अतः ‘หत्ययम्रहणे' परिभाषा से तदादि विशोष्बांश की उपस्थिति है, कृत् की विशेषण संश्रा है, तदन्त विधि से कृदन्त तदादि के बोग में यह्द अर्य का काम हुआ, कर्टृपद कर्तृ संक्षा का वाचक है, कर्मपद भी कर्म संश्रकार्थक है ।

कृदन्त तदादि के योग में कर्ठ बाचक एवं कर्भ वाचक शालों से घही विभक्ति शोती है। खथा कृष्णस्य कृतिः = एस संसार की रवना के कर्ता कृष्ण है । यहां हृ धातु से किन् भावार्थक रे "करणं कृतिः' रचना $=$ कराई कृषण है। कर्मंका उदाहरण यथा-जगतः कृष्णस्य कृति $=$ जगळ $=$ संखार बहां कमें है । बह्ठी से जगतः हुआता। यहा कर्ट पदार्थ एवं कर्मे पदार्थ धात्वर्थ में मेदान्वयी है।

अतः स्तोकामिन्न विक्डित्ति अर्ध जहां प्रतीयमान रहे वहां उहीं नहों छोती है यथा 'स्तोकं पानः'।
 को स्तुध्न देश को ेे जाने वाला, यहां अभ्य मुख्यकर्म है, उससे नित्य घही है, यह नी धातु दिकर्मक है। अकधितश्न से सुच्न की कर्मे संख्चा हुई है अधिकरण की अदिवक्षा यहां हैं।

चिमर्श-कृति किम्ट ? इस इह्षा का अमिप्राय यह्ह है कि यहां कर्व एवं कर्म से किया का आक्षेप अर्थापच्ति रूप प्रमाण से होगा। किया वाचक धातु ही है, जातु से दिविध प्रत्यय होते हैं-२-कृत्, २-तिह्। तिछन्त तदादि योग में 'न लोकाव्यय' सूॠ से घही का निकेष होता है, परिशोष से कृदन्त तदादि का ख्वतः , लाभ छोता ही है पुनः सूझ्न में '‘ृति' ( कृत्) अहण क्यों किया ?, 一वह्य व्यर्य होकर ब्ञापन करता है कि "कृदन्त तदारि पर्य्याप्त जो समुदाय उसमें समवेत जो शाक्ति उससे प्रतiयमान जो क्रिया उसका कर्ता या कर्म उसके वाचक से षही" होती हैं-
 तहितान्त तदादि शब्द स्वरूप, उसमें रइने वाली जो समुदायार्थ वोधिका समुदाय शक्ति उससे उपस्थापित जो किया उसका जो कर्ता या कर्मे तद्व्वाचक प्रातिपदिक से घष्ठी नहीं छोती है। यथा, '‘ृतपूर्वीं कटम्' यहां 'सपूर्बाच' सूः से कृतपूर्ध से घनि प्रत्यय है, तदितान्त कृतूर्विन् में समुदायार्य बोधक शक्ति है, ( वृति पाँच में समुदाय शक्ति पक्ष हीं प्रामाणिक है, व्यपेक्षा वादका तिरस्कार किया गया है ) उससे उपस्थापित-
"पूर्व काणिककट कर्मक उत्पत्ति कर्ता" यहां उत्पत्ति रूप धात्वर्थ एकदेश का कर्म कट से बध्ठी नहीं हुई द्वितीया से 'कृतपूर्वं कटम्'। यह्द कृति का फल घही व्याषृत्ति रूप दिया है। यदां पुनः इक्षा करते हैं कि यहां समास, एवं हन् प्रत्यय, एवं पही प्राप्त हीं नहीं है चह् वाक्य ही अचुद्ध हैं।

तथाइि -कृषातु सकमंक है, उसका अर्थ उत्पन्ति जनक व्यापार है, सकर्मक धांतु से का प्रत्यय कर्म में होता है 'कृतः' यहां त्रष्यय से कर्मं कहरूप उत्त है, णनुक्त नहीं अतः वष्ठी की अप्रासि । एवं कृतः कः ? = विरचित कौन ? यइ पर्न में उत्तर ‘कट:' यही होता है यहां अतः कृत पदार्थ कट पदार्थ में सापेक्ष है, सापेक्ष में एकार्थीमादात्मक शक्तिरूप सामर्थ्य नहीं रहता है = "सापेक्षमसमर्थवत्व" अतः सामध्थ्यं के भभाव से समास एवं झनि प्रत्यय हूप तद्धित वृत्ति की प्राप्ति ही नहीं है ।

२-कमें कट क्र प्रत्ययार्थ से उक्त है, २—सापेक्ष में सामर्थ्याभाव से समास की अप्रापि है सभी कृ्तियां एकार्थीभववेरूप शक्ति स्थल में छोती है चहां असामर्थ्य से इन् अपात्त है। पुनः कृति म्रए्ण व्यावर्स्य के अभाव में व्यर्थ है ?

समाधान-यहां भाष्य प्रयोगानुसारी व्याख्यान से प्रथम कट रूप कर्म की अविवक्षा कर कृ धातु को अकर्मक मान कर ( करणम् = कृतः) माव में क प्रत्यय कर ससास एवं शन् प्रत्यय कर कृतपूवीं बनाकर बाद़ में कट रूप कर्म की विवक्षा करने से पूर्वोंक तीनों शक्षाओं का निरास छोकर यहां प्राष्त कट से षष्ठी का निरासार्थ कृदूभ्यण सार्थक है। नन्यब इल प्रकार की अविवक्षा नहीं छोती यांां 'सिद्धस्य गतिम्चिन्तनीया' से एवं भाष्यकार समर्थ के अनुअ्य बल में हुत की स्यथाकथध्ञित सिद्धि हुई है। यह पश्कि प्रसिद्ध शाख्बार्थ का विषय है। याद करों।

## ६२५ डसयपासौौ कर्मणि २।इ।६६।

उमयोः पाभिर्यिस्मिन् छृति वत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। आश्चयों गबां दोहोडगोपेन ।
\% सीप्रत्यययोरकाकारयोर्नायं नियम: \%। सेदिका विभिस्सा वा रद्स्थ
 चा 1 केचिद्धिशेषेण विभाषामिच्क्रुन्ति । शब्दानामनुशासनमाचर्येण आचार्येस्य बा।

इस सूत्न में पाधि ग्रहण से कर्ठ वाचक कर्म वाचक इन दोनों का एक मछावाक्य में सह प्रयोग इहेगा वहां ही इसकी प्रवृष्ति छोती है यह सूत्र पूर्व से घाप्त घहीं का नियामक है-याँ जहां कर्ता एवं कर्मे दोनों को कृदन्ततदादि योग मे षही प्राप्त रहें वहां कर्म मे ही षही होती है। अर्थात् कर्त्व वाचक से वृतीया होगी । यथा 'गवर्वा दोए: अगोपेन ।' यएं अगोप कर्ता है दोह़नकिया का, एवं गो दोहनक्किया की कर्म है, उभय से पूर्व सून्न से धही द्वा प्राप्त हुई किन्तु गो से हो पही से गवां बना है अगोप से ( गोवालभिन्न से ) वृतीया 'अगोपेन' हुका है।

यहो शक्ष छोती है कि कदन्त तदादि से अन्यवहितकर्तां या कर्म दी रहगा, दोनों नहीं एक ही से प्राष्त है पुनः यह सूत्र न्यर्य है ? उत्तर-यती सूक कृत़ि' सस्तफ्तमी में प्रमाण है अतः सप्तमी परिभाषा की यहां पसक्ति ही नहीं है।

[^0]
## ६२६ कस्य च वर्तमाले श३दण

वर्तमानार्थस्य कस्य योगे बह्ठी स्यात्। न लोकेति निषेधस्थापबाद:। राखां मतः, बुद्ध: पूलितो वा।

कतंमाल कालघर्यक जो क्षप्षस्यय तदन्त तदादि के योग में सम्बन्ध में पही होती है। यका राकी





 यह पुरण है ।

## 

## कस्य योगे घष्टी स्यात् । इदमेबासासितं शयितं गतं भुक्कं बा।

अविकरण बर्ध में वितित जो क्रमल्यय इदन्त तदादि के योग में करृवानक भातिपदिक से




 से इुई घही के बहुवचन 'खघाले' सूत्वोदाहरण है।

## ६२८ न लोकाव्ययनिक्षाखलर्थर्णनास् श३द९९।

एषां प्रयोगे पष्ठी न स्यात्। लादेशः一-क्तुर्वन् क्रुर्बाणो बा सृष्टि हरि:। उः-

 हता दैन्याः। दैन्यन्यू हतबान्त् बिष्चु:।

खलर्थ:-ईषत्करः प्रपझ्झो हरिणा। वृर्भिति पत्याहार:-शवृशानचाविति ते शब्दादारम्य आतृनो नफारात्। शानत्-सोसं पबमानः। चानश्आत्मानं सण्डयमानः। शत्वेद्म्धीयन्। वृल्-कर्ता लोकान्। क\% द्विष: शतुर्वर्ष 8 । मुरस्य मुरं वा द्विषन्। सर्वोडयं कारकषष्ठ्याः प्रतिषेघः। शेषे षष्ठी तु स्यादे़ । घाह्यणस्य कुर्वन्त् । नरकस्य जिध्णु:।

ऊकार के स्थान में अदेश, उ, उकल्, अन्यय, निष्ध, (ऊ एवं कवनु) खलर्थ, एवं तृन् ्ये कृष् प्रत्यय 䨖 अन्त में जिबके ऐसे कृदन्ततदादि शब्दों के योग में कर्मवाचक्त से षही विभक्ति बहीं होती है। कादेश यया-कुर्वन् क्रुर्वाणः सूर्टि इरिः $=$ जाव्व की उत्पति जनक व्यापार कर्ता हरि है। यहां कृषातु से वर्तमानार्थे लट् के स्थान में शात या शानच् से कुर्वंन् या कुर्वाण: की सिदि

हुई है । यहां सृट्टि कर्म है, उत्पच्ति रूप फलाभ्रय होने से । इरिः कर्ता है, इससे पही का निदेज एवं नियम प्राप्त कर्म से षडी उसका अी निषेध से द्वितीया एवं प्रभमा कभशः कर्म कर्टं वाचक से हुई है। यथा इरिं दिदृध्रुः।

यहां सन्नन्त्र दिढक्ष से ‘सनाइंंसमिक्ष उ:' से उप्रत्यय है इरि कर्म से जही का निबेध। इरे को देखने की ₹च्छा वाला। हरिम् सलक्षरिण्णु: = हरि को आभूषण्षों से अलंकृत करने वाला यहां 'अलंकृज्' से लादेश ₹ष्णुच् प्रत्यय है, कर्म वाचक हरि से बही पूर्वस्तून्व से प्राप्त थी उसका चनिपेश कर्मणि द्वितीया से हरिम्। उक यथा-दैत्यान् घातुको इरिः यहां ‘लषपत’ से उकज् प्रत्यय हैं। यहां घातुकः के योग में दैंत्य से षष्ठी निषेष है। अनेक राक्षसों के बाइकार्ता इरि है। यदि कम् धानु से उकज् कर उक प्रत्ययान्त तदादि योग में घही का निषेध न छोकर वही होती है यथा लक्ष्त्या: कामुकः हरि: यहां कासुक योग में कर्म वान्वक लक्ष्मी से उसयपात्रों नियक से कर्म में षछी हुई हैलक्ष्त्याः। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले हरि है।

अन्यय = जगत् इष्द्व यहां कत्वामत्ययान्त संश्वा अन्यय है जग़ब कर्म है षष्ठी का निबेष से दितीया होकर एकवन्चन में जगत् हुभा है। सुखं कर्तुम् यहां तुमन् प्रत्ययान्त 'कर्तुर्', अन्यय है। निष्षा-क और क्तनतु की निधासंश्ञा होती है विध्णुना हता दैत्याः यह कमंणि प्रयोग है क से दैत्यरूप कर्म उक्क छोने से प्रथमा, विण्णुरूपकता अनुक्त से प्रात्त घही का इससे लिषेध होने से करंतर तृतीया से विष्णुना। हतवान् में कबतु मत्यय कताई में छोने से यहां विष्णुछूप अर्य उक्ष है, दैत्यूरूप अर्थ अनुक्त है कर्म वाचक से षही निषेध से दैत्यान् ।
 ईबत्कर मे कृ धातु से यहां हरि से प्राष्त षही का निशेध से तृतीया-एरिणा। चहां संसारहल मायिक सह प्रपल्व रूप अर्थ खल् से उक्क है अतः अनुक्र कर्म न छोने से प्रथमा-प्रपश्ञः। यदां तृन् केवए्ड शब्द स्वरूप का प्रत्यायक नहीं है किन्तु शतविधायक शाख के तृ से हेकर ‘तुत्र" ( ३२ا२३५) सून्न तक प्रत्याहार से मध्य में जितने कृत्पत्यय है वे सब तृन् भ्यत्याहार के संत्री = बोध्य हुए है, अतः उन प्रत्गयर्यों के धन्त में रहते मी यह पही का निषेध करता है। यथा 'सोमें पवमानः यहां पूञ्यजोः शानन् (३|२اश२८) से शानन् प्रत्ययान्त 'पवमानः' के गोग में कर्म वाचनक सोम से पही का निषिध से दितीया। इसी प्रकार ताच्छील्यवयोबचने (३२२१२९) से बिहित चाबश् प्रत्यय होने पर तदन्त के बोग में मी षही का निषेध है सथा आत्मानं अण्डयसानः। वेदमधीयन्त में शातृ प्रत्ययान्त है, वेद से पष्धी का निषेध। कर्ता कटान् यहां तुन् प्रत्ययान्त के योग में कटानाय् न हुभा। शत् प्रत्ययान्त द्यिष् ्थातु के योग में विकल्प से यहां निषेध की प्रवृच्ति
 '‘नन्तरस्थ' न्याय से कारक घही का ही निदेधक है जेषत्वविवक्षा में तो शोषे सूख से निष्कण्क्क चष्ठी होती ही है यथा-झाक्षणसम्बन्धी कार्य करने वाला, या नरक सम्बन्धी जयकता यहां मान्दणस्य, एवं बरकर्य शेष बही है।

## 

सबिछ्यंत्यकस्य अविज्यदाधमर्ण्यार्थेनश्च योगे षष्ठी न स्यात् । सतः पालकोडबतर्रति । ब्रजं गामी। शतं द्वायी।



पाऊन्क: अवतरति = सलनों की रक्षा करने वाला अवताई लेता है, एससे छात छोता है कि अबतार जिस कार्य के लिया है दह्ठ पालन रूप कार्य को वह अवइय सम्पादन फरेगा। यहां 'पाएक्'?
 यहां 'सतः' द्रितीयान्त है। अस् धानु से एकार स्थानिकशतृप्रत्यय एवं अकार लोप से सह शस् सतः। नजं गामी यहो 'भविष्यवि गस्या८यः' ( ३१९९) से गल् से णिनि प्रत्यय, उपथा घृबि प्रथमैकवचन में विलक्ति कार्य से गामी इनके योगये भजकी, णही का निषेध कर कर्म में द्वितीषा

 कहा जाता है।

## ६३० कल्यानां कर्तारि वा २३३ง?।

जक्षी बा स्यातू। सया मम वा सेळयो हरिः। कर्तरीति किमू ?, गेयो सरणनकः साम्नाम्। सब्यगेयेवि कर्तारि चद्दू विघानादनगिहितं कर्स। अन्न योगो बिभि क्यते-'कुल्यानामू'। डसयमाताविखि नेति चानुबलंते। तेब नेतठ्या बां गालः छुछणेल । लत: "कर्तारि चा"। उक्रोऽर्थः।

कृत्य प्रत्ययान्त के योग में कर्ता से विकल्प पहुष छोती है। पक्ष में अनभिशित कर्तुवाचक से च्रुतीया होती दै। यथा मया कम वा सेव्यो हरिः। यछो बेव धातु सकर्मक से कर्म मे फइछोर्ण्यंख

 प्रत्पय छोता वहां कर्म अनुक्त हैं। उस अनुक्त नर्म वाचक से विकर्व घही न हो। यथा गेयों बाणबकः साम्नाग् यहां माणवक रूप कर्ता में गा धानु से भव्यगेय सू० से यक् प्रत्यय है, कर्ता उक्त है, सामङण छर्म अनुक्त है, वहां कर्म बाचक से मिस्य घही होती है, यहां योग विभाग है ?-कुल्या
 खोती है। यथा लित्या अंं गावः कृष्णेन? वएां कृत्य पत्ययान्त नेतन्या है यएां उसयपासौ नियम से घब से षही पाई थी उसका निषेच हुला।

$$
\begin{aligned}
& \text { यतं ण्यतं क्यपद्रैव केलिसरमनीयर्म । }
\end{aligned}
$$

## कृत्यपत्य्यय सात ए-यव्, ण्यू्, क्यप् केडिमर्, अनीयर्, तन्य, तन्यक्। यह विद्दान् खोग कहते हैं।

उसके बाद ‘कतररि वा’ सूच विसक्त है, एसका अर्थ पूर्व में कहा गया।

## ६३? तुल्यार्थरतुलोपमाक्यां तुतीयाडन्यतरस्यास् २।झ। 1

तुल्यार्थ्योंगे तृतीया वा स्यातू। पच्के षष्ठी। तुल्यः, सद्धशः समो का कुषणस्य कृष्णेन बा । अतुलोपमा子्याम् किम् ?, तुला, उपमा बा कुष्णस्य नास्ति।

तुल्यार्थ शब्दों के योग में सादृइय के प्रतियोगी बाचक शब्द से तृताया विकएप से छोती है। तुल्यार्थंक तुला एवं उपमा के योग को छोडकर पक्ष में षही। कृष्णोन, पक्षमे कृष्णह्य । क्षष्गस्य तुणा,

उपमा यहां तृतीया न हुई। पूर्व सूत्र से कर्त सम्बन्ध एवं वा की अनुवृत्ति आती अतः कर्ता की निवृत्ति के लिए यहां ‘अन्यतरस्याम्’ ग्रहण किया है एवं उत्तर सूत्र में वृतीया का चकार से अनुकर्षण न हो जाय अतः तृतीया एवं उत्तर सूत्र में चतुर्थीं हन दोनो का व्यवधान उपस्थित करने के लिए इन दोनो के मध्य में 'अन्यतरस्याम्' पद रक्खा है अतः उत्तर सूत्र में चकार से षष्ठी का अनुकर्षण हुआ।

## 

एतदर्थैर्योगे चतुर्थी वा स्यात्, पन्दे षष्ठी। आशिषि-आयुष्यं चिरस्जीवितं कृषणाय कृष्णस्य वा भूयात् । एवं सदृं अद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम् अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्। आशिषि किम्, देवदुत्तस्यायुष्यसस्ति। ब्याख्यानात्सर्वत्रार्थमह्णम् । मद्रभद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो न पठनीयः।

आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान आयुष्य, मद्र अद्र कुशल, सुख, अर्थ हित एवं इन शब्दों के समानार्थक शब्दो के योग में चतुर्थी विकल्प से होती है एवं षही भी होती है। चकार से षही का सम्बन्ध है । शुभवस्तु कथन को आशीर्वाद कहते है। जहां सत्यकथनमात्र है आशीर्वाद गन्यमान नही है वहां यथा देवदत्तस्य लायुष्यम् अस्ति' यहां इसकी प्रवृति नहुई शिष्टोक्त व्याल्यान से सर्वत्र अर्धम्यहण से एनके पर्यायय वाचक शब्दों का भी ग्रहण हुआ यहां ‘स्वं हपम्' सूत्र की प्रवृत्ति न हुई वह संज्ञा सूत्र अनित्य है। इस व्याख्यान ख्वीकार करने पर मद्र भद्र छसमें यधेच्छ एक न करना। कारक के विषय में दो पक्ष है ?-शक्ति: कारकम् = धर्म कर्तेत्वादि विभकत्त्यर्थ है । २— श्राक्तिमतू कारकम् धर्मी कर्ता कादि कारकार्थ हैं। शोषे सूत्र विहित षछ्ठी का केवल धर्म=सम्ब-न्धत्व-स्वाभिभाव भादि वाच्य है। कारक षष्ठी यथा 'कर्तरक्मणोः कृति' का कर्तृत्वादि धर्म विशिष्ट धर्मी वाच्चकत्व है। इष्टानुरोध से अन्यतर पक्ष का अवलम्बन करना चाहिए। बही समात्र चझां है।

## ६३३ आधारोडधिकरणम् १1818५।

## कर्तृकर्मद्वरा तन्निष्ठकियाया आधारः कारकमधिकरणसंज़्ञः स्यात् ।

भाठ पूर्वक धृ पाठु से अधिकरण अर्थ में घज् प्रत्यय से आधार $=$ आश्रय अर्थ है। किसका आभ्भय यइ आकात्रा होगी, वह साक्षात् किताया का तो भाधार नहीं हो सकता है अतः कर्ता का आधार या कर्म. का आधार यह सम्भव है।

कर्ता या कर्म दारा अर्थाव् कर्ट्ट निष्ठ या कर्म निष्ठ जो किया व्यापार या फल उसका जो आधार कारक उसकीं अधिकरण संक्षा होती है। धाधार चार प्रकार का है ?-औपशलेषिक २-विषय ₹-सामीप्य $\gamma$-अभिक्यापक। १-आधार एवं आधेय का संयोग सम्बन्ध जहां रहे। १-खट्वायां स्वपिति। २-धर्मे भरिष्ठते ' ३—संसारे विश्षेव्ररो वर्तंते $\gamma$ —तिलुबु तैल्लम्। यहां सामीव्य का औपश्रेषिक सम्बन्ध में अन्तर्भाव होकर तीन आधार है हह नव्यमत है। 'इको यणचि' में ‘अचि' में भी सपर्षमी अधिकरण में है वह भी आधार है किसका यह आधार यह शह्का होती है ? इक् अच् पर रहता है अव्यवहितोश्तरत्व सम्बन्ध से, अतः इढ्निषाधेयतानिरूपिताधारता अच् में है अतः सममी सं 'अचि’ निर्देश उपपन्न दुला। कम वैयाकरण इस सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं । इसी प्रकार अन्यन्न जहां जहां समम्यन्त निर्देंश है वहां ऊाइा करनी यथासम्भव। आधाराधेय भाव का

नियामक मिन्न भिन्न सम्बन्व है। चृत्ति नियामक कुछ सम्बन्ष हे, कुछ वृत्ति के अनियामक भी है वह विवेच्च यहां असाग्रतिक है।

## ६३४ सभम्य صिकरणे च श३।३६।

अधिकरणे सत्तमी स्यत्। चकाराद् दूरान्तिकार्थेंक्यः। औपश्लेषिको वैषथयिकोऽभिव्यापकश्धेत्याधर्शखिधा। कटे आस्ते। स्थाल्यां पचर्ति। मोन्ते
 इति विभक्तित्रयेण सह चतस्सोऽन्र विभक्तय: फललिताः । \% रहस्येनृंििययह्य कर्मण्युपस्ख्ख्यानम् \%। अधीती व्याकरणे।
 च \% । साधुः कृष्णो मातरि। असाधुर्मावुले। \% निमित्तात् कर्सयोगे \%। निमित्तमिह फलम् | योग: = संयोगसमवाचत्मकः ।

चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्त्रोहन्ति कुख्जरम्।
केशेषु चमरीं हान्ति सीम्नि पुष्कलको हतः॥ ॥॥
हेतौ तृतीयाडन्न भात्ता तन्निबारणार्थम् $\mid$ सीमा = अण्डकोशः । पुष्कलको गन्ध्घमृतः। योगविशेषे किम् ? वेतनेन धान्यं लुनाति ।

अधिकरण संखक क्कारक से समरी छोती है। अनुक्ता समुध्यार्धक चकार सूत्र में है, अतः

 सौपहेपिक्य यथा हको यांचि यहां अव्द का श़्द के साथ सामीप्य को छोड़कर अन्य सम्बन्य नहीं हो सकता है, अतः वहां ‘अचि’ औपरेकेषक आधार है। माब्यकार-"खा्दस्य श्वे्बेन सए
 समम्भ से अच् पर है हर्त् आधेय सन् क्षाषार अतः ‘अचि' में ससमी हुई है। अन्य उदाइएरण

 क्रिया है। स्वाल्याम् तण्डुणन् पचति यक्षां ख्वश्य समवेत सम्वन्ष स्वाली एवं विलिचित्रि का है। सवम् $=$ स्पालक ( वड़ली) तद् दृष्ति तुण्डल, तणुल समवेत विकिति है।
"कर्तृकर्मव्यवहितामसाक्षाद्द धारयत् क्तियाम्।
उपकुर्वन् क्रियासिब्धौ शख्लेडधिकरणं स्मृतम्"।।
कर्ता एवं कर्म द्वारा किया का आधार साक्षाव किया का अनाधार पवं किया सिद्धि में उप-
 इच्छा का विषय मोक्ष है। नितिषियिणी ₹च्छा नहीं होती है हच्छा में भासमान पदार्थों में इच्हीया विषयता रहती है वह विषयता अनेकविषा है विशेष्यताहुपा, प्रकारताहपा, अवच्छेदकताहपा। अभिव्यापक आधार-सर्वर्षममन् आत्माडर्त्त आामसत्ता का अभाव कहीं मी नहीं हैं। आत्मसश्ता का अमाव केनलान्वयी है, अंयन्तामाब का जो अपतियोगी रहें उसे केवलान्वयी कहते हैं, भात्मा नास्ति


नहीं कह्ह सकते हैं, तद्वन्तायुद्धि तदभाबवक्षा उुद्धि के प्रति प्रतिबन्धक है । सर्वंन्न आत्मकर्तंकसक्षा का निश्रयाल्मक ज्ञान हैं अतः सर्वरिमन् में अधिकरण में सप्रमी है। एवं तिलेषु तैलम् चहां तैल आधार हैं, तैल का सर्वावयव स्वरूप तिल आधार है, तिल के यावव अवयनो में तैल की सक्ता है, यईी मुख्य आधार है। बटे गाव:, गुरौ वसति, गक्नायां धोष:, शिरसि वेदना, अन्तःकरणे दुःखम् । बन्धुमध्ये जीबनम् आदि अनेक उदाइरण आधार की अधिकरण संजा के है । दूरे अन्तिके वा वनस्य यहां चकार बल से एससे अधिकरण संज्ञा है । 'दूरान्तिकार्थें्यः’ से द्वितीय वृतीया एवं पश्धमी एवं इससे सस़री से चार विभक्तियां हुई हैं। दूरं दूरेण दूराळ. दूरे। अन्तिकम् अन्तिकेन अन्तिकात् अन्तिके ।

* इन विषयक कष्रत्ययान्त के योग में कर्म वाचक से सप्तमी छोती है। यथा व्याकरणे अधीती, यहां अधिपूर्वक अध्ययनार्थ शब् धातु से क्रपत्यय कर उससे प्टादिम्यश्य से करण अर्थ में ह्न् प्रत्यय से अधीती की सिद्धि है। यछं कान्त से इन् है, अध्ययन का कर्म व्याकरण है, कर्म वाचक से सदमी व्याकरणे अधीती। साधु एवं असाधु के योग में सरमी छोती है। माता में कृष्ण साधु = अच्छे है । एवं मामा = कंस के विषय में कर कर्म कर्ता हैं। या़ं मातरि एवं मातुले सप्तमी इससे हुई है।
© निसिप्ताव्यद्यद्म का संयोग हो, एवं किसी निमित्त के किए कर्म किया जाय तो निमिन्तवाची शब्द से सममी होती है। वार्तिक में यहां निमिक्त से फब जानना। योग शब्द=संयोगार्थक है वह सम्बन्ध यहां संयोग या समवाय का ही स्रण करना । यथा-चर्मणि दीविनं इन्ति = चर्म के निमित्त गौंडेका मारता है यहां चर्मन् शाष्द से सतमी है। दन्तयोईन्ति कुअरम् = दाँतो के निमित्त इली को मारता है। यहां दन्तयोः सरमी विभक्ति है। केछेषु चमरीं हन्ति = चांवर के लिए चमरी गाय की पूंछ वह काटता है। यहां. केशेषु सपमी बिभक्ति। सीम्नि पुफ्कळको इतः=कस्तूरी के निमित्त गन्ध प्रधान हरिण को मारता है। इन सम्पम्यन्तो का कर्म के साथ योग है-दूपि क़ुजर, चमरी एवं पुष्कलक यह चार यहां कर्म वाचक है। यहां हेतौ सूभ्र से प्राप्त वृतीया का बाधकर हस बातिक से सपमी हुई है। सीमा = अण्डकोशः। बेतनेन धान्यं तुनाति याहां उपकार्य-उपकारकमाब सम्बन्ध यधपि है किन्तु नातिक में योग से वह् सम्बन्ध यहां ग्राध्ध नहीं है अतः यहां वेतन से ‘हेतों’’ तृतीया हुई है । वेतन = नियत द्रव्य लेकर वह किसी के खेत मैं स्थित धान्य को काटता है, कटाई के समय पैसे देकर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति खेत का ख्वामी करता है।


## ६३५ यक्य च मावेन मावलक्षणम् २।इ|३ต|

यस्य क्रियया कियान्वरं लद्यते ततः सप्रमी स्यात्। गोषु दुछुमानासु गतः। \% अर्हाणां कतृव्वेऽनर्होणामकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च \&। \&-सस्यु तरसमु असन्त आसते। ₹-असःसु तिष्वसु सन्तस्तर्रन्त। ३—सतथु तिष्बृसु असन्तस्तरर्ति। ४—असब्यु तरस्सु सन्त्वस्त्वर्ठन्ति।

जिसकी निश्चित कि, या से अन्य कि.या अनिन्चित लक्षित होती है उससे सममी होती है। सून्र में भाव शब्द कियार्थक है भाव = भावना = किया। सामान्यरूप से समी धातु कि,या के वाचक है सकल किया में रहने वाला एकमान्र धर्म जो सामान्य है वह यह है-कियावव। उसको उचभाषा में शक्यतावच्छेदक कहते है। धातु में शाक्त रह्दने से वह्श शक्त है, उसमें शक्षता है उसका अवच्छेदक धातुत्व है ससको शत्ततावच्छेढक काइते हैं। इस बात का ध्वनन भूवादपो धातवः सूत्र करता है।

प्रश्त में यया गोपु डुघ्यमानासु गत: $=$ गोंऔौ के दूहते समय वह गया। यहां गौओं का दोहन रूप जो क्रिया है उससे गमन रूप किया लक्षित होती है।

वस्पुतः यहां गमन काळ (समय ) का ज्ञान करने के लिए उसकी जिक्षासा थी वह प्रश्न पूछ्ता वह फद गया?, अनिश्भय में मेश्न होना स्वाभाविक है, तब उच्चर दिया जाता है, अन्य द्वारा कि गोपु दुबामानासु गत: यहां गोदोछकाल प्रायः निस्थित सा ही है उस समय वह गया तब प्नश्न का ससुचित उत्तर पाश हुभा। अथवा प्यम पक्ष सूत्रमर्यादा के अनुकूळ ही है 一 ज्ञात किया से अज्ञात क्रिया का निश्र्य करना।

- ?—योग्य कारकों का कर्टाव होने पर, २—तथा अयोग्य कारकों का अकर्शव्व होने पर, तथा ३-योग्य कारकों का अकटेंब होने पर तथा $\gamma$-अयोग्य कारकों का कर्तृव्व होने पर, जिसकी किया से अन्य किया विदित दो उसते सदमी छोती है कमसे उदाहरण है।

१—सजनों के तरने पर घसजन कैठे रहते हैं। २—असन्तों के बैठने पर सजन तैरते हैं ।


## ६३६ बह्ठी चानादरे २३।३८।

अनावराशिक्ये भावलक्षणे षष्ठोसमक्यौ स्तः । रुढ़ति रुढ़तो बा प्रात्राजीत्| रदन्तं पुत्रादिकमनाहत्य संन्यस्तवानित्यर्थः।

तिरस्कार अर्थ में जिस किया से अन्य क्किया लक्षित की जाय बहां पही एवं सममी होती है। यथा उदति रदतः यहां सतमो एवं पही है, रोते हुए पुत्रादिक का अनादर कर संन्यासी हो गया । यहा रोदनबत्व किया से प्रजन किया लक्षित है यदा पुश्रादिक तृका रोदनं तदा प्रनजन् इस प्रकार की व्यापि मी चाँं बन सकती है।

## ६३७ स्रामीश्वराधिपतिदायादसाष्थिभ्रतियूपयूतैश्च २।४।३९।

एतैः सप्तभिर्योगे षष्ठीसपप्तयौ स्तः। घक्यामेब प्रात्तायां पाक्षिकसत्तन्यर्थ बचनमू । गबां गोषु वा स्वामी। गबां गोषु वा प्रसूतः। गा एवानुभवितुं जात इत्यर्थ:।

स्वामी, हैर्र, अधिपति, दायाद, माध्षि, प्रतिभू, प्रसूत हल शब्दों के योग में पही एवं सपमी छोती है। षछी ही यहां प्राष थी, किन्तु अप्याप्त स्तमी को पक्षे नि विधानाँथ कह सूत्न है। यथा स्वामी एवं पंसूत के योग में गो से पही एवं सममी हुई है। सम्पूर्ण गौंयो के ही अनुभवार्थ वह जन्म घारण किया है।

## ६३८ आयुक्तकुशालाक्यां चासेगायाम् २३।४०।

आभ्यां योगे षष्ठोसतम्यौ स्तस्तादपर्पयर्थे। आयुत्को क्यापारितः। आयुक्तः कुशलो वा हरिपूजने हरिपूजनस्य वा। आसेवायां किम्, अयुत्तो गौः शकटे, ईषदूयुक्त इत्यर्थः।

आतेवा अर्ष में अर्याद तावपर्य अर्ष में वर्तमान आाुक्ता एवं कुराब हनके योग में पष्ठी पदं सममी होती है। सर्व पकार से सेवा गम्यमान रें उसको आतेवा कहते है। कुराल = निपुण शुभ कर्म में युक्त को निपुण कहते हैं निपूर्वक पुण से घुय कर्म ने 'इगुपष' सून्त से क प्रत्यय होता है।

आयुक्तः = व्यापारितः। हरिपूजने इरिपूजनस्य अयुक्तः कुरोलो वा=हरि के पूजन में सब पकार से वह लगा हुआ है, एवं कुराल है। कुशल = निपुण। बैलगाडी = रथ में ईषद् युक्त है यहां ऊासेवा नहीं हैं ।

## ६ इं९ यतभ्य निर्धारणम् श। २18?।

जातिगुणाक्रियासंज्ञाभिः समुदायाद़ेकदेशस्यय पृथ्ररण निर्धारणं यतस्ततः षष्ठीसप्तक्यौ स्तः । नृणां नूषु वा त्वाह्यणः श्रेष्ठः। गवां गोषु वा कृजणा
 मैत्र: पट्ड़:।

जाति, गुण, क्रिया, एवं संज्ञा हनसे समूए के एकदेश का पृथक् करना उसको निर्धारण कहते हैं, वह जिससे पृथक् करण होता हो उससे षष्ठी एवं सप्रमी होती है। नृणां नुषु वा गाह्यणः श्रेष्ठ:= मनुष्य समुदाय से नाह्मण उत्तम है।

यहां मनुष्य समुदाय से एकदेश माह्मण का पृथक् कारण है, पृथक् करण में कारण श्रेठत्व हैं। गुण वाचक यथा गवां गोषु वा कृष्णा बढुक्षीरा = गौंओं में काली गाय बहुत दुधारी है । क्रियावाचक का यधा गच्छतां गच्छस्ड बा धावन् शी: $:=$ चलने वालो में धावन् किया करने वाला शीप्रगामी है, यहां गचछ्छत से षष्ठी एवं सपमी हुई है। संशा वाचक में-यथा छात्राणां घात्रेषु वा मैत्रः पड्डः, विद्यार्थियों में मैन्र नामक चतुर है। यहां छात्र समुदाय वाचक छाञ्र से ६ष्ठी एवं सप्रमी हुई है इस सूत्र की प्रवृष्ति वहां होती है-१ जिससे पृथक् करण किया जाय उसका प्रयोग अपेक्षित है। २—जो पृथक् किया जाय उसका भी प्रयोग अपेक्षित है ३— जिस रूप से वह पृथक् किया उस रूप का भी प्रयोग अपेक्षित है— (यरमाईं निर्धायंते, यश्व निर्धायते, येन खूपेण निर्धार्यते तनैवेदें प्रवर्तंते ) प्रथमोदाहरण में दाह्मण शबब्द जातिताचक है = नाह्मणत्व । द्वितीय उदाहरण कृष्ण यह गुणोपसर्जन से कृष्णत्व वाचक है तृतीय उदाहरण में धावन् शब्द्द शीधिगमनहुप क्रिया वाचक है विशोषणता से । चतुर्थ उदाहरण में संज्ञा वाचक मैन्र है। वे चार से जातित्वेन गुणत्वेन कियांत्वेन संजात्वेन अर्थ प्रत्यायक है।

## ६४० पन्चमी विभक्ते २ा३४२।

विभागः- विभक्तम्। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पश्चमी स्यात्। माथुरःः पाटलिपुन्नेस्य आढ्यतराः।

विभक्त का अर्थ है विभाग, विभाग का अर्थ भेद है। निर्धार्यमाण का जिससे मेद गम्यमान रहे उससे पक्घमी होती है। यथा माथुराः पाटलिपुक्नेभ्यः अढ्यतराः = माथुर पटनानिवासियों से अधिक धनयुक्त ( धनी ) हैं । यहाँ मथुरा निवासी निर्द्धायंम:ण है पटना बासि मनुष्यससुदाय वाचक से पश्चमी पाटलिपुप्रेम्यः यहां भेद के प्रतियोगी वाचक से पश्ञरी हुई, अनुयोगी वाचक माथुर से प्रथमा। पाटल्यिनुन्र्रतियोगिकभेदाश्रयाः माथुराः।

## ६४१ साधुनिपुणास्यामर्चायां सप्रक्यप्रतेः २।३।४३।

आभ्यां योगे सपमी स्याद्चायां न तु प्रतेः प्रयोगे। मातरि साधुर्निपुणो षा। अर्चायां किम्, निपुणो राजो भृत्यः। इह तर्त्वकथने तात्पर्य्यम । \& अप्रन्यादिसिरिति वक्तन्यम् क्ष । साधुर्तिपुणो वा मातरं प्रति पर्यनु बा।

पूजा अर्थ की प्रतीति होने पर साधु एवं निपुण के योग में सप्रमी होती है किन्तु प्रति के योग में नहीं। खत्य कथन मान्न है प्रशंसा की प्रतीति नहीं है वहां इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। राजा का मृत्य कार्य करने में कुशल है यहां राजन् से पर्धी है सून्न में 'अभते:' को निकाल कर उसके स्थान में अप्रत्यादेः पठने से प्रति परि अनु भादि के योग में एससे सपर्मी नहीं होती है।

## ६४२ आसितोल्मुकाभ्यां बत्तीया च शइ।४४।

आय्यां योगे तृतीया स्यात्, चात् सत्रमी। प्रसित उत्भुको वा हरिणा हरी वा।

प्रसित एवं उत्स्रुक के योग में तृतीया एवं सतमी होती है। प्रसित एवं उत्सुक का अर्थ है = सत्पर । प्रसित उत्दुको वा हरौौ हरिणा वा =इरिमें वह तःपर है।

## ६ध३ नक्ष्नन्न्र च लुपि २३ा४५।

## नक्षत्रे प्रकृत्यर्थ यो तुप्संज्ञा लुप्यमानस्य प्रत्ययस्यार्थस्तत्र वर्त मानात् तृतीयासप्तक्यौ स्तोडधिकरणे। <br> "मूलेनावाहयेद्द देवीं श्रणेन विसर्जयेत्।" <br> मूले श्रवणे बा लुपि किम्, पुषये शनिः 11

प्रकृत्यर्य नक्षात्र वाचक है उससे जायमान तद्धित प्रत्यय उसका लुप् संज्ञा से लोप होने पर उस खोप स्थानिक प्रत्ययार्ध का अर्थ में विध्यमान प्रातिपदिक नद्षत्र से तृतीया एवं सत्रमी होती है। तात्पर्य यह है कि 'नक्षान्रेण युक्तः काल:' सूत्र है वह नक्षन्न वाचक तृतीयान्त से युक्त अर्थ में अण प्रत्यय करता है, नक्षत्र युक्त काए अर्थ प्रकतत्यर्थ पवं प्रत्ययार्थ मिलाकर हुआ है। यहां एक सूत्र है ‘लुवविशों’' वह् युक्तार्थंक पूर्व सूत्र से विहित अण् का तुप् = अदर्शंन करता है, प्रत्यय के लोप ऐोने पर नक्षत्र वोचक शाब्द अपना एवं प्रत्यय का शुक्त ए्न दोनों को बोधन करता है, यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी $=$ जो शोष=अवशिष्ट बचा रहता है वह स्वार्थ के साथ लुप्त प्रत्यय के अर्ध का भी बोषक है अब यहां मूल शब्द नक्षत्र वाचक से अण् प्रत्यय उसका लुप् रोब्द द्वारा लोप होने पर भी ‘मूल नक्षत्र युक्त काल’ को मूल बोधक है अत मूलेन मूलें यहां तुतीया एवं सपरीी हुई है। इसी प्रकार भ्रवण नक्षन्रार्थक से अण् तुप् श्रवण नक्षत्युत्त काल वाचक से हुई्द श्रवणेन, सम्रमी में श्रवणे।

## मूलेनावाहयेद्द देवीं पूर्बरयाउं प्रमूजयेत्। <br> डत्तरायां बलिं दृघात् श्रवणेन विसर्जयेतू ॥ ? ।।

पूर्वाशब्द पूर्वाषाढा नक्ष्रण परक है। उत्तरा शब्द उत्तराषाढा नक्षत्र परक है। एन दोर्नो जगए अण् पत्पय्य उसका लुप् = अदर्रानं है । पूर्व नक्षत्र युक्त काल अर्ध में है, अतः सक्षमी से ख्रोलिक में पूर्वायाग् । एसी प्रकार उत्चरायाम्। शनिमह् पुष्य नक्षत्र पर है यहों अधिकरण में पुष्प से केवल सममी है पुष्ये शनिः। यहां वुतीयान्त पुष्य से अण् नहीं आया है, न अण् का लुप् है अतः एसकी प्रवृच्ति यहां नहीं। है।

## ६४४ समसीपप्न म्यौ कारकमष्ये २।३।|

शाक्तिदयमधे यौ कालाघ्वानौ तार्यामेते स्तः। अय भुक्क्लाइयं दुव्यहे द्वचहान्द्व वा सेक्ता। कर्वशक्ल्योमण्येययं कालः। इहस्योडयं कोशे कोशाद्व वा लनद्यं विध्येत्त । कत्रृकमेशक्योर्मध्ये कालः। अधिकशघ्देन योगे सममी-
 लोके लोकाद् बाधधिको हरिः।


 कारक एक हे, कारको का मख्य कहा गया है, रस पर कहते है कि शत्रि का अभव हल जो दे हल एे, वह कारक वहों नलॉं किया जाया, किन्डु शत्रत हो काषक भाना जाया, सों भाज मोन्त


 ससमे पद्रमी एवं सममी हुं।

अधिक शब्द के योग में सप्रमी एवं पक्षमी विभ⿸厂क इए है हसममे सौत्र निर्देश ही प्रमाण है। यथा तदरिमन्नधिकम्। इससे अधिक योग में सपमी। यरमाद् अधिकम्, हससे अधिक शब्द के योग में पश्वमी। ज्ञापक सिद्ध वचन का फल यह है-लोके लोकाद् वा अधिको हरिः, यहां अधिक शब्द के योग में लोकशब्द से पब्वमी एवं सत्तमी हुई है।

## ६४५ अधिरीश्वरे १18/8ण

## स्वास्बामिभावसम्बन्घेडधिः कर्मप्रवचनीयसंकः स्यात्।

## रवरवामिभाव सम्बन्ध में अधिकी कर्म्रवचनीय संश्रा छोती है।

## ६४६ यझ्माद्दधिकं यस्य चेश्वरवचनम् २३३९।

अन्र कर्मप्रवचनीययुक्ते सम्तमी स्यात्। उप परार्ध हेरेगुण:, परार्धादघिका इत्यर्थः । ऐग्वर्य तु स्वस्वामिम्यां पर्य्यये सप्रमी। अधि भुचि रामः। अधि रामे भूः। सतमी शीण्डररिति समासपन्ते तु रामाधीना, अषडद्देत्यादिना खः।
"उपोधिके च" सूत्र से अधिकार्थ उपकी कर्म प्रवचनीय संश्ञा होती है। यह प्रथम कह चुके हैं सू० सं. ५५? है। अधिकार्थेक कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्द के योगमे एवं ईथर अर्थ में वर्तमान कर्मप्रनीय के योग में स्तरी होती है । ईथर अर्थ में इतना अधिक है कि जिसका ईथर हो उससे सपमी। अधिकार्थ कर्मपवचनीय के योग में यथा-उप परार्षे हरेग्गुणाः = हरि के गुण परार्द्ध से भी अधिक हैं । यहां सपमी छैभर्थ अर्य होने पर, ख्वस्वामिभावांदि अर्थ होने पर अधि भुवि रामः, अधि रामे भूः, यहां राम पृथ्वी के ईभर है। यहां ईथर अर्थ मे अधिकी कर्मप्रवचनीय संशा है। इस अर्थ में पृथ्वी वाचक शब्द से या पृष्वी से सपमी। द्वितीय पक्ष में राम से 'सप्रमी शौण्डै:' से समास एवं खप्रत्यय हन से रामाधीना ।

## ६४9 विभाषा: करि ? $1819<1$

अधि: करोतौं प्राक् संज्ञो वा स्यादीवियेऽर्थे। यद़त्र मामधिकरिधचति=विनियोद्यत इत्यर्थः। इह विनियोक्कुरीम्वरत्ं गस्यते। अगतित्वात् तिधि चोदा़त्तनतीति निघातो न । इति सत्रमी।

## इति कारक्रक्रकरणम्।

क्कुधातु के योग में ई्रेश्वरार्थक अधिकी कर्म प्रवचनीय संश्ञा विकल्प से होती है। यथा-यदत्र साम् अधिकरिष्यति $=$ इसमें मुझे जो नियुक्त करेगा वहां विनियोग कर्ता पुरुष का स्वामित्व $=$ ईभ्वरत्व स्पष्ट प्रतीयमान है । यहां कर्मप्रवचनीय संशा होने से गति संज्ञा नहीं, अतः 'तिबि' सूत्र से अनुदात्तत्व का अभाव यहां हुआ। 'माम्' में कर्म में द्वितीया है।

करिष्यतीति-तिछन्त उदान्तत्व युक्त है। निघात का निषेध निपातैर्यधदि से है।
विमईई-कारक चार है, कतर, कर्म, करण, अधिकरण, किसी के मत से अपदादान एवं अधिकरण कारक नहीं है, वह गवेषक महोदय कहते हैं कि कारक विवक्षारीन है, भिन्न भिन्न विनक्षा करके विभक्तियाँ लाने पर मी उनका साधुत्व है, यथा स्थाल्यां पचति स्थाली पचति, स्थाल्या पचति हत्यादि, एवं कर्ता, कर्म करण अधिकरण में विवक्षा भिन्न-भिन्न होती है।

किन्तु विप्राय पुस्तकं ददाति यहा अन्य विवक्षा से चतुर्थी को छोडकर विभक्ति आने पर असाधुत्व ₹प्टट ही है। एवं वृक्षाव् पर्ण पतति यहां पब्यमी रहित अन्य विभक्त्यन्त मयोग असाधु ही है। अतः विवक्षातः कारकाणि मवन्ति सिद्धान्त जो भाष्यसिद्ध है उससे महावैयाकरणपण्डितमूर्द्धन्य पं. शी रामाशापएण्डेय महोदयकृत उ०म० सरकार द्वारा प्रकाशित व्याकरण दर्शान की भूमिका में चार ही कारक वे मानते हैं, वह् मत उचित ही प्रतीत होता है वैयाकरण गण विचार एस पर करें ।

गजजरात प्रान्त निवासी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्व प्राध्यापक * प० अी बालकृष्ण पद्वोलि विरचित सत्विमर्श रल्रपामें कारक प्रकरण पूर्ण।

## फारकान्तान्तर्गत－स्सून्रस्तूची

| सू | पृष्ठम् | सूत्रम | पृष्ठ | सूন्रमू | पृष्ठस् |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| अ |  | अधिरीश्वरे | ३90 | असिरभागे | २८२ |
| अ अ | $\bigcirc$ | अधिराङ्स्थासां | २७く | अमि पूर्वः | ६ |
| अकः सबण्ण | 9 | अधीगर्थद文शां | ३०५ | अअबार्थनद्योही | १५¢ |
| अकथथतं च | २৩३ | अन उपधालो | २३9 | अमू सम्बुद्धौ | १६२ |
| अकर्तयूण पज्वमी | ३०० | अनङ सं | 998 | ， |  |
| अंनोोर्भीवप्य | ३98 | अनचि च | २४ | अर्वणस्तसाव | 968 |
| अङ্গ্－ | くく | अनभिहिते | २७ง |  |  |
| अचः | 9९७ | अनाप्यकः | १६६ | अलोडन्त्यस्य |  |
| अचः परस्सिन्पू | २५ | अनिदितां हल | 9९६ | अलोडन्टच या पूर्व | 898 |
| अचश्य | 96 | अनुदाँत्तं सर्वं | 9¢9 | अन्षोपोडनः | 900 |
| अचि र जटत： | 983 | अनुनसिकात्परोडनु | ६२ | अबड़ स्फोटाय़न | ¢\％ |
| अचि श नुधातुअुज | १२६ | अनुपसर्जनात् | २३५ | अव्यक्कानुकरणस्या | צo |
| अच्चो विणति | 99६ | अनुपसर्जनात् | २२५ | अव्ययादाप्स्युप： | २२४ |
| अचोडन्त्यादिटि | ३९ | गृणश्य | २९२ | अन्यर्यीभा वश्ष | २२४ |
| अचो रहास्यं द्बे | २९ | अनुलज्ञण अनुस्वाइस्य याि | २८० | अष्टन आ | و७ |
| अच्च घः | 993 | अनुस्बारस्य यदि | प८ | अष्टांय औश | 900 |
| अजाद्यतप्टाप | २२६ | अनकाल्रिएत् सबस्य | २१३ | स्थिदिस क्श्य | 94E |
| अट्कुव्वाङ नुरुष्य | く७ | अनो बहुर्वीहेः | २३！ | स्थिधिसक्च |  |
| अणुदित्सव णीस्य | 99 | अन्तरं बहिर्योगोप | Q८ | स्वाঙ্नपूर्व |  |
| अणोऽअगृह्यस्या | प२ | अन्तरन्तरेण युत्के | २८० | अहनू | २ง३ |
| अत：कृकमिकंस | ง9 | अन्तर्धों यनादर्श | २९ง | आ |  |
| अतिरतिक्रमणे च | २८३ | अन्तर्वंपतिवतो | २४५ |  |  |
| अतो गुणे | २४ | अन्ताढ़िन्च | ३く | ाख्यातोपयोग | २९७ |
| अतो भिस ऐस | 69 | अन्गतो！ङीप् | २४९ | आड़ चापः | 936 |
| अतोडस् | 949 | न्यारादितरतें | २९९ | आङो नास्ति | 993 |
| अतो रोरप्लुता | ७३ | अपदान्तस | ९२ | आध्मर्यददाव | §00 |
| अन्रानुनासिक：पू | ६२ | अपपरी वर्जने | २९९ | अङ्माङोश्य | ६७ |
| अत्वस्नन्तस्य चा | २०ง | अपरिसाण |  | आच्छीनद्यो | 296 |
| अढ़र्शानं लोप： | २७ | अपवग | २く७ | आटट्ף | 924 |
| अद्य औ छुड | 200 | अपादा ाने पश्घमी | २९५ | अण्नघ्या： | 924 |
| अद़खो मात् | 86 | अपिः पदार्थसं | २८३ | आतो धातो： | 999 |
| अद्सोडसे | ร9ง | अपृत्त एक | 998 | आदाचार्याणां | २३？ |
| अद्युल్खण： | 93 | अपो मिं | 290 | अंदिरन्त्थेन |  |
| अद्ड़ुतानि子य： | و५२ | अप्तृन्तृष वस्ट | 9\％ | आढ़：परहय | 28 |
| अध：रिंरत्यों पदे | ७२ | अप्लुपबढुप | ४६ | आंदश | ९२ |
| अधिकरणनार्ची | 9¢彑 | अभाषित्पुंस्काज | २३५ | आद्गुण： | ३३ |
| अधिपरी अनर्थकौ | २८弓 | अभिनि倍श्यव | श७6 | आब्घन्तवद्वेक | ใ६ิ్ |




| सूत्र्म | पृष्ठम | सूत्रन्र | पृष्ठम् | सूत्रम् | पृष्टम् |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| －घ |  | नामि | ९२ | पुरुषात्यमाणे | २४३ |
| जातोस्तशिमित | ३\％ | नाम्रेडितस्या | 89 | पूतक्रतोरै च |  |
| धारेरुत्मगण： | २9० | नासिकद्रोष्टज | २५ | पूर्वत्रासिद्द म् | ¢ |
| धुचमपायेडपाद्धा न | २3¢ | निष्यं संज्ञाक | र\％\％ | पूर्वपरावरदुच्तिणो | 9\％ |
| न क्रोडाढ़िच | २乡9 | नित्यं सपस्न्या | R8\％ | पूर्वादिभ्यों नव | Sc |
| नत्तन्रे च लुपि | ३ง¢ | नित्यं समासेऽडनु | 99 | पृथग्विनानानामि | ३。 |
| नखमुखल्सं | २99 | निपात एकाज | 8 | प्रतिः ग्रतिनिधि | 300 |
| न डिसम्नुद्यो： | $9 ६ 6$ | नीचैर नुदाश्तः | 4 | प्रतिनिधिप्रति | ३०0 |
| न चवाहाह | 9¢\％ | नुम्विसर्जनीयश | २०३ | प्रत्य मिनान्यदे | 4 |
| न तिसूचतस्ट | $98 \%$ | नु च | 9३\％ | प्रत्यय： | ¢ |
| न पद़ान्तद्विर्बचन | २६ | नंन्वे | द\％ | प्रत्ययस्थांकात् | २३9 |
| न पदान्ताहोरनाम नपे न： | ¢\％ | नेंद्यमदलोऐरको： | १६६ | प्रत्ययस्य त्रुक्शत्ड | 399 |
| नपुंसकस्य झलच： | 949 | नेगडुचङ्स्थानां | 989 | प्रत्याङ़्य्यां श्रुवः | 99 |
| नपुंसकाच | 949 | नोपधायाः | 9७६ | प्रथमचरमतया | ¢0マ |
| न बहुघो हौ | ९९ |  |  | प्रथमयो：पूर्वस | ७३ |
| न भुसुधियो： | 926 | प⿳亠丷厂犬灬श्य | $\begin{aligned} & \text { २६ई } \\ & 399 \end{aligned}$ | प्रथमायाश्व द्विच | 964 |
|  | २९३ | पश्रमी विभन्त | ३ | प्रसितोल्सुका | 396 |
| नमस्पुरसो | ¢¢ | पश्यव्यपाङ्पत्य | ३०0 | प्राग्रीश्वर न्विपातः | 98 |
| न मु ने | २०७ | पश्खं्या अत् | 966 | आाचां फ्फ तद्दितः | २४० |
| न यासगो | २३२ | पतिः समास | 996 | प्रतिपदिकार्थ | २६७ |
| न लुमताइ्नर्य | 929 | पृ्युर्नो चज्ञसं | २४६ | प्रादुयः | 98 |
| न लोपः प्राति | 90§ | पथिमध्युभुत्ता | 904 | प्रेष्य习习बोहीविषो | ३०ט |
| पः सुप्सवर | 960 | पद大स्य | 989 | प्लुतप्रगृह्या |  |
| न विभक्री | 64 | पदात्र | 998 |  |  |
| न वेति विभाषा | 94 | पद्डान्तस्य | 6 | बहुगणचतुडति | 989 |
|  | २०२ | पदान्ताद्या | ६७ | बहुचचनस्थ | 999 |
| नश्भापदान्तस्य | Ye | पद्दन्वोमासहन्ति | 904 | बहुनचने घल्येत् | Qo |
| नशष्కुत्यप्रशान् | ¢४ | परः सहिकर्ष： | 98 | बहुदीवीहरूधसो | २४३ |
| न घट्स्वस्ना | $9 \%$ | T ${ }^{1}$ | ¢2 | बहुषु बहुवचनम् | 68 |
|  | 909 | पराजेइसोढ： | २¢६ | बहुत्रीहश्यान्तो | २५§ |
| न सम्रसारणे | 898 | परिक्रयणे सम्प्रदा | २९२ | बह्नादिय्यश्र | २५४ |
| नहो | २०9 | पश्याथैैश्वानालो | 998 | बह⿸厂⿱二⿺卜丿． | २६३ |
| नाँम्नली | 90 | पाक्रकर्गपुष्प | २६२ | －म |  |
| नाश्शे：पूजायम् | २०o | पादः प पत् | 99\％ | अस्तैपाजाइञाद्व। | २३४ |
| बादिचि | ७き | पादो 5 न्यतरस्याम् | २३० | अ乐य | － |
| नादिन्याइकोगे | २८ | पुंयोगादाख्या | २4， | अस्य टेलोप्रोप | 90＇s |
| नाय्यस्ताच्छछ̧ु： | २०9 | पुंसोऽ | २०६ | भीत्रार्थानां अय | २३६ |
| नामन्न्विते समा | 984 | पुमः खर्यम्परे | ३६ | सुतः प्रभव： |  |


| सून्रमू | पृष्ठम् | सूत्रम् | प्रष्टम् | सूत्रम् | पृष्ठम्र |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| भूवादयो धातबः | 93 | राधीच्योर्यंस्य वि | २९१ | विभाषा दिक्समा | १३९ |
| मोभगोअबोअपूर्व | ง४ | रायो हलि | Я३७ | विभाषा द्वितीया | 980 |
| अ्यसो अंयमू | 9 くv | हच्च्यानां प्रीयमा | २८9 | विभाषा सपूर्नं | २४६ |
| 1 बहलम |  | रुजार्थानां भाव | ३०4 | विभाषितं विशेष | १६¢ |
| सधव1 बहुलम सन： | $\begin{aligned} & \text { 9७२ } \\ & \text { २३9 } \end{aligned}$ | रो：सुपि | 9६४ | विभाषोपसर्ग | ३०७ |
| सनोरौ वा | २४८ | रो रि | ७ง | विरामोडवसा | 9६ |
| मन्यकर्मंण्यनादरे | 298 | रोडसुपि | ७६ | विभ्षस्य बसु | 969 |
| मपर्यन्तस्य | 9く3 | र्वेरूपधाया दीर्घ | २०३ | विश्षग्देवयोश्य | 996 |
| सग उजो को वा | 40 | － |  | विसर्जनीयस्य |  |
| मिद्चोडन्त्याटपर | 99 | लक्षणोरथम्मूताख्या | र८२ | वृद्धिरादैँ | 93 |
| मुग्रनासिकावचनो | $\checkmark$ | लश्कतनद्दिते | C§ | वृद्धिरेचि |  |
| मोडनुख्वाश： | 46 | लोप：इताकल्यस्य | ३२ | वृषषाकप्यमिकुसि | २४७ |
| मो नो धातो： | 9६\％ |  |  | वेरपृक्तस्य | Sos |
| सो राजि सम：कौ | ५9 | दनो ₹ च | २२९ | वोतो गुणनच | २५२ |
|  |  | व्रसि प्रथमे | २ษ9 | बयवहृपणोः समः | ३०६ |
| $\begin{aligned} & \text { यः सीँ } \\ & \text { यङश्वाप् } \end{aligned}$ | ૨६५ | वर्णादनुदातात्तोप | 2\％¢ | व्योर्लघुप्रयत्नतरः | us |
| यचि अम् | १०६ | वर्षाम्यश्य | 9३३ | घश्वस्रस्जस | 987 |
| यजश्ञ | २३¢ | वस्डुसंसुध्वंस्वनहु | १६२ |  |  |
| यतश्य निर्घारणस | ३タง | वसोः सम्प्रसारणं | २०4 |  |  |
| यथासद्वयु नुदे | ५¢ | वाक्यस्य टे：ष्דुत | 84 | शप्शयनोनलत्यम रारोऽचि | २9८ |
| यरोडनुनासिकडनु | 34 | वा नुहयुहष्णुहषिण | 949 | शार्परे विसर्जन |  |
| समात्पंत्ययविधि | 60 | वा नपुंसकस्य | 290 |  |  |
| य₹्मादधिक यस्य | 399 | वा नपुसकह्य | 2\％ | शशह्छो | 4 |
| यह्य च भावेन भा | ३94 | वान्तो यु प्रट्य | з० | शसो न | Se§ |
| यद्येति च | 949 | वा पदान्तस्य | 99 | रात् | \％ |
| याडाप： | $93<$ | वामि | 986 | शार्ञरताद्युो |  |
| युजेरसमासे | 9 g |  | 98\％ |  |  |
| युवावौ ह्विबचने | 864 | वारणार्थानामी | २९६ |  | ह\％ |
| युष्मदस्मदो：षष्टी | 998 | वाडचसाने | 99 | शि सबनासस्था | 949 |
| युष्मद स्मदोरनाढ़ो | 960 | बा शरि | §८ | शोषे लोप： | 968 |
| युष्मदस्मनधां ङसो | 966 | वा सुष्यापिशाले： | ३८ | शोषो घ्यसखि | $99 २$ |
|  | २६५ | वाह उठ् | 9६० | शोणात् प्राचा | २४२ |
| यवयौ जखि | 9८६ | वाह： | २५¢ |  | － |
| य संग्याख्यौ नद़ी |  | विप्रतिषेधे पईं | Q6 |  | Р๑。 |
|  | ¢ | विभक्तिश्य | 63 | व्वयुव | 108 |
| F： | 24 | वियाषा कृजि | ३२० | ष |  |
|  |  | विभाषा गुणेऽस्त्र | 309 | ष：प्रत्ययस्य | २० |
| ₹ | Tev | विभाषा ङिश्यो： | 90\％ | षट्चतुर्भ्यश्य | ¢६ई |
| बांयां नो ण：स | 906 | विभ7षा जसि | 909 | घड्म्यो लुक్ | 920 |
| इएस्स | \％३่ | बिभाषा तृतीया | $93 \%$ | बढो：कः सि | ¢४२ |



## कारकान्तान्तर्गतबारिकसूची



वतर्तिक पृष्ठम्म
अभत्यादिभिरिति ३9०
अभाणिजातेश्र २६२
अप्राणिष्चित्यपनीय २९४
अभित：परितः २७९
अभिचादिद्धशोरा २७८
अभुक्त्यर्थस्य न २७Q
अर्यंत्ञज्रियाभ्यां २५५
अहाणां कर्तृत्वे ३ध४
अशिष्रव्यनहारे २८८
अष्ठका पितृदेवह्ये २३३
असंयुक्ता ये डलका 980
अस्तितलितयो २४९
अस्य सम्बुद्धौ वा र०६
अहरादीनां पः्यादिधु ৩द आ
आचार्यादणत्वं च २ゃ५ आदिखादोर्न २७५ आण्नहणं उयर्थमकि २२४ आसनड्डुह：खियायू २३० आशिषि नुनश्य न २३३
आसु रेलपसंख्यानमू 289 \％
इयं त्रिसूत्रि पुंयोगे २४७ उगिद्धर्णंयहण 94 उत्तरपदल्ये चापादि २१२ उत्तरपदलोपे न २३३ उत्पातेन ज्ञापिते च २९२ उपमानातपन्ताच पु २५८ उभयोडन्यत्र उभसर्वतसोः कार्या २०९汇
ॠल्थवर्णयोर्मिथः
छति सवर्ण क्ष वा 89
ॠटे च तृतीया इ५ ॠर्णान्तस्य णत्वं १३४ ल
लति सवर्ण तृ बा ए
पुकतरा प्रतिषेधो
एकतिङ् वाक्यम् ९९२
वार्तिक पृष्टमू

एकाचो न 80
एकाढे शाइासनिमित्त 90
एते नांनावाद्य Я९२
एवे चानियोगे ३९ ओ
ओतो णिदिति वा १३६
ओत्वोष्टयोः समासे ३९
औ
औड़ र्यां प्रतिषेधो १५९
और्वप्रतिवेधः सा २०० क
कवरमणितिषशारेग्यो २५८
कमेरनिपेधः 390
कर्मणः करणसंज्ञा २८९
काम्ये रोरेवेति ह९
कालात् स्तमी वक्तण्या २९८
कृदिकारदक्किनः २५४
कोकिलाजातावपि २२७
कस्येन्विषयस्य ३१४
क्रियया यममिप्रैति २८१
कौ लुतं न स्थानिवत्भ२८
च्तिपकादीनां च न २९३ यव
खर्संयोगोपधान्न २५२
खर्वरे शारि वा ६८
ख्याजादेशे न ६३
गतिकारकेतरपूर्व १२७
गुणकर्मणि देष्यते ३००
गोर्यूतौ छन्द क्युप ३० ङ
ङनुत्तरपदे प्रतिषेधो १३८ च
चयो द्वि०
६०

## छ

छत्वममीति वाच्यम्य 46
छन्द्रसि कमेके २४९ ज
जल्पतिप्रभृतीनामू २७४
जातान्ताब्न २४द
जातिपूर्वाद़तिति वक्र २५द

वार्तिक पृष्ठम्य
जुगुष्स्याविराम २९५
डाचि बहुलं दे
तत्परे च २८
तद्युक्तादध्वनः २९८
तादर्यों चतुर्था इ९२
तारका ज्योतिषि २३३
तास्य दोपः सं $90 ८$ ，२०४
तिव्यमुप्ययोर्नच्तन्राणि२५०
त्यकनश्र निपेघ：२३२
त्यक्त्यपोश्न २३？
त्रिचतुम्यां हायन २६४
द
द्नन्करपुन：पूचस्य दईई
छ्रोश्र २७५
द्विपर्यन्तानामेवेष्टि．१२२
द्विषः रातुर्वा ३१०
धात्वन्तयकोस्तु २३३ न
नन्स्नझीकक्ख्युं २३६
न समासे ४४
नानर्थंकेडलोन्ट्य १३६
निमित्तपर्यायम्रयोगे ३०४
निमित्ताल्कर्मयोगे इ१४
नियन्तृकर्तृकस्य २७५
नीलादोषधौ २५я
नील्या अन्व २५g
नीवद्योर्न २७४
नुर्मचिर ९३६
4
पाणिगृहीती भार्या २५६
पालकान्तान २५४
पाराकल्पककान्ये ६८
पिशाङ़ादुपसंख्यानमू २४८
पुच्छान्च २५८
पूर्वत्रासिद्धे न $90<$, २०४
प्रकृत्यादिभ्य उपस २८६
पर्यये भाषायां ५५
प्रथमलिन्नग्रह्रणं च द२४
प्रवत्स्सरकम्बल ३乡
पाणिनि च २५я


1
$\square$
-



$\square$
$\square$
$\square$
$10=-2$
-

(2)
(20)

(1)
(20)
(ansers,

?
$\{$ <br> \section*{\section*{(ancen <br> \section*{\section*{(ancen <br> <br> 
}
}



[^0]:    * अक या अकार वे अन्त में रहे ऐसा शब्द लीखिन्न यदि रहें वएां ‘उसयभाष्षो’’ एस नियम की प्रघृष्ति नहीं छोती है वहां कतां एर्वं कर्म से षही छोती है। मेदनं किय् से चहा ग्वुष्प्रक्यय है पर्यायाहणोत्पच्चिजु ( ३३१२९९) या 'धात्वर्थनिर्देंशे ण्डुल् बक्तन्यः' से णवुलू प्रत्यथान्त नेदिका खीलिक में टाप् इत्व से है। विभिस्सा-सन्द्रत्ययान्त हलन्ताच (श२1२०) से किख्व है, अतः गुणाभाव करके अ प्रत्ययाए (३।₹।२०२) मे अप्रत्ययान्त सीलिख में है। यहां रुद्र कर्ता है जगत्ट कर्मं है इन दोनो से षही से जातः रहदूस्य है। रहद्रकर्टृंक जगत कर्मक मेदन जगत् या मेदन विषयिणी इच्छायुक्त अर्थ है। शेष कर्ता में 'उभयजासौ’ सूल्ब विकर्प से पष्ठी करता है। ऐसा किसी का मत है कि किसी प्रत्ययान्त योग में ही शेष कर्ता को विकल्प से षष्ठी। विचिश्ना जगतः (नित्य बही )। हरेः हरिणा यहां विकल्प से घही उसके अभाव में अनभिएित कर्ता से तृतीया। कोई सामान्यतः शोष कर्ता से विकल्प षही यथा आचार्येण, भाचार्यंस्य वा। यह अम्राष्त विभाषा है, कीप्रत्ययान्त के योग में कर्वंवाचक से 'उअयपासौ’' से केवल कर्म 'जगतः' को री षह्ठी प्राप्र थी चर्ता को नहीं अपात्त पही को कर्ता से विकएप विधायक्र है।

